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i" jaillet. -

Quelques-uns de nos jeunes gens par-

ticipent lI'ordination qui se fait a Saint-Sulpice. C'est
une ordination de guerre :elle est pen nombreuse et
elle compte des vieux a la vocation tardive, des jeunes,
mutil6s ou r6form6s. Ceux des n6tres qui y prennent
part sont de diff6rentes categories : il y a M. Baligand, actuellement soldat, a qui ses chefs ont permin
gracieusement de venir passer huit jours & la MaisonMare pour se pr6parer a recevoir le sacerdoce; if y a
M. Tiberghien, qui a 6t6 rbform6 n* I, a cause des
blessures qu'il a reques; il est cependant asser fort
pour faire un bon officier de l'armie du Christ et pour
ganrir les plaies spirituelles des pauvres p6chears; ii
y a enin M. Clamouse, r6forme n* 2, qui a recu dans
l'ordination sacerdotale des armespuissantes pour terrasser I'antique serpent.
Nous prions pour eux avec d'autant plus de ferveur
qu'ils sont peu nombreux.
6 juilet. - La Croix d'aujourd'hui annonce que la
Congregation des Rites, r6unie au Vatican, a discut6
la validith des procks pour la canonisation de la v6n6-
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rable servante de Dieu Catherine Laboure, des Filles
de la Charit6. Prions Dieu pour le succes de cette
cause et aussi- pour celle de la v6n6rable Louise de
Marillac.
9 juillet. - A Gentilly, pres de notre maison de
campagne, toujours transformee en ambulance, a lieu
le concours de gymnastique des federations catholiques de la Seine. II y a deux mille gymnastes qui
ex6cutent leurs prouesses devant les autorites civiles
et eccl6siastiques. La messe . laquelle ils assistent i
onze heures et demie n'a pas et6 la moins belle partie
du programme. I1 est vraiment saisissant d'entendre
deux mille voix deij males chanter successivement :
a Nous voulons Dieu ,, le Credo de Du Mont, t 0
Marie, 6 mere chbrie n, et lorsque, a l'alevation, trois
cents tambours et clairons se font entendre, on a vrai-

ment peur que les murs de l'6glise ne s'ecroulent.
< 13 juillet. - L'Acadimie francaise tient une r6union
qui, au dire des journalistes, comptera dans les an-

nales historiques du palais Mazarin; il parait que certain acad6micien c6lebre y est revenu sieger apres
dix-huit annres d'absence. Cette seance nous interesse
A un autre titre. L'illustre Compagnie, charg6e de
maintenir le beau langage francais dans sa purete et
de le propager, a daign6 jeter les yeux sur la chetive
Compagnie des Lazaristes et, A l'unanimit6, les immortels ont attribui aux enfants de saint Vincent d'Orient
le prix de langue francaise de la valeur de I ooo francs,
qui est destine a recompenser les services rendus, au
dehors, A la langue franqaise.
14 juillet. -

C'est la Fete nationale; le president de

la R6publique remet aux families'des morts de la

-7guerre un dipl6me d'honneur, au bas duquel sont
graves ces vers de Victor Hugo :
Ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie
Ont droit qu'A leur cercueil la foule vienne et prie.

Entre les plus beaux noms, leur nom est le plus beau;
Toute gloire prOs d'eux passe et tombe 6phemere
Et, comme ferait une mere

La voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau.
Quelques-uns, peut-etre, de ceux qui ont des morts
d6plorer n'ont pas mis en pratique la recommandad
tion de prier, marquee sur le dipl6me; nous n'y avons
pas manque, nous n'y manquons pas, et c'est consolant
d'entendre a chaque repetition d'oraison quelqu'un de
nos chers frbres avouer qu'il a pri6 pour nos pauvres
soldats, pour les morts comme pour les vivants.
Haec est vera fraternitas.

x8 juillet. - Le Noel annonce que, aujourd'hui,dans
la chapelle des Lazaristes, les noelistes sont venus
venbrer les reliques de saint Vincent de Paul. Apres
la messe, allocution sur la charit6. Parmi les chants de
la schola, on a remarqu6 le a Notre Pere n et le ( Je
vous salue Marie D du R. P. Ligonnet.
19 juillet. - Le Tres Honor6 Pere a voulu officier
en ce jour de Saint-Vincent. En toute autre circon-stance, ce serait certes une grande joie de voir le successeur de saint Vincent presider la fete de notre
Bienheureux Pere; mais actuellement, vu son etat de
sante, on redoute toujours les consequences d'une
fatigue exceptionnelle. De fait, le lendemain, M. le
Superieur g6neral a paye son exces de devotion par.
une rechute; deux medecins mand6s par M. 1'Assistant
condamnent I'auguste malade a un repos absolu.
24 juillet. -

Le Tres Honor6 Pere commence k se

-8ritablir un peu; on profite de ce mieux pour l'envoyer
a Sevran, en Seine-et-Oise.
La, le ven6rr convalescent trouvera pendant plus
de deux mois des soins delicats, intelligents, un d6voueient absolu; le Tres Honore Pere est en bonnes
mains A Sevran.
26 juillet. - Cl6ture de 'octave de Saint-Vincent,
chez les Soeurs. M. Sackebant, superieur du grand
s6minaire de Perigueux, commente avec onction le
Miseatio komnis circa proximum suum et le Beatus qui

intelligt.
28 jZuidet. -- Depuis le commencement de la guerre,

nos chers freres s6minaristes et etudiants ne peuvent
plus jouir de la maison de campagne ni pendant I'ann6e scolaire, ni pendant les vacances; ils 6taient
r6duits a parcourir gravement quelques boulevards de
Paris; mais a voir des jeunes abbs se promener en
temps de guerre, on est port6 & les traiter d'embusqus, et, d'autre part, la jeunessse a besoin d'espace de
temps en temps; aussi les sup6rieurs majeurs ont-ils
sagement d6cidi de faire un sacrifice pour envoyer A
la maison de campagne de Dax les seminaristes et les
philosophes de la Maison-Mere.
- C'est pour ce motif que la salle d'oraison se vide, le
rifectoire se d6peuple, la cour de r6creation est moins.
bruyante et la chapelle n'a plus de voix harmonieuses.
Ce m&me jour, Mgr Tacci-Porcelli, ancien nonce de
Bruxelles, loge chez nous; il nous raconte dans l'intimit6 les principaux 6v6nements qui se sont deroults
en Beigique depuis l'occupation allemande.
31 juillet. - Deuxieme anniversaire de l'rlection de
M. le Sup&rieur g6neral. Nous prions pour notre
v6ner6 Pere, et aussi pour la petite Compagnic qui
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souffre, non seulement dans ses membres mobilisbs,
mais dans sa tate, son chef arrkte par la maladie.
29 aout. - Ceux de nos confreres qui s'occupent de
1'6ducation de la jeunesse dans les ecoles apostoliques,
petits s6minaires, colleges, auraient eu profit a assister A l'assemblle geinrale de l'Alliance des maisons
d'lducation chritienne qui s'ouvrait aujourd'hui aa
college Stanislas, A Paris. M. Lahargou, pr6sident de
cette alliance, nous fait l'honneur de descendre chez
nous, quand il vient a Paris. Cette fois encore il est
fidele A la tradition; et il a l'amabilit6 de nous accorder la permission d'assister aux s6ances de cette
assemblee. Nous dirons done quelques mots de ce que
nous avons vu et entendu. Nous avons vu pres de
cent cinquante sup6rieurs et professeurs de maisons
d'dducation chr6tienne parmi lesquels des hommes
c6Ibres; nous avons entendu non pas de longs discours aux phrases harmonieusement cadencees, mais.
des reponses breves, motivees, donnees librement par
chacun sur toutes les questions .propos6es. II a 6t6
question, dans la premiere commission, de la refonte
des programmes de 1902 et nous avons constate avec
satisfaction que les principes qui ont et6 rappeles
comme devant &trele code de l'instruction chr6tienne
sont precisement ceux que 1'on trouve si bien exposes dans notre Directoie des fetits siminaires confiis
aux PMtres de la Mission. Nous n'entrerons pas dans le
detail, ce qui nous ferait sortir de notre cadre; mais
nous constaterons qu'il y a toujours profit A se mettre
en relation avec des professionnels qui appr6cient la.
grandeur de leur mission et qui s'entourent de toutes
les lumibres possibles pour une ceuvre aussi importante
et aussi delicate que la formation de la jeunesse.
e

r

septembre. -

C'est aujourd'hui le premier anni-

-
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versaire de la mort du tres regrett6 et tres aim6
P. Fiat. Les circonstances actuelles de la guerre, la
maladie du Tres Honor6 Pere Villette et l'absence
des jeunes gens n'ont pas permis de faire quelque
chose d'ext&rieur; mais ce service du bout de l'an se
fait a l'intbrieur de nos ames; nous n'avons garde
d'oublier.
Ce mEme jour, I'assembl6e g6n6rale des maisons
d'education chretienne se cl6ture au SacrC-Ceur de
Montmartre. Apres une nuit d'adoration, une messe
solennelle a lieu a neuf heures. Mgr Gouraud rappelle
leurs devoirs aux superieurs et professeurs presents en
leur montrant I'ideal de l'educateur dans Jesus-Christ:
via, veritas et vita. S. Em. le Cardinal preside le salut
du tres saint Sacrement, pendant lequel, au milieu
de 1'6motion des fiddles, les congressistes prononcent
d'une voix forte 1'acte de consecration au SacreCoeur.
27 septembre. -

Nous entrons en retraite le soir de

ce jour, et M. 1'Assistant commence les saints exercices en nous disant combien M. le Superieur g6neral
regrette de ne pouvoir les presider, retenu qu'il est a
Sevran par son 6tat de sant6 qui, au lieu de s'ambliorer, va plut6t s'affaiblissant.
l"' octobre. -

Solennite du Rosaire: onlit dans notre

chapelle, comme dans toutes les 6glises de France, le'
vaeu fait par les iveques d'u'n pelerinage national a
Notre-Dame de Lourdes.
5 octobre. - C'est le dernier jour de la retraite,
M. 1'Assistant reunit les pretres et, entre autres choses,
il leur donne des nouvelles toujours impatiemment
attendues de la sante de notre Tres Honor6 Pere. Les
m6decins voudraient un repos plus absolu encore;

-
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M. l'Assistant nous engage a redoubler nos prieres. 11
nous annonce qu'on commencera dimanche prochain
une neuvaine en 1'honneur de saint Vincent dont les
reliques seront exposkes la salle d'oraison.
A la fin de la s6ance, M. 1'Assistant nous annonce
que le gouvernement francais vient de nous demander
officiellement de nous charger des catholiques de
Roumanie; nous avons r6pondu que nous &tionsprets
a y aller si le Saint-Siege nous confiait cette mission;
il parait que l'affaire est en bonne voie et qu'un cer-

tain nombre de nos confreres actuellement mobilises
seront mis en sursis d'appel pour se rendre dans leur
nouveau poste.
6 octobre. -

Les jeunes philosophes, revenus de Dax

pour la retraite, recommencent aujourd'hui leurs cours;
ils ont l'avantage de se voir encourages dans 1'etude
de saint Thomas par deux lettres du cardinal Bisleti
qui recommandent fortement de prendre ( les principes, la doctrine et la m6thode de saint Thomas
comme base et regle de I'enseignement philosophique
et theologique n.

Ce mnme jour, MM. les Assistants se rendent a
Sevran pour se rendre compte de 1'6tat de sant6 de
notre Tres Honor6 Pere; ils sont afflig6s de ne constater aucun progrbs et ils sont 6difi6s des sentiments
surnaturels et desinteress6s que manifeste M. le Sup6rieur g6neral.
8 octobre. - La matinee de ce jour, nous apprenons
que M. Calais, aum6nier de la maison de la Providence, rue Oudinot, vient d'avoir une attaque pendant
qu'il prechait sur l'obbissance due au Souverain
Pontife.
Voici quelques d6tails qui nous ont 6et transmis par
une seur de cette maison.
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Tout a coup il s'arrkta; assise au pied de lachaire,
pour surveiller les enfants, je n'osais lever la thte pensant que I'une d'elles etait la cause de cette interruption. Enfn, n'en voyant aucune bouger, je regardai et je vis les mains de notre bon aum6nier trembler tris fortement, ses yeux grands ouverts htaient
vitreux. Deux fois, je lui fis la question : a Vous &tes
malade ? n Elle resta sans r6ponse. Sur un signe, une
de nos sceurs me rejoignit et nous montimes l'escalier
de la chaire. Malheureusement, la porte 6tait condamn6e par le siege et ne pouvait s'ouvrir. Sur notre
invitation de se lever, il nous rdpondit lentement :
t Quand je le voudrais, je ne le pourrais pas, c'est
impossible ,, puis reprenant le fil de son discours, il dit
encore, maisbien bas : ( On ne voulut pas tenir compte
des observations du Souverain Pontife... ) et il perdit
connaissance.
Deux Jommes, accourus a la hite, nous aidirent a le
transporter a la sacristie, ot des premiers soins lui
furent prodigues. Un pretre qui se trouvait a l'ambulance militaire de Saint-Jean-de-Dieu arriva et lui
offrit la sainte absolution qu'il accepta : c Voulez-vous
recevoir 1'extreme-onction. - Ce n'est pas press6 »,
dit-il.
Pendant ce temps, deux Missionnaires 6taient arriv6s, ainsi que le docteur, qui d&clara que cet accident
provenait de l'estomac et que ce ne serait pas grave.
En effet, le malade avait recouvr6 l'usage de ses
sens, apres quelques vomissements; il avait reconnu
tout son monde et avait demand6 en ouvrant les
yeux : " Qui dira la messe aux enfants? k
Une voiture d'ambulance le reconduisit & SaintLazare, et nous esp6rions que le mieux s'accentuerait
quand on vint nous dire, une heure aprs : Tout est
fini !...

-
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Homme de paix, d'exactitude et de devouement, il
nous a rendu de grands services, anssi nos prieres
reconnaissantes demandent a Dieu de lui donner les
joies 6ternelles! »
Ajoutons que si M. Calais a fait une mort subite, il
n'a pas fait une mort imprivue; car quelques jours
auparavant, annonwant a sa soear qu'il allait entrer en
retraite, ii lui disait entre autres choses : c II faut que
je songe encore plus s6rieusement & me preparer au
grand voyage. »
Le soir de ce jour, la basilique de Montmartre volt
une manifestation insolite. Un nombre incalculable
d'enfants de Marie avec leur voile remplissent l'edifice trop petit pour les contenir. Nous avons toutes
les peines du monde a noun rendre a la sacristie.
A trois heures sonnant, Son ]minence fait son
entree avec un cortege de pretres parmi lesquels nous
remarquons M. Cazot, qui repr6sente M. le Sup6rieur
gen6ral. Quand on debouche de la sacristie, le spectacle est merveilleux : c( on dirait un tapis de neige ),
s'ecrie un pieux laique qui marche derriere Monseigneur. L'office commence; puis le chanoine Cr6pin,
sup6rieur de la basilique, explique le but de la reunion
actuelle : Notre-Seigneur a demand6 autrefois A la
bienheureuse Marguerite-Marie, que son Sacr6-Caeur
soit peint sur le drapeau de la France; ce d6sir n'a
pas 6th realis6 par le roi Louis XIV; une jeune fille,
enfant de Marie, s'est dit : . Pourquoi nous, qui
sommes les filles du peuple francais, ne r6aliserions
nouspas ce que n'a pas fait le roi de France? n
L'id6e qui avait 6t6 concue dans la maison de nos
s0eurs de Saint-Laarent, premiere paroisse des Filles
de la Charit6, cette id6e a suscit6 l'enthousiasme de
toutes les enfants de Marie de France, et elles ont
decid6 d'offrir & Montmartre, au nom du peuple fran-
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cais, un drapeau sur lequel sera peint le Sacr&-Caeur.
Le discours achev4, on chante un cantique de circonstance d'une facture toute simple, d'une musique
suave et plaintive.
C'est d'abord l'origine du drapeau :
Des phis pauvres voici l'obole,
Fruit de l'amour, fruit du labeur.

Suit le symbolisme des trois couleurs : le bleu, le
blanc, le rouge.
Que le bleu de cette banniere
Comme celui de nos rubans
Te montre, Jesus, que ta Mbre
Est le tresor de ses enfants.
Le blanc du drapeau te rappelle

Le cceur tres pur immaculd
De celle qui fut, toujours belle,
Exempte du premier pechC.
Et le rougeIparle des flammes

Que l'amour de ton Sacr6-Coeur
Sur notre France, sur les ames,
Verse avec ton sang redempteur

Bien vite tout le monde a retenu l'air et les paroles
du refrain, et l'on ne se lasse pas de le chanter.
Mais Son Eminence se dispose a benir le drapeau :
le chant s'arr&te, 1'orgue se tait. Mgr Amette profite
de ce silence pour dire sa joie de presider une pareille
reunion; il filicite les enfants de Marie de leur tonchante pensee, puis il tire les lecons pratiques; il
recommande la priere et le sacrifice, la modestie et la
puret6, la charitA et l'humilit.
Son Eminence parlait avec une voix forte qui se faisait entendre aux extr6mites de la basilique, avec un
accent de conviction qui pen6trait les ames de ces
jeunes filles.

-
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Le drapeau est bini; on organise la procession; ce
n'est pas une petite affaire; les bannieres des enfants
de Marie se d6ploient; une statue de la Vierge en
argent massif est port6e par des jeunes filles; suit le
drapeau du Sacr&-Cceur dont tous admirent la richesse
de I'6toffe, le fini de 1'ex6cution. Derriere le drapeau,
vient le clerge; Son Eminence est suivie du g6n6ral
Cherfils; nous avons remarqu6 l'acad6micien Ren6
Bazin, le d6put6 Flandin, d'autres personnages. La
procession a toutes les peines du monde a se frayer
un passage; il lui faut une heure et quart pour faire
le tour de l'int6rieur de l'6glise et cependant les portes
sont grandes ouvertes. En accompagnant la procession, nous remarquons que les Filles de la Charit6
sont assez nombreuses; la Communaut6 est repr6sentee par la respectable sceur Assistante, par ma soeur Milcent, ma sceur Chastel; la superieure de Saint-Laurent
est lI comme de juste. On chante des Ave maris Stella,
des cantiques, on recite le chapelet, on recommence les
Ave maris Stella; on ne se lasse pas de chanter comme
a ces feeriques processions de Lourdes que tout le
monde connait. La joie est peinte sur tous les visages.
On sent que Marie est au milieu de ses cheres enfants.
La procession est achevie; les bannieres se rangent
autour du sanctuaire et font une gracieuse garde
d'honneur a J6sus-Christ. On chante le salut qui est
peut-6tre un peu long, vu la longueur de la cer6monie
prce&dente; mais, pour les ames ferventes, les heures
paraissent des minutes, et les enfants de Marie sont
toujours bien chez leur Mere; cependant quelques-unes
vont voyager toute la nuit, car elles sont venues de
loin et demain il leur faudra se remettre au travail. A
l'issue de la c6ermonie, on remet aux enfants de Marie
comme souvenir de la f&te, une image qui repr6sente

-
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1'offrande du drapeau des enfants de Marie de France
au Sacre-Caeur de Jesus.
11 octobre. -

Le Tres Honori Pere ious fait la sur-

prise de venir nous voir a la Maison-Mere; apris le
repas, chacun peut lui prtsenter, dans la zs5 des
pr&tres, ses souhaits et l'assurance de ses prieres; on
constate malheureusement que le Tres Honor6 Pere. a
beaucoup vieilli depuis qu'il nous a quittbs.
18 octobre. -

La m&me scene que celle du I

se

renouvelle aujourd'hui; mais cette fois, M. le Superieur g6neral vient nous faire ses adieux, car il part
pour le Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul, oi il passera 1'hiver. M. 1'Assistant offre, au nom de la Commanaut,, les vceux d'heureux voyage et de meilleure
sante. Le Trbs Honor6 Pere, d'une voix un peu 6motionnee, remercie la Communaut6 et se recommande A
nos pribres; s'il desire la sante, c'est pour se d6vouer
a la double famille de saint Vincent. I1 nous invite
ensuite a prier pour que le corps de saint Vincent
revienne bient6t a la Maison-Mere et y soit un gage des
b6nedictions celestes. M. le Superieur general se
rendit ensuite a la Communauti; M. Meugniot se fit
son porte-parole, et le Trbs Honore Pere benit ses
filles qui le voyaient avec tristesse dans cet tat. Le
reste de la journ6e fut employe i un pelerinage a la

tombe de Catherine Labour6, et le soir notre vin6re
Ptre nous quittait accompagn6 d'un m6decin et de ses
devoues garde-malade.
19 oclobre. - Nous recevons un t6lgramme qui nous

annonce que le voyage du Tres Honor6 Pere s'est
accompli dans d'excellentes conditions.
22 oceobre. -

Depais le depart de M. le Supirieur

-
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gin6ral, des bruits myst6rieux circulent & la MaisonMWre; on parle a voix basse de vicaire general; les
assistants gardent sur ce sujet un silence profond; on
en est reduit a des conjectures.
26 octobre. - Fundrailles, a Saint-Sulpice, du tres
v6nedr pr6sident du conseil central de la Propagation
de la foi, M. Charles Hamel, vieillard v6n6rable par
les ans, par le d6vouement, par les bons conseils, par la
modestie. MM. Bettembourg et Parrang repr6sentent
la Congr6gation. Son ]minence donne 1'absoute.
Nous recevons des nouvelles moins
27 octobre. bonnes, concernant M. le Sup6rieur gendral. Ii est
sous le coup d'une crise, la connaissance s'affaiblit.
On redouble de prinres.
28 octobre. - A Saint-Francois-Xavier, notre paroisse, se celbrent les obsiques solennelles du Tres
Honor6 Frere Gabriel-Marie, ancien sup6rieur g6neral des freres des Ecoles chretiennes. Nous nous associons au deuil de cette Congr6gation si meritante.
29 octobre. - Coup sur coup, plusieurs t6lIgrammes
nous arrivent du Berceau, qui nous d6peignent la situation comme trbs grave. Le Tres Honor6 Pere a 6t6
administr6. Un dernier t61lgrame nous annonce cependant qu'il y a une legere amelioration. M. Louwyck
part aussit6t pour le Berceau.
I - novembre. - Apres le repas, on nous communique les nouvelles suivantes 6crites par M. Louwyck
le 31 octobre : c Nous avons craint un instant que le
Tres Honore Pire ne passerait pas la nuit, car le m6decin avait dit que le sang se d6composait et que le
malade ne verrait probablemeut pas la Toussaint. Dieu
a eu piti6 de nous. La nuit, en effet, a 6t6 bien calme
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et un 16ger mieux s'est manifestt sans faire dispa-

raitre toutefois le danger de mort prochaine. Le medecin qui sort d'ici, m'a dit qu'il trouve le malade
moins mal et qu'il pense qu'il pourrait vivre encore
quelque temps aprbs sa crise. Mais quelle vie! il ne
s'alimente pas; il entend et comprend par moment ce
qu'on lui dit, mais n'a plus l'usage de la parole pour
r6pondre. ,
3 novembre. - M. Louwyck 6crit du Berceau :
, La journ&e de mercredi (i" novembre) qui avait
mal commenc6 a bien fini. Le matin, le Tres Honor6
Pere allait mal; c'est au moyen de sangsues, de sinapismes qu'on I'a ranim6. Vers dix heures, le mieux
s'est accentu6 et s'est maintenu. Dans la soiree, il y
a eu des hauts et des bas, mais F'ensemble a &t6relativement bon. Le malade toutefois est d'une faiblesse
tres grande et se trouve extenue quand on le change
de linge. Pour tout aliment, il ne prend que quelques
boissons qu'on a bien de la peine a lui faire absorber.
La nuit du mercredi au jeudi (2 novembre) a 6te assez
calme et bonne; le Tres Honor6 Pere est toujours
priv6 de la parole, mais il va mieux. Vers huit heures
du soir, une congestion s'est declarie de nouveau et
I'aurait certainement enlev6 sans les soins inteliigents
de la seur Gros. Les sangsues ont encore produit
bon effet et la nuit que nous pouvions craindre tres
mauvaise a 6t6 assez bonne. ,
4 novembre. - Nous recevons de M. Louwyck les
nouvelles suivantes :
t< Le 3 au matin, une nouvelle congestivn plus opiniwtre le mit a deux doigts de la mort. Dans cette
meme journee, le cardinal Gasparri envoya le t6lgramme suivant:
,c Saint Pere peine douloureuse nouvelle votre 6tat
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de sant6 forme vceux ardents et prie Dieu pour votre
rhtablissement et comme gage r6confort en votre maladie et faveurs c6lestes vous envoie avec effusion de
cceur bni6diction apostolique. Agreez mes meilleurs
vaeux personnels. - Card. GASPARRI. a
De son c6td, le cardinal Amette, prevenu de la ma,ladie du Tres Honor6 Pere, 6crivait a qu'iI 6tait vivement pein6 de cette nouvelle et qu'il s'unissait de tout
coeur aux prieres de ses fils et filles pour que Dieu le
leur conserve; il ajoutait qu'il benissait de tout cceur
le v6ndr6 malade n.
Le 5 novembre, M. Verges ecrivait a M. Louwyck,
qui avait di rentrer a Paris :
u La journ6e a 6t6 bien mauvaise. Depuis votre
depart, l'6tat du malade n'a fait qu'empirer et les
deux m6decins venus successivement, M. Lavielle le
matin, M. Braneres le soir, ont declari qu'il fallait
s'attendre a tout. La parole n'a pas reparu, au contraire la prostration va s'accentuant. Nous ne pouvons pas affirmer qu'il ait eu connaissance aujourd'hui
i aucun moment.
c Je ne vous dis pas les soins qu'on lui a prodigues,
vous savez de quelle affection il est entour6. Piqures
diverses, sangsues, sinapismes, etc., ont donn6 peu
de r6sultats; il y a toujours lieu de craindre la congestion, et c'est une complication qui peut I'emporter
rapidement.
u Mgr de Cormont est venu rendre visite vers trois
heures et demie, accompagn6 de son vicaire g6neral
et de M. Lahargou, superieur du college de Dax.
u Au moment oi j'6cris, le malade est bien bas,
nous nous attendons a toot! Que la volont6 de Dieu
« VERGES. )
soit faite!
On redoublait de prieres h Saint-Lazare et A la rue
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du Bac; mais la couronne de notre Pire et superieur
etait achevee dans le ciel, et le 7 novembre, vers dix
heures et demie du matin, le bienheureux Perboyre
vint chercher l'ime de notre tres digne, tres estime et
trbs aime Superieur general.
Le 8 novembre, les pr6tres anciens de la Maison.
Mere se r6unirent dans la salle des assemblies pour
proc6der, selon les Constitutions, 1 l'ouverture de la
cassette qui renferme le nom du vicaire general qui
doit r6gir la double famille de saint Vincent jusqu'a
I'election d'un nouveau Superieur general.
C'est M. Louwyck qui se trouva designe par le Sup&rieur general pour remplir cette charge.

M. Louwyck (Alfred) est n6 le 24 janvier I851, a
Wulverdinghe, diocese de Cambrai; il est entr6 dans
la Congregation le 16 octobre 1876; il a occupe successivement les postes de professeur au grand seminaire de La Rochelle (188o), d'Amiens (1882); il devint
directeur du s6minaire interne et des 6tudes A Paris,
en 1892; il fut nomme visiteur de la province de
France en 9go1, assistant de la Maison-MWre en 1912;
la dernidre assemblee g6nerale 1'elut premier assistant de la Congregation et admoniteur du Superieur
general.
M. Louwyck a ecrit plusieurs livres sur nos saintes
regles, sur nos vceux, sur nos privileges, sur nos
assemblies; il a fait paraitre une vie de saint Joseph
et les eph6m6rides historiques de la famille de saint
Vincent.
Le 9 novembre, M. le Vicaire g6neral partit avec
une d6legation de la Maison-Mere pour assister aux
funerailles du Tres Honor6 Prre Villette, qui ont 6et
c6~lbr6es au Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul. 1
La c6remonie eut lieu le vendredi 1o novembre : a
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NOTRE TReS HONOR" PtRE VILLETTE

Supirieur g6ndral de la Congregatio4 de la :ission
et de la Compagnie des Filles de la Charit&.

-

22 -

six heures, messe des morts c6lIbree dans la chapelle
dit Berceau; a huit heures, le corps du d6funt est Iransport6 dans I'eglise de Notre-Dame de Buglose, 6loignee d'environ '4 kilometres. On avait choisi ce sanctuaire parce qu'on avait pens6 que la chapelle du
Berceau serait trop petite.
Nous donnons plus loin, a propos des fetes du cinquantenaire du couronnement de Notre-Dame de
Buglose, quelques d6tails historiques sur ce lieu de
phlerinage.
A dix heures, la levee du corps se fait A la chapelle
des Miracles.
Voici, d'apris le Nouvelliste de Bordeaux, les principaux details des obseques du Tres Honor6 Phre
Villette.
Dans le long cortege ou toutes les classes de la societd
6taient amplement reprisentees, les euvres de Saint-Vincent
et les del6gations des communautes religieuses du diocise
donnaient, par la varifte des costumes, un cachet trbs special

&cette manifestation funebre.
L'6glise, magnifiquement d6coree par les fond6s de pouvoir des pompes funebres de Bayonne, que dirige Phonorable
M. Paul Lartigau, donnait 1'expression que ressent toute Ame

qui, en pareille circonstance, songe toujours mieux aux
realit6s de la vie et aux grand&s leqons de la mort.
Dans le chaeur, a son tr6ne, Mgr de Cormont, 6vqque
d'Aire et de Dax, ayant a ses c6te MM. Lafargue et Dulucq,
vicaires generaux, et M. le chanoine Capdevielle, preside.
En face de lui, Mgr Lirire, ivEque de P6rigueux, entour6
de MM. les chanoines Lahargou, sup6rieur de l'institution
Notre-Dame du Sacrd-Coeur, et Lafargue, archiprEtre de Dax.
Er thte du clerg4, Mgr Froment, archipretre de Mont-deMarsan; M. l'abb6 Quidarr6, cnanoine titulaire, repr6sentant
Mgr l'iveque de Tarbes; M. l'Pbb6 Briulet, aum6nier de

P'h6pital mixte de Tarbes; MM. les chanoinesCazeaux, Clavier, P6castaing, Larrede, Gachibat, Lapegue, Darrieutort,
Bouin, les doyens de Mimizan, de Peyrehorade, d'Aassou,
M. l'abbW Pon, de Pau.
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Derriere le catafalque qui, par sa noble simplicitY, rappelait le corbillard des pauvres, conduisaient le deuil :
Du c6td droit. MM. Verdier, Meugniot et Vineziani, assistants de la Congregation de la Mission; MM. Cazot, procureur general; Robert, secretaire g6n4ral; Kieffer, directeur du
noviciat de Paris; Bettembourg, ancien procureur g4neral de
la Congregation; plusieurs autres Missionnaires de la MaisonMere de Paris; M. Sarraille,visiteur des Pretres de la Mission
de la province de Marseille; des representants de diverses
maisons venus de Bordeaux, Montpellier, Perigueux, ChAteau1'Eveque, Figu6ras, les suplrieurs de Notre-Dame-du-Pouy
et du Berceau, M. l'abbd Tardieu, le prddicateur de I'octave
de septembre, etc.
Du c6t6 gauche, conduisaient le deuil : la Tres Honoree
Mere Maurice, Superieure generale des Filles de la Charits,
venue de Paris, en compagnie de son assistante et d'une directrice du noviciat, la plupart des supdrieures des maisons du
Sud-Ouest avec de nombreuses compagnes.
Un peu plus loin, la commission civile du Berceau comprenant : MM. Campet, Vielle, Dubroca, Branere, Bouvet,
le maire de la commune du Pouy, M. Lucq; MM. Lalanne,
Lacroix, Lavignasse et Garbay, conseiliers municipaux;
MM. de Boucau, le medecin en chef de la place de Dax;
Laussucq, avou6 A Dax; Lacoste, Barrere de Saint-Paul-lsDax; docteur Lacaze, de Pontonx, etc., etc.; les el6ves du
grand seminaire de Dax, soixante soldats, les orphelines et les
61ves de I'ecole apostolique, les sceurs de la Croix de la rue
Chanzy, de Dax; les servantes de Marie, de Pontonx; quelques eleves du pensionnat Finelon, avec leur directrice, un
grand nombre de families des environs et de Buglose.
A la tribune, M. 1'abbe Praneuf, ayant les elments de sa
brillante chorale, tenait 1'orgue, pendant qu'au maitre-autel
M. 'I.bb6 Louwyck, vicaire general, charge de la direction de
la Congregation de la Mission jusqu'* la nomination du nouveau Superieur general, chantait la messe.
Pendant cette ceremonie remarquablement ordonnanc6e
par les Lazaristes du Berceau, tons ont aime porter devant
Dieu le souvenir de la belle ame de celui qui fut le Tres R6v6rend Phre Villette, Phomme charge de mdrites et de vertus
que les oeuvres de Saint-Vincent pleurent a si juste titre.
Monseigneur a donn6 Fabsoute. Puis le long cortege se mit
de nouveau en marche vers le Berceau, oh a lieu Plinhuma-
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tion, et dans ce caveau ou les Pretres de la Mission et les
Sceurs de charit6 reposent.
C'cst bien 1k cette terre qu'illustra un jour saint Vincent
de Paul et qui demeure sans cesse le coin bdni ou s'exerce
avec autant de simplicite que de bontd la grandeur de la belle
charite chritienne.
Nous redisons aux Pretres Lazaristes et aux Seurs de charite des condoliances bien sinchres.
Ajoutons a ce recit des funerailles donn6 par le Nouvelliste de Bordeaux, que 1'endroit oiu le Tres Honori
Pere dort son dernier sommeil n'est pas a proprement
parler un caveau, mais une crypte circulaire creus&e

au-dessous de la" chapelle et oa les cercueils sont
places contre le mur, sur des tr6teaux; on a donn6 la
place d'honneur au Tres Honore Pere; a sa droite et
a sa gauche sont les Sup!rieurs du Berceau, quelques
Missionnaires, la soeur Clos qui fut superieure quarante ans, quelques sceurs; le premier qui fut inhum6
dans cette crypte est M. Truquet, le digne sup6rieur
de Dax, qui a tant fait pour le Berceau. La plupart
des 'personnes presentes a la c6rimonie des obsiques
du Tres Honore Pere Villette descendirent dans cette
crypte pour dire une derniere priere et pour contempler ces lieux d'oh ressusciteront, pour la gloire
6ternelle, les corps qui y sont inhumes.

La soiree de ce jour, deja si triste, fut encore
attrist&e par un nouveau malheur; la Tres Honoree
Mere fut prise soudain d'un mal subit, et si le docteur
n'avait fait une operation chirurgicale le lendemain
matin, nous aurions eu a deplorer la mort de la Tres
Honor6 Mere, apres avoir pleure celle du Tres Honore
Pere; mais Dieu eut piti6 des enfants de saint Vincent, il ne permit pas que les Filles de la Charit6
fussent doublement orphelines et il sauva leur mere.
Graces lui en soient rendues !

I'
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re pour
Un service funebre fut chante a la Maison-MB
le repos de l'ame du Tres Honor6 Pere, le mercredi
I5 novembre. C'est une chose remarquable qu'un enterrement de Superieur g&enral a la Maison-Mere;
rien qui sente la pompe dumonde; pour le P. Etienne,
le P. Bor6, le P. Fiat, le corbillard fut des plus
simples, celui de troisieme classe; on suggera quelquefois I'id6e que la c6r6monie f t faite dans un local
plus grand, a l'6glise Saint-Francois-Xavier, la Congr6gation s'y est toujours oppos6e et a tenu ferme a
ce que les fun6railles d'un Superieur g6neral fussent
empreintes de la simplicit6 qui convient aux enfants
de saint Vincent. Cette fois encore, pour le P. Villette, la tradition est gard6e; il n'y a pas de tentures
dans la chapelle, le catafalque est simple; c'est a
peine si une croix blanche au-dessus du maitre-autel
et deux chandeliers des deux c6tes de l'autel, rappellent que le d6funt fut Sup6rieur g6neral. Mais si la
solennite n'est pas dans l'ornementation de la chapelle,
elle est dans l'assistance. C'est M. Louwyck, vicaire
gen6ral, qui chante la messe; S. Em. le cardinal
Amette preside et donne l'absoute. Les principaux
ecclesiastiques presents sont: Mgr de Cormont, eveque
d'Aire et de Dax; Mgr Le Roy, superieur g6n6ral des
Peres du Saint-Esprit; Mgr Fages, Mgr Baudrillart,
Mgr Legout, Mgr de Teil, Mgr Dien, M. l'abb6 de
Clerck, reprbsentant Mgr Lobbedey, eveque d'Arras;
M. l'archipretre de Notre-Dame de Paris; M. Garriguet, superieur g6neral de Saint-Sulpice; M. Delmas,
suptrieur des Missions 6trangeres; M. Verdier, superieur des Carmes; le R. P. Janvier, l'illustre prbdicateur de Notre-Dame, etc., etc. La nef lat6rale du c6t&
de l' 6 pitre, ainsi que les tribunes, est occupbe par les
sours officieres de la Communaute, les seurs servantes
de Paris, un grand nombre de Filles de la Charit6, les
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seurs du seminaire, sans compter les d6ilguees de
toutes les communaut6s religieuses de femmes de Paris.
Parmi les laiques, au premier rang, dans le sanctuaire, derriire le catafalque, se tenaient M. Conty,
ministre de France a P6kin, repr6sentant de M. Briand,
prisident du Conseil, ministre des Affaires 6trangeres;
M. Wiett, repr6sentant de M. Gout, sous-directeur
des affaires politiques et commerciales; M. Bonipard,
ambassadeur de France a Constantinople; M. de la
Bouliniere, ancien ministre de France; M. Gueyraud,
consul g6neral de France a Jerusalem; M. Bradier,
consul de France.
Devant la chapelle de la sainte Vierge et daas la
nef laterale de i'Evangile, on distinguait M. Grousseau, deput ; le gen6ral R6camier, le general Canonge,
M. Georges Goyau, M. Geoffroy de Grandmaison,
M. Charles Ozanam, les membres des conferences de
Saint-Vincent de Paul, etc.
Devant la table de communion 'se trouvaient la famille du d6funt, les dames de la Charit6 de la r6gion.
Le Trbs Honor6 Pere Villette n'eut pas le cortege
si touchant et si imposant de milliers de sceurs, d'enfants de Marie, d'orphelins I'accompagnant & travers
les rues de Paris, au milieu de l'6tonnement de la
foule, j usqu'au caveau de Montparnasse; mais si tous ces
enfants ne sont pas venus lui faire carthge comme pour
ses pr6dicesseurs, nous pouvons etre sfrs qu'ils n'ont
pas manqu6 de prier pour lui. Que Dieu lui donne
bient6t le repos 6ternel qu'il a merit6 par sa vie si
laborieuse et si d6vou6e!
Plusieurs services semblables ont et6 cl6bres en
l'honneur du P. Villette, en France et A l'etranger.
Nous ne pouvons les mentionner tous; nous n'en citerons que deux : celui de Rome t l'Apollinaire, et
celui de Montpellier.
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A Rome, S. Em. le cardinal Vincent Vanutelli, qui
honorait de son affection le regrette Superieur geinral,
assistait A la ceremonie, dans an des coretti. On y
voyait un certain iombre d'iveques - Mgr Tacci-Porcelli, ancien nonce de Bruxelles et futur majordome
de Sa Saintete; Mgr Laperrine d'Hautpoul, 6veque
de Caryste; Mgr Vinati, e6vque de Bosa; Mgr Lica,
6veque de Foligno; le T. R. P. Theissling, maitre
general des Dominicains; le R. P. Delaroche, superieur general des chanoines de l'Immaculee-Conception, etc.
Voici les details de la ceremonie de Montpellier,
tels qu'ils nous sont donn6s par Mgr Crouzet :
c Vendredi, sept heures et demie, S. Em. le cardinal de Cabrieres 6tait recu solennellement a 1'entree
de la chapelle de 1'H6pital ge6nral par M. I'Aum6nier;
quelques instants aprbs, Mgr de Cabrieres montait A
l'autel et offrait le saint sacrifice.
t( Etaient presents dans le sanctuaire :S. G. Mgr
Halle, 6veque de Pergame, auxiliaire de Son Eminence; MM. les Vicaires generaux, M. Coulsondre,
M. Vernier et les prktres qui, A cette heure, avaient
pu disposer de leur temps; tous les confreres presents
A Montpellier, y compris nos chers mobilises.
a Dans la nef, plusieurs eminents docteurs, medecins des h6pitaux, une d1eegation importante des
Filles de la Charite de toutes les maisons et grand
nombre d'enfants de Marie, enfin les amis de nos
Communautes.
c Plus de deux cents personnes se sont presentees
A la sainte table.
cApres l'absoute, Son PEminence s'est tournee vers
l'assistance nombreuse et recueillie et a prononc6 une
allocution qui nous a profondement touches :
( Ne soyez pas 6 tonnes, a dit en substance notre
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venire cardinal, si j'ai tenu aoffrir moi-mame,
aujourd'hui, le saint sacrifice de la messe pour le
repos de l'&me de M. Villette, Supirieur gineral de
la Congregation de la Mission et des Filles de la
Charit6. C'est un devoir pour nous de timoigner
notre reconnaissance; or, cette reconnaissance, nous
la devons a Dieu qui a donn6 Vincent de Paul a la
a France... n et ici un mouvement ,de haute envol6e
sur l'action de saint Vincent qui, malgre son insistance
a se cacher derriere son origine modeste, paysanne,
malgre cette humilit& qui lui faisait pr6ner son ignorance, a brille au premier rang aune 4poque oi les
hommes remarquables et de sang noble occupaient les
plus hautes situations.
a Nous devons encore cette reconnaissance a Dieu
t qui a inspire a saint Vincent, des le debut de ses
( fondations, d'envoyer ses enfants dans les regions
c qui sont aujourd'hui le diocese de Montpellier.
c Les prieres que nous adressons a Dieu en ce jour
c pour le successeur de saint Vincent de Paul sont un
* t6moignage de cette reconnaissance. i
II nous reste un mot a dire des condol6ances qui ont
6te adress6es a M. le Vicaire general, a propos de la
mort du Tres Honore Pere Villette.
Voici d'.bord celles du Souverain Pontife Benoit XV:
u Sa Saintet6, apprenant avec douleur le deces du
Tres Honor6Pere, prie pour le repos de cette ame qui at
si bien m6rit6 de sa Congregation et implore pour tous
ses enfants r&confort, celestes faveurs. - Cardinal
GASPARRI.
Un grand nombre de cardinaux, archeveques, ve^ques, sup6rieurs de communautis ont ecrit pour dire
la part qu'ils prennent i notre deuil. Is c6lbrent a
I'envi les qualites du defunt. a II avait autant de coeur
que de tete; il avait une haute vertu, une rare exp6-

a
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rience; c'etait une grande ame; son age, sa sant6
paraissaient lui promettre un long ministere que son
intelligence et sa grande pitl auraient rendu fructueux; saanort est une perte non seulement pour votre
Congregation, mais pour l'Eglise de Francetout entiire
dont il comprenait si bien les besoins et qu'il servait
avec un d6vouement si intelligent; il avait l'esprit de
gouvernement, etc. )
Les laiques s'unissent A ce concert de louanges:
c'est d'abord M. Poincar6, president de la R6publique,
qui fait &crire par son secr6taire general, pour exprimer tous ses regrets de la mort de l'6minent Superieur
general et qui propose de recevoir en audience M. le
Vicaire g6neral; c'est M.Briand, president du Conseil
et ministre des Affaires 6trangeres, qui ecrit : a J'ai
&t6a meme d'appricier le patriotisme et les services
tris d6voues que M. Villette avait rendus A 1'influence
francaise, a 1'6tranger, aussi bien pendant ses fonctions de Superieur general que pendant les longues
annees ou il a occupe la charge de procureur general
de la Mission. C'est avec un tres vif regret, dont je
vous prie de trouver ici l'expression, que j'ai appris
sa fin prkmatur6e. ,
M. le Pr6fet des Landes, qui est en m&me temps
president d'honneur de la commission administrative
du Berceau, a t616graphie que, ne pouvant assister
aux funerailles du Superieur g6neral, il priait le Sup 6 rieur du Berceau d'agrier et de faire agr6erl'expression de ses condol6ances.
Des t6moignages semblables sont venus de toutes
parts. Nous ne citerons que celui-ci, 6manant d'un
homme de lettres remarquable : t Jamais Dieu n'a
marqu6 d'une facon plus significative qu'il n'a besoin
de personne; car s'il y avait un de ses serviteurs que
que l'on pft qualifier d'utile, c'6tait assur6ment celui
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qui, dans toute la verdeur de ses forces, avait 6t6
appel6 a gouverner, en des heures difficiles, deux
grandes families religieuses et qui presque aussit6t
fut subitemcnt frapp6. Son intelligence si large et
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fine des besoins modernes, son grand sens de eri-nrrtunitis, son culte de la tradition, la preoccupation
qu'il avait si pieuse et si profonde de trouver dans les
enseignements memes de saint Vincent des lumieres,
des rkgles et des m6thodes pour les temps nouveaux,
tout cela faisait de lui un admirable conducteur. n
Plusieurs journaux ont consacr6 des articles necrologiques au Tres Honor6 Pere Villette. Celui qui
a paru dans la Croix nous semble avoir appr6cie le
plus justement la personne et 'oeuvre du regrettd d6funt; il est signe B. Sienne, pseudonyme sous lequel
se cache une des personnalit6s eccl6siastiques de
Rome les plus estimables.
LE TRES HONORE PERE VILLETTE
Rome, 5 novembre 1916.
tmile Villette naquit a Somain, dans la partie du diocese
de Cambrai qui avait donn6 le jour a 1'eminent religieux que
fut Dom Sdbastien Wyart, le premier abbe general des Cisterciens rdformes (Trappistes). 11 entra, en 1873, chez les Lazaristes. En 1877, ilfut envoyd comme professeur de philosophie
an grand s6minaire d'Oran, oi6 il demeura neuf ans. Enj886,
le diocese de Cambrai - a cause du grand nombre de vocations eccl4siastiques - s6para les 6tudiants de philosophie
des etudiants de theologie : un sdminaire special de philosophie fut ainsi fondd a Solesmes, et la direction en fut confide aux Prutres de la Mission, qui, depuis 1857, dirigeaient
avec succis le grand seminaire. M. Villette n'avait alors que
trente et un ans: esprit admirablement 6quilibr6 et dou6 d'un
bon sens superieur, on avait jug6 qu'il 6tait mfr pour legouvernement. La confiance qu'iI avait inspiree ne fut pas trompee:
le s6minaire de philosophie de Solesmes fut, tout de suite, en
meme temps qu'une excellente maison d'dtudes, un veritable
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noviciat de vie cliricale. L'esprit eccl6siastique du diocese de
Cambrai,qui avait toujours eti excellent, semble s'y &treperfectionni encore dans les generations de s4minaristes qui y
recurent la premiere empreinte de leur vie sacerdotale.
Aussi, lorsqu'en 1892 le vener6 M. Sudre, supirieur du
seminaire de Cambrai depuis 1857, qui avait alors soixantetreize ans, eut besoin d'un coadjuteur, on pensa tout naturellement a M. Villette. Celui-ci prit le gouvernement du
grand seminaire, sous le titre de directeur, et il en devint le
superieur en 1898, lorsque M. Sudre, prenant sa retraite, alla
se fixer dans la maison des Pretres de la Mission, a Loos, pres
de Lille.
M. Villette semblait appeld A prolonger longtemps son
ministere de Superieur. Originaire, comme on 1'a vu, du diocese de Cambrai, en comprenant parfaitement l'esprit, il remplissait, au sein du conseil de I'archevech, auquel il participait comme vicaire g6enral, un role fort apprecie. Mais,
en 9go3, les Lazaristes, comme toutes les autres Congregations
enseignantes, durent laisser toutes leurs oeuvres en France,
sous le faux pr6texte qu'ils n'avaient d'autorisation civile que
pour les muvzes a l'6tranger. Is abandonnerent alors, on s'en
souvient, leurs missions dioc6saines et les vingt-trois grands
seminaires qu'ils dirigeaient. M. Villette dut done quitter
Cambrai, lui aussi. II fut choisi comme Procureur g6enral de
la Congregation avec residence k Paris. Pendant onze ans, il
remplit cet office avec activit6 et sagacite,visita officiellement
plusieurs provinces etrangeres de sa Compagnie : les ktatsUnis, I'Orient, l'Autriche, la Pologne, 1'Allemagne, 1'Espagne
et l'Italie; ses visites laisserent partout les traces les plus
heureuses. Homme de tact et de relations sfires, alliant, avec
un sens parfait de la mesure, H la comprehension des necessit6s apostoliques, lintelligence desinterets superieurs de son
pays, il jouissait de l'estime du gouvernement frangais; au
ministere des Affaires etrangeres notamment, la solidite de
son jugement etait fort appreciee. Plus d'une fois, il eut ainsi
l'occasion de rendre service a la France. Dans ces excellentes
relations avec les pouvoirs publics, il ne se departit jamais
d'un attachement tres eclaire 1 la puretE de la foi, et d'une
delicate fidelite k l'esprit de l'~glise ;et, dans ces intelligentes
collaborations, il se sentit toujours soutenu par les encouragements de Pie X et de Benoit XV.
II s5 trouvait ainsi tout prepare, et comme providentielle-
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ment d6sigad pour succeder au Tres Honor -Pexe Fiat, quand
celui-ci d6missionna. De fait, des le premier tour, 1'assemblje
charge. d'lire. le nouveau Superieur gineral le nomma par
un vote quasi unanine. Nul ne fut 6tonnd de la rapidit6 et.de
la spontan6iti comme instinctive de ce choix : M. Villette
etait fort connu dans sa Compagnie, en France et dans les
autres; pays; on I'y estimait. comme un- esprit perspicace,
ouvert, juste et pond6rd, au courant des afaires, trb actif at
de vues toutes surnaturelles. II avait, il est vrai, ddji cinquante-neuf ans, mais une sante qui semblait inalterable et un
temperament robuste sur lequel la fatigue paraissait n'avoir
pas de prise, offraient des garanties, croyait-on, pour un long
avenir. On esp6rait done beaucoup de ce generalat. Une
Socikt6 de Pretres qui compte pres de quatre mille membres, la
Compagnie des Filles de la Charite qui comprend pres de
trente-huit mille sceurs, tel etait le gouvernement qu'il assumait
la veille de la guerre, sans. toutefois se desintdresser
des Dames de la Charite, si nombreuses dans le monde entier,
d>nt il devenait, en m&me temps, de plein drait, le directeur
gineral. Ignorant, pour ainsi dire, la limite de ses forces, le
nouveau Superieur g6enral se depensa sans mesure, se donnant avec une veritable prodigalit6 durant les premiers-mois
de son g6neralat: Le voyage qu'il fit-t Rome, cinq mois environ apres son election, marqua le point- culminant de cette
activiti devorante : il y avait trouve, dans l'accueil du Souverain Pontife, les plus douces consolations : S. S. Benoit XV,
qui le connaissait personnellement depui. longtemps, avait
daign6 lui manifester une confiance qui avait ajout6 encore
au courage du digne filt de saint Vincent : le P. Villette, peu
de temps-avant sa mort, devait goiter une seconrde fois la-joie
d'entretiens. dnt il soxtait rayonnant... Une feoonde carribre
semblait commuencer pour lui. Ella se ternminait aucontraira:
au lendemain. de son premier voyage Rome, et_ .peinereqtu6
k Paris, il subit la premibre atteinte du mal qui vient de l'emporter.
IIy-a queques semaines, il se rendait- i Dax sur 1'ordre des
m6decins. Avant.de partir, ii avait:pris toutes les dispositions
pour la nomination.d'UA vicaire qpi ler srpple•t 5 ,latte de
ses families religieuses.
s Je sais bien,avait-il dit son entotrage, que je puis mourir d'un moment & I'autre. n Arrivy:
Dax, une nouvelle crise annonga presque aussit6t une fin plus
proche-encore, sans doute; qu'il nr'avait crt-; ilfreut les der-
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niers sacrements, et, ces jours derniers, il rendait sa belle ame
a Dieu, entoure de Missionnaires et de Filles de la Charit6.
Son corps repose dans l'dglise consacree a saint Vincent de
Paul, le grand saint francais...
B. SIENNE.

Nous conclurons ce r6sume des lettres et articles
concernant M. Villette par cette r6flexion toute surnaturelle de la Semaine religieuse de Bordeaux, qui nous
donne sans doute l'explication de cette mort pr6matur6e : a Dieu n'a pas besoin d& nos services et il pent
avoir besoin de nos sacrifices. n

LA GUERRE

LES AUMONIERS
La mort frappe a coups redoubles, elle fauche sans piti6 et
nous avons encore k deplorer la perte de quelques-uns de nos
bons Missionnaires.
C'est d'abord, parmi les aum6niers, M. lean-Louis Bosec,
ne en x885, entr6 dans la Congregation en 1904..
Aussit6t apres son ordination (1911), M. Bozec fut
plac6 a l'cole apostolique d'Ingelmunster. Ses raves
I'eussent peut-&tre emport6 vers des pays de mission
pour des oeuvres de plus grande envergure, mais l'6tat
de sa sante assez 6prouv6e durant ses 6tudes reclamait
un poste moins fatigant. On eut vite fait A Ingelmunster de d6couvrir en M. Bozec, sous des dehors modestes
et reserv6s, - presque timides, au debut du moins,
- les plus pricieuses qualites de l'esprit et du cceur.
Une vive intelligence, unj ugement sir, une piettsimple,
mais profonde, et aussi des connaissances approfondies en litterature, un gotit tres prononc6 et des aptitudes particulibres pour les arts du dessin et de la
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peinture, faisaient de lui un sujet d'6eite. Ses rapports
avec ses confreres furent de suite empreints de la plus
grande cordialit6, car toujours gai, toujours affable, il
&taitd'un abord des plus agr6ables. I1 eut vite fait des
lors de gagner l'estime de ses confreres et tout particulibrement celle de son Sup&rieur.
Quant aux 61kves, il eut sur eux la plus salntaire
influence. Mis . la t&te de la sixiat&, puis de la cinquieme, sous sa surveillance, la discipline ne subissait
pas d'accroc. II tenait admirablement sa classe, inspirant a ses 61eves l'amour du travail, les dirigeant supbrieurement dans leurs 6tudes et obtenant d'eux les
plus beaux r6sultats.
M. Bozec mit au service de la maison avec le plus
grand d6vouement des talents particuliers pour le dessin, sacrifiant, par exemple, de longues heures de sa
journ&e du dimanche pour inculquer aux 6leves, a
ceux surtout en qui il trouvait des dispositions sp&ciales, les principes de cet art et l'on fut tout surpris
au bout de la premiere ann6e de constater les resultats merveilleux qu'il avait su obtenir. Non content de
dessiner et de peindre avec amour un portrait de son
bienheureux P&re, saint Vincent, dont il voulut orner
sa chambre, il pr&ta un concours tres efficace a la
construction de la nouvelle chapelle qui s'6levait h
l'icole apostolique. Laissant a l'architecte charg6 des
travaux tout le souci de la partie technique de 'ouvrage, il s'attacha . surveiller de tres pros le c6t6 artistique, ne souffrant pas d'atteinte a l'id6al qu'il s'6tait
fait d'une petite chapelle romane, tres simple sans
doute, mais de style tres pur. Au dire de juges comp6tents, il reussit pleinement.
La guerre I'appliqua a d'autres travaux. II fut mobilis6 le 20 decembre 1914 et on le plaqa infirmier 5
Nantes.

-

36 -

Le 3 mai 1915, il remercie le Tres Honor6 Pere delui avoir communiqu6 le nom des confreres et-freres
morts au-champ d'honneur; ( J'ai requ cette communication avec un profond sentiment de tristesse, dit-il;
j'ai trouv6; cependant, dans cette nouvelle-qui m'*t
peniblement affect6 un puissant r6confort, parce qtr'elle
me montrait des exemples et parce que-, avecla gloire
de'Dieu, la vitalit6 de la petite compagnie s'y trouvait manifest6e. ) II s'apitoie ensuite, en particulier,
sur le fr ere Wurtz, qu'il a connu.
Le 25 aoiat g915, il annonce-tout heureux qu'il va
venir se-retremper dans la vie de-familIl de I MkisonMere. II remercie le Tres Honor6 Pere- du r6confort:
que lui procurent es lettres qu'il retoit desa paternit6.
Nous citoosen- een~r ue' lettre, qu'ld adresse -le* 22- octobre 195, on remarqueran satbeLieimeet les sntiments.qu.
lui iuspire la pens5e de la mort qV'il a vue de pres.
MONSIEUR ET TRtS HONORE PERE,

Voire binediction, s'iL ous.plail!
Je vous- remercie de votre lettre-circulaire dir 1co-u
rant. Elker 'a touch6 parl'affectmtese-soHicitudeLavmv
laquelle vousavez-pense -irnouspendant votre retraite.
Vous-avez 6galement'coitribut a'ce-que laCommunaut6
de-Saint'Lazare, assembl6e dans le recueillbment' ait
fait une large- place- dans ses- offices- oraisons- et
prieres, aux absents. J'esp~ie que; de la sorte, j'ai par*
ticip6 quelque pen aux graces abondantes- que NotreSeigneur-vous a departies. Muii-m6ne, duranttout ce'
temps, j'ai souvent' songs a vous, maigr& les'circonstances particulitrement diffici-es obu-je- me trouvais.
Le 25 septembre commencait -l'attaque; Arriv6-la
vcil.e-de permission, je couchais - l belle 6toile sur
un brancard ý proximi-: du champ de bataille pendant'
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que le.combat faisait rage. Des l'aube, il nous fallut
c·,urir relever les bless6s. Trois jours et trois nuits
durant,.dans 1'eau et la bone des boyaux, sous .a pluie,
je travaillais a transporter les pauvres combattants
restes sur le terrain. Malgr6 le secours que nous apportait un bataillon d'infanterie, beaucoup de blessis
moururent faute de pouvoir etre secourus a temps.
Les plus forts d'entre nous 6taient a bout, j'ai vu plusieurs collgues tomber d'inanition. Nous efmes alors
un jour de repos, pour reprendre notre brancard le
lendemain. C'est.dans ces circonstances que j'ai pass6
la fete du 27,,puis Ic temps de la retraite. Peu a peu
diminuerent les blesses, et, apres trois semaines, noas
avons 6et definitivement releves et sommes revenus-a
.noire cantonnement. Sans avoir eu le loisir de m'unir
a vouspar des exercices de pi&te, j'ai. 6t cependant,
.durant .ces jours, plus que jamais, en union d'esprit

avec la Maison-Mere et notre chore Compagnie, demandant g Dieu dans mes courtes prieres de r6pandre sur
tons ses abondantes bin6dictions, d'augmenter parmi
nous, avec la saintet6, un zele courageux pour le d6veloppement et la perfection de nos oeuvres, afin.de supplier a ceux qui tombent.
Je vous remercie de l'assurance que vous me donnez
de pouvoir compter sur vos bonnes prieres. Elles me
donnent la confiance, que, si je puis etre atteintpar
la mort (que j'ai vue m'effleurer de bien pres, encore
.cette fois), c'est que Notre-Seigneur en aura decidl
ainsi pour sa gloire, sans d6triment aucun pour la
petite Compagnie, dont je considere les suffrages
comme un gage pr6cieux d'une prompte recompense
dans le ciel.
J.-L. BozEc.
.En decembre 1915, M. Bozec, annongant qu'il -va
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probablement obtenir une permission, ajoute ces belles
paroles : , Six jours a Saint-Lazare, pour me retremper dans la vie pieuse de notre famille seront comme
une grace vivifiante pour m'aider .A parcourir sans

defaillance l'annee qui va commencer. ,
Dans le courant de cette annie 19t6, ses perigrinations
l'ambnent a Folleville. Voici ce qu'il raconte de son phlerinage, qui fut un vrai pelerinage de p6nitence :
Le 14 mars 1916.

Je fus d'abord en Picardie, non loin de Montdidier, pays si cher aux enfants de saint Vincent et
Berceau de notre Congregation. Malheureusement,
-pour y arriver, les etapes, - sac au dos, a travers la
neige, charges de couvertures et toiles de tente nicessaires pour nous abriter des rigueurs de la saison, furent rudes, et plus d'une fois, je songeais a la campagne de Russie. ( II neigeait... il neigeait... Apris
la plaine blanche, une autre plaine blanche. , Et nous
aussi, nous 6tions blancs de neige. C'est dans ces conditions que j'eus l'ineffable consolation de faire un
pelerinage a Folleville. Vous ne pouvez imaginer les
sentiments dans lesquels un pauvre Pretre de la Mission, harass6 de fatigue, apres quatorze mois passes
sur la ligne de combat, enterrant des centaines et des
centaines de morts, transportant autant de blesses,
habitue • toutes les visions d'horreur, se trouve tout a
coup dans ce delicieux sanctuaire rempli de souvenirs,
impregne de saintet6. J'y passais plus d'une heure,
scrutant tous les details avec affection, mais les regards
et l'esprit surtout occup6s de la chaire oi precha saint
Vincent : travail interessant, habilement restaur6 et
conserve dans 1'etat oi il devait etre au debut du dixseptiime siecle. Mon imagination n'etait pas loin de
me representer notre bienheureux Pere inspire, don-
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nant avec toute la flamme de sa charite apostolique le
fameux sermon sur la confession g6nerale. Je n'en
finirais pas de vous 6numerer tout ce qui m'a frappi au

cours de i'inoubliable apris-midi que j'ai pu consacrer
a cette visite. 11 va sans dire que j'y priai pour les
deux families de saint Vincent.
Quelques jours plus tard, etaut a Reims, il fait les reflexions
suivantes :
23 mars 19x6.

J'assiste i la destruction et a l'incendie de la nouvelle cite martyre. Le secteur est beaucoup moins dur
pour les brancardiers, mais bien plus p&rilleux. A la
garde de Dieu! On fera son devoir sans forfanterie,
mais jusqu'au bout. C'est vous dire que je n'ai aucune
impatience de me faire tuer, ce qui serait facile ici,
mais nous n'en sommes pas encore au dernier combat.
Outre le d6sir que j'ai de rendre le plus possible de
services, j'ai la curiosit6 de voir comment cela tournera, estimant que le plus beau est encore a venir.
Quels seront les fruits, les r6sultats de la guerre?
C'est peut-etre encore ce qui sera le plus consolant a
contempler, et je me trouverais heureux d'etre appele
a faire produire le champ labour6 par I'6preuve. C'est
a trouver d6licieux de vivre, au moment oit la mort
menace de toutes faqons. Vive Dieu, nous verrons bien
ce qui adviendra de nous !
Si notre cher confrere n'avait aucune impatience de se faire
tuer, il n'avait pas peur de la mort et il savait se devouer an
risque de sa vie quand il le jugeait non seulement n6cessaire

mais utile.
On en jugera par cette lettre du 27 aoit 1916 au Tres Honor6

P#re.

MON TRts HONORt PERE,
Votre benediction s'il vous plait.
Dans mon corps d'arm6e, un bataillon de chasseurs
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a pied sollicitait en vain depuis quelques semaines la
grace d'avoir dans ses rangs un pr6tre qui puisse lui
servir d'aum6nier. Nous, au contraire, nous sommes
vingt-cinq pr&tres dans le groupe de brancardiers du
corps. La proposition, itant faite ici, ne devait pas
rester sans r6ponse; j'ai done accepte, persuade d'agir
ainsi dans I'esprit de saint Vincent, par consequent
pleinement, et d'avance approuve par vous qu'on ne
me donnait pas le temps de consulter.
J'ai donc demandd, hier au soir, mon passage au
44' chasseurs a pied, .o un groupe d'officiers z6l6s
me garantissent une situation qui me permettra de
faire du minist.re. Les dangers a courir seront .plus
constants, mais ne peuvent tre plus grands que ceux
que j'ai deji affrontes.
J.-L. BOZEC.
HIlas! II netuit pas m&me le temps de donner sa nouvelle
adresse, car, A peine arrive a son nouveau poste, il tombait
frapp6..
Voici ce qu'6crit a ce sujet la sceur Le Gal, de Phospice
d'Aubigny (Pas-de-Calais), le 18 septembre 1916 :

Je viens de recevoir de .M. 'Aunmbnier -divisionnaire ia triste nouvelle de la mort de M. Bozec..1l a
dfi tre tud le-14 -courant.Parti le-matin.avec.son.capitaine de Saint-Didier, ils ont td fauch6s tous. les deux,
on croit, d'un eclat d'obus.
On a pu relever le capitaine, mais M. Bozec, on n'en
parlepas. 11 6 tait parti a une heure du matin comme
brancardier et aum6nier r6gimentaire dans le 44" chasseur; il n'y avait que quatre jours qu'il en faisait
partie...
Monsieur et Tres Honor6 Pere, nous prenons une
large part a cette 6preuve; nous connaissions particuli6rement M Bozec, qui ate-deelongs-moisd Aubigny,
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commemilitaire, qui n'a cessi de nous 6difierpar.une
conduite-digne de son ministere et une pi&t6 vraiment
6difiante qui le faisait remarquer de ses nombreux
confreres. Moi-meme j'avais trouv6 en lui un conseil
qui m'etait d'un grand secours... C'est vraiment uie
perte pour la Communaut6..
Scour 'LE GAL.
Terminons cette notice par cette phrase que notre confrere
ecrivait en'g915 :

I1.
faudra remplacer ceux qui ont donn6 leur sang et
.ce -sont les meilleurs; il faudra .faire produire a ce
sang toute sa.vertu.rdemnptrice et sanctificatrice.
*

ers.
Donnons' maintenant quelques nouvellesde ~aos-aum6a
)En voici de vieilles concernant M. arlou•t ;-elles remontent
, plusieurs mois; depuis cette ipoque, notre confrere a change
de secteur comme nous Pavons d6ji dit et comme nous le
verrons plus en detail au chapitre de la Syrie :

II Ecrivait.donc. la respectable soeur MIglin, le-4,anai 916:
Nous avons euune piriode plut6t dure dont les journaux ont abondamment pail-; le calme se fait petit '
petit sur ce point (calme est une "faqon de parler,
.puisque, jour et nuit, il se tire r6guliirement plus de
vingt mille obus). Et depuis ce calme, j'ai df songer a.pr6parer les paques de mes hommes. Le plus gros est
fait, et Dieu merci, avec de s6rieuses consolations. Si
le bon Dieu doit regarder quelque point de France
avec sympathie, c'est sfrement le front, ot le moral
des hommes est merveilleux. La vie est rude et dan.gereuse, mais singulierement saine, et il se commet
fort peu, je crois, chaque jour de p6ch6s mortels par
ici. En.un mois, j'ai eu pour ma part pris'de trois
millepiques, et tous les jours il m'en arrive bien une
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trentaine. Comme notre temps pascal dure jusqu'au
II juin, nous avons encore du temps et de 1'espoir.
M. Constant

6crit le 18 aoft 1916:

Je me trouve en a France agrandie ,. C'est ainsi que
M. Poincare a baptise la region, un jour qu'il est
venu presider une, distribution de prix a huit cents
enfants dont l'instruction est pour tons a base catholique, et dont la moiti6 sont 61eves des bonnes sceurs.
Le premier prix, offert par le president de la R6publique, 6tait celui d'excellence en langue francaise.
Le deuxiime prix, 6galement offert par le president
de la Republique, etait celui de religion.
Pour (religion ) comme pour a langue francaise n,
M. Poincare a felicit6 laur6at et laureate et les a
embrasses aux applaudissements de l'assistance.
Tout est debout, tout est en fete dans ces premiers
villages. La seule chose renversee par notre conqute
est la borne-frontibre.
Le jour de l'Assomption, j'ai c6lbr6 la sainte messe
au milieu d'un village d6truit, au fond d'une cave, sur
la table meme oi, deux jours auparavant, j'avais confesse et aide a panser deux blesses dont l'an est mort
aussit6t apres. Le sifflement des obus qui passaient
par-dessus nos tktes et le bruit des canons tirant des
bois voisins, remplacaient I'orgue et les chceurs.
Les Ames de nos soldats sont belles au milieu de
ces ruiaes materielles; il fait bon leur parler du sacrifice du Calvaire.
Je benis Dieu qui m'a tire, comme son ap6tre, de
derrinre le comptoir, pour m'amener ici, et je vous
prie de vouloir bien m'aider i le remercier de ce
bienfait.
A.-J. CONSTANT,
Aum6nier militaire.
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M. Monteil nous pardonnera de donner le texte de la citation dont il a et6 l'objet; il nous a fallu la ddnicher dans une
revue de Chine :

Monteil (Ernest-Paul), aum6nier volontaire de
bataillon : depuis son arrivee au corps n'a cess6 de
donner en toutes circonstances, et sp6cialement du
17 au 3o mars, les preuves d'un d6vouement inlassable et du m6pris du danger, assistant les blesses et
secondant le personnel m6dical a maintes reprises de
sa propre initiative avec une simplicit6 admirable.

LES BRANCARDIERS
Le frere ,.-B. Pommier 6crit le 3o mai qu'il vient .d'etre
verse dans les brancardiers, a sa grande satisfaction, car, dit-il,
1 c'est mieux dans notre vocation de soigner les blesses que
d en faire soi-meme ».
D'autres brancardiers quitent, au contraire, ce poste honorable et perilleux pour un autre moins expose; nos confreres
de la Chine qui sont au front vont devenir interpretes des
ouvriers chinois qui travaillent en France dans les ateliers de
munitions. Ceux qui continuent leursnoblesfonctions de brancardiers trouvent matiere a de solides reflexions sur le corps
humain, cc pauvre chose quand l'Ame n'y est plus ,, sur la Providence u qui se montre toujours maitresse et directrice des
ev6nements malgr6 les previsions et les prdvoyances des
hommes n, sur les bizarreries apparentes des choses, a des bombardements reglis qui durent dix heures ne font aucune victime, un obus perdu tue quinze hommes; des combattants qui
sont souvent dans les premieres vagues d'assaut sortent
indemnes, un pauvre cuisinier qui a la curiosit6 de voir le
front une seule fois est tu6 net par un obus qui ne fait rien
aux cinquante d6chargeurs qui travaillaient k c&6t de lui; pur
hasard, dit le monde, Providence toujours admirable, disent
les chretiens, qui savent que pas un cheveu ne tombera de
leur tate sans la permission de Dieu ).
M. Balangud a quitt6 le contrOle postal pour devenir brancardier, 4,la releve des blesses est bien dangereuse et bien fatigante, il faut subir un marmitage en ragle, il faut passer par
d'etroits boyaux, les blesses sont quelquefois de grands dia-
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bles qui pesent lourd; quand on revient, on sue a tordre sa
chemise;.mais c'est pour Dieu et la France, peu importent
les obus; 1'6paule est meurtrie, mais on est heureux de souffrir
quelque chose pour les chers blessis. Quand it n'y a pas de
blesses A relever, ce sont les corvdes de canionnement qui
assujettissent plus que les rggles de communaut6. n

Que:n'ai-je pas fait depuis quelque temps! continue
M.Balangui; terrassier, cantonnier,blanchisseui, charpentier, aide-cuisinier; hier, bucheron; demain, pentetre, charbonnier. Tout cela .me rappelle lds temps
h6roiques de Notre-Dame du Pouy quand nous faisions les terrassiers au pied de la colline, sous la haute
directio., de M. Marlats, tant il est vrai que la chetive
pr6pare a tout.
Un autre de nos brancardiers, le frbre Forsans, passe par
une bien pinible 6preuve; il est menace de perdre la vue.
Voici ce qu'ecrit a ce sujet une soeur de Bordeaur:
i8 septembre 1916.

Le bon frere Forsans m'ayant chargee de vous 6crire,
j'accepte cet honneur avec confusion et rdclame aussit6t
votre indulgence. I1 etait depuis quarante-cinq jours
dans une ambulance du front en'traitement pour ses
yeux atteints d'iridocyclite bi-lat&rale plus accus6e a
gauche; la cornie est opaque et :'iris .dcolor4; .c'est
done un mal tres sbrieux. On vient de 1'evacuer ici
meme, ambulance I8, rue Saint-Genes.
De son c6te, le frere Forsans icrivait-au Tres Honor~
quelques jours auparavant :

Pare

Mon cas est grave, mais je me mets entre les mains
de la Providence avant de me confier a celle de nos

sommitbs mEdicales. J'affronteraila salle.d'Qptrations
avec le meme calme que la mitraille ermemie, et je ne
m'en preoccupe guere.

- 45 Nous citons encore de ce cher frere une lettre anterieurede quelques mois, 6crite de Verdun; on verra par les sentiments de notre courageux brancardier le moral des troupes
de ces lieux.
Eront des armCes, mai1i1.6.

MON TRES HoNOR

P.RE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Mierci de votre lettre, que j'ai' lue avec grande-satisfaction... Voici dejh queiquetemps que j'ai quitt6 mon

ancien secteur; j'ai- pris; comme beaucoup-d t autres, la'
grande direction; afin de-m'installer sur le point culmi-

nant de ce secteur i-jamais-ct616bre et'sur lequel laFrance entitre et, avec elle, toutes les nations civili
s6es-ontles yeux fixes dans l'espoir devoir bient6tse
terminer- cette lutte hom&riqae.
Oh s'y batr de part et d'arttre avec un- egal actrarnement. Jytais obsedi
d'une certaine'crainte, moi le-petit
poilui-d Smyrne; cellede-voir-se tniermiercette-gigan
tesque-bataille-sans avoir-l' bonhear d'y prendte une"
part active.

Ms- vornx- ont - 6t& exaucts; dbpuiiv dljai de- longs'
jours, j'ai eu- le- bonheur de- pnrtrern moi-m&ne, lefront-haut-et-l&oeurjoyeux; dans cette immense" fournaise, dans ce brasier toujours ardent:.. J'hi dtmut&-?iabataillb de Lassigny; j'ai vo 1'Yser, Ypres, sud-Arras
Loos, Neuville-Saint!Vast; etc... Tout cela : jeux'
d'enfants en-face d&'ce dploiement d force brutalt...
J'i etratraverser des feux de barrage'd-longue duriet
(quarante-huit heures' environ), d'une intensit mineuiel
et-d'une- prodigalit6 que l'on peut' appeler insensbe.
II faudrait unrplume-bien plusrexercmeque la, miennew
pourrvous donner urraperir bien faible'dun si palpitantspectacle:.. Aniinms d'mn mnrneespritdesacrifice; now"
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avons brave cette force brutale; nous l'avons vaincue
resolument par la tenacit6 de cette force morale qui
anime et entraine le soldat francais. Plusieurs de mes
compagnons y ont trouv6 de glorieuses blessures, mais
gendralement sans gravitY... Pour moi et certains
autres, projetes a terre par les commotions de ces formidables marmites, couverts de -terre a plusieurs
reprises, maintes fois presque enterres vivants, nous
avons, malgr6 ce d6luge de fer, de feu et de mitraille,
accompli la tAche qui nous incombait. Tel fut le premier jour, tels furent les suivants. Ces derniers jours,
le feu a diminu6 d'intensite, pour reprendre, croyonsnous, avec plus de vigueur. Les. poilus n'ont aucune
crainte, nous ne pouvons gure subir une avalanche de
feu plus violente que celle qui nous a 6tC m6nagee. A
la grace de Dieu, il est le Maitre; je lui ai offert maintes
fois mon sacrifice... que sa volont6 soit faite. On ne
s'en fait pas. Le bruit semble se confirmer que nous
allons 6tre relev6s ces jours-ci... C'est presque rerettable maintenant que nous connaissions si bien notre
nouveau secteur. Depuis vingt-deux mois de campagne,
on s'habitue a cette vie vagabonde et je puis vous
assurer cependant que, pour mon propre compte, je
saurai mieux appricier la vie de communaut6.
Dieu soit lou6, les moyens de sanctification ne m'ont
jamais fait defaut.
Ma sant6 se maintient toujours tres bonne, malgr6
les privations que nous avons du endurer par la tres
grande difficult6 du ravitaillement. Dans quelque
temps, nous serons envoyds au repos et on tichera de
se refaire un peu. On oubliera la fatigue.
Veuillez agrier cette bien petite fleur cueillie a votre
intention sur un buisson en face le 304. Mon bouquet sera certainement le plus humble parmi tous ceux
que vous recevrez en ce jour de votre fete; mais... sou-
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venez-vous de l'obole de la pauvre veuve. On fait ce
que l'on peut.
En Notre-Seigneur, votre fils bien devoui.
SB. FORSANS.
LES INFIRMIERS
Nous ne pouvons citer toutes leurs Itttres; en voici deux
qui nous donneront une idde de leurs peines et de leurs travaux, surtout ilorsqu'ils sont infirmiers aux ambulances du
front.

Lettre de M. DRILLON, Pretre de la Mission,
i M. VILLETTE, Supilieurgenwral.
H6pital du collfge, Saint-Dizier (Haute-Marne).

3z juillet gx96.

MONSIEUR ET TRES HONOR-

PtRE,

Votre binidiction,s'il vouz plait
M. I'Assistant a di vous dire que je n'itais plus a
Limoges. Le 14 juillet, j'ai 6t6 rappel6 k la section,
habill, 6quip6 et en route vers la zone des arm6es.
Je n'ai pas eu un moment pour me retourner, pour
profiter d'un petit cong6. Oh! comme le sac pesait a
mes 6paules sans parler de tout l'accompagnement d'accessoires qui m'6taient jusqu'a ce jour si peu familiers.
J'avais esp6r6 etre conserv6 comme specialiste, mais
il faut des hommes, et je ne suis pas de ceux qui
essayent de tirer parti d'une situation.
Nous allions a Chaumont, c'6tait assez significatif.
Nous avons mis trente-six heures pour y arriver. LA,
j'ai tit6 la paille et la vie de misere pendant deux
jours qui ont ete coup6s par des corv6es-tres p6nibles.
J'6tais encore en pleine incertitude sur ma destination.
Le groupe form6 mi-partie de vieux territoriaux, mipartie de la classe 16 6tait destin6 en tres grosse majo-
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6

rit a r-nforcer les groupes de brancardiers. Je m'6tais
pr6par6 i tout, faisant & Dieu l'oblation de tout moi-

meme, comprenant toute la grandeur du sacrifice nouveau. Tous, jeunes et vieux, fraternisaient. Chacun
sentait que jamais la vie n'avait eu pour lui un sens.
plus 6leve.
Le g9, fete de saint Vincent, je me separais du
groupe et m'acheminais sur Saint-Dizier. Je suis dans
un h6pital d'6vacuation, au service de grands bless6s.
Ces hbpitaux sont encombr6s et reooivent les bless6s
qui sont dans un etat tel qu'on ne pent les envoyer dans
la zone de 'int6rieur. Ils arrivent directement des
postes de secours, le plus souvent: en vue d'op6ration
urgente. J'ai 6t6 mis.imm6diatement dans une salle de
quarante grands blesses. Ma vie ant6rieure ne m'avait
aucunement pr6par6 a ce nouveau r6le. J'a.vaue qu'il
est ici 6crasant. II y a penurie d'infirmiers.. II faut 6tre
constamment sur pied, courir a droite, a gauche, porter
de lourds fardeaux, accomplir les fonctions les plus
mat6rielles. Oui, je soulignerais volontiers ce dernier
mot, sans m'en plaindre du reste; II me sera- difficile
de dire la sainte mresse tous-lesjours.
A six heures, je suis dans le service et quel travail•
Un vi eux-coll-ge ne se pr&teaucunement a
xexigences
d'un h6pital, surtout d'un h6pital d'ivacuation. Je ne
compte plus lenombre de fois oije dois descendre deux
6tages pourune chose ou une autre. La discipline ici
est militaire dans toute la rigueurdu terme, discipline
de fer. Les vieilles barbes conviennent que celle de
'active n'est qu'immensedouceuren comparaison. Pour

un rien, un- tout petit rien, c'est la prison. Dieu! ce
qu'if faut endkirer, etje ne vous disrien des mille-choses
crucifiantes & la nature, celles que, sans esprit de foi,
on ne-consentirait jamais a accomplir. Quand on entre
ici, it faut s'bffrir & Dieu, marcher sur son- propre ccer,
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et en route! Qui done se plaindra de la vie de communaut6? Qu'elle est douce et facile! Mais ce n'est pas
tout. Le plus p6nible, ce sont les veilles de nuit qui
ne donnent d'ailleurs droit A aucun repos. Elles ne
sont pas inf6rieures a trois par semaine et sont de huit
heures chacune. On se sent alors bien seu! en face de
grosses responsabilitis et trop peu preparr aux graves
accidents qui peuvent survenir. Puis, on avise une
couchette qui varie chaque fois et l'on essaye de fermer
l'oeil au milieu des va-et-vient et des lamentations.
Hier, j'ai herit6 du lit d'un soldat qui, la veille, trompant la surveillance, s'6tait pendu. Si, un jour sur deux,
je ne suis pas de garde, alors je vais au cantonnement.
La, ma pauvre paillasse est a mime le sol dans un grenier oi je souptonne fort la vermine d'etre ; l'aise.
Pas de dimanche a soi. A quarante et un ans, tout
cela pent paraitre dur, mais qui done a le droit de se
plaindre aujourd'hui!
Mon Pere, je compte ardemment sur vos bonnes
prieres et vous prie d'agrber 1'expression filiale de
mes sentiments divoues.
Gaston DRILLON.
Voici une autre lettre d'un front c6lbre depuis le mois de
juillet, le front de la Somme.
Lettre de M. SERRE, Pritrede la Mission,
a M. VILLETTE, Superieurgten~ al,
o2 juillet 1916.

MONSIEUR ET TRES HONORt PERE,
Votre bin•diction, s'il vous plait
J'ai recu hier, fete de saint Vincent, votre lettre.
Elle est venue me consoler un peu de l'isolement oit
j'ai du passer cette f6te de famille. Ni messe, ni br&-
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viaire! Le soir, vers onze heures, tout en surveillant
les autoclaves sous pression, j'6grenais ma dernimre
dizaine de chapelet. La suite de mes pens6es 6tait
souvent coupee par l'appel de I'infirmier major de
notre 6quipe, un vicaire de Paris, ala fine moustache:
lUne paire d'&carteurs... une paire de ciseaux droits...
une pince de Doyen! ) Et ensuite, je d6posais sur
un plateau, flamb6 a l'alcool, les instruments qui allaient fouiller et taillader les chairs de nos paavres
poilus. De temps en temps, j'allais dans la salle d'op6rations, coatigue ~ la salle de st&rilisation, suivre lamarche du bistouri et jeter un regard de pitii sur ces
figures de patients, convulsionnees par la douleur.
Sous le chloroforme, le corps, livr6 aux r6flexes,
s'agitait et criait. Il semblait dicrire, par la violence
plus ou moins grande de ses mouvements, toute la
courbe des souffrances. Des cris, qui souvent nommaient des 6tres chers, entrevus dans le cauchemar,
ajoutaient a cette scene d'horreur quelque chose d'infiniment triste et pitoyable. Et quand tout 6tait fini et
que le corps exsangue, emmaillot6 dans des linges
dija rougis, quittait la table d'op6rations, emport6 sur
le brancard, je suppliais Dieu de donner, a cet enfant
de France, courage, resignation et gu&rison.
Henri SERRE.

LES CHEMINOTS
D'une lettre de M. Gemmeille nous extrayons les ligaes sui-

vantes:
z3 aofit 196.

II y a quelques jours, nous 6tions A 3 ou 4 kilometres
de Verdun; il parait que jamais train sanitaire n'6tait
all i&pareille proximiti de ce front-li, devenu histo-
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rique, et pour cause! De fait, c'6tait bien Ie front, avec
son activit fie6vreuse, et les nuages de poussiere sonlev6s par les troupes en marche et les convois de ravitaillement, avec ses implacables formalites, son inexoý
rable chirurgie, ses sommaires et lugubres funerailles,
le formidable tonnerre des deux artilleries. En face
de notre train, perdu dans la vallee, une crete dominant les hauteurs, un fort dominant la crete. De l'autre
c6ti de la cr6te, le thatre de la guerre, et ses fortifi-

cations. Un instinct de curiosit6 bien 16gitime m'invita & une petite excursion; mais il fallait un passe.
port pour grimper 1&haut : un casque de poilu... et je
o'avais pas de casque!... Je renonqai 4 mon projet et
atttendis patiemment I'heure du chargement.
Plus loin, M. Genouville parle des occupations de ses col.
lIgues pendant le temps de repos.
I1 y a, parmi nous, les amateurs de u footing ,, qui

vont a la decouverte de nouvelles routes, de nouveaux
chemins, de nouveaux sentiers; il y a les touristes, qui
ne marchent pas ponr marcher, mais pour decouvrir de
nouveaux sites; il y a les archbologues, toujours en
quete de monuments historiques; il y a les passionnis
de la manille ou du piquet, les p&cheurs et les chasseurs, les bricoleurs, les lecteurs, les dessinateurs. 11
y a aussi les caricaturistes, qui reproduisent, a la
plume ou au pinceau, le fruit de leurs observations, il
y a enfin les organistes.
GENOUVILLE.
M. Collard n'est pas cheminot comme M. Genouville,bien
qu'il fasse peut-etre plus de chemin que ce dernier; il profite

de ses courses pour recueillir dans Bordeaux les souvenirs.
qui se rattachent a la Congregation ou bien, se souvenant qu'il,
6tait professeur d'humanitis avant la guerre, il ne dedaigne
pas de s'intdresser aux vestiges d'ordre littiraire; nous nous

excusons de ne pouvoir citer tout; nous nous contenterons
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aujourd'hui de ces details interessants sur 1'origine de la
paroisse Saint-Victor, a Bordeaux :

Le vieux Bordeaux 6tait 6tal6 tout en longueur le
long de la courbe qui forme la rade. Aussi, vous
1'avez remarqu6 peut-etre, les plus anciennes 6glises,
baties pour la plupart sous la domination anglaise,
dans le style gothique deja tourmente dont la cath6drale de Westminster est un modele, Font toutes Rt6
sur le bord du fleuve. Mais la ville s'accrut en largeur,
et la population qui habitait vers le superbe booulevard
ext6rieur n'avait pas d'6glise et cons6quemment peu
de secours religieux. Dans un de ces quartiers excentriques et peupl6 d'ouvriers se trouvait un assez vaste
terrain vague. Une bonne soeur de la maison de SainteEulalie eut l'id6e que cet emplacement pourrait servir
a quelque chose... et elle y sema des Midailles miraculeuses. Jugez de son 6tonnement lorsqu'un vicaire
de la ville lui communiqua un jour l'id6e d'etablir IA
une chapelle et un centre religieux. Leurs deux ames
s'htaient rencontries. Le contrat d'achat fut signe coincidence frappante- le jour meme de la fete de la
M6daille miraculeuse. Aussi un autel a notre Vierge
Immaculee a-t-il 6te 6rig6 dans le local encore provisoire. On a d6di6 l'6glise A saint Victor, a cause de
Mgr Lecot, qui, d'abord h6sitant, finit par se laisser
gagner, promettant, si le succes r6pondait aux desseins de l'initiateur (le cure actuel, propre neveu de
Ferdinand Brunetiere), d'6tablir dans d'autres quartiers populaires de nouveaux centres religieux.
L'cuvre,nie sous les auspices de la Vierge de la M&daille, a prosp6r6 : elle s'est organis6e sur le modele
de celle de Notre-Dame-du-Rosaire a Plaisance; son
fonctionnement est fort int6ressant a itudier. Un jour
la chapell edeviendra grande 6glise, et j'ai id6e que la
Vierge de la rue du Bac y appellera ses filles. On
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I'honore d'ailleurs specialement i Bordeaux. En effet,
durant le mois de mai, le maitre-autel de la cath6drale
Saint-Andr6 est surmont6 d'une magnifique statue de
la Vierge puissante, qui recoit les hommages des pieux
Bordelais.
Maurice COLLARD.

LES COMBATTANTS

Nous avons & deplorer deux nouvelles victimes parmi les
n6tres.

La premiere est le frere coadjuteur Augustin Baptiste, n le

15 novembre 1879, a Nimes, tuI le 4 septembre 1916.

II avait fait des etudes en vue du sacerdoce, mais il
ne les poursuivit pas, et il demandai & tre recu comme
frere coadjuteur a Dax; il prit I'habit, le 19 mars 1898.
II partit bient6t pour le Br6sil; les premieres ann6es
furent p6nibles; il ne se plaisait pas li oh il itait, ii
etait d6courag6; il songea meme un instant &rentrer
dans le monde; mais le Tres Honor6 Pare Fiat lui
6crivit une de ces bonnes lettres dont il avait le secret;
son visiteur le changea de maison; son sup6rieur l'encouragea; sa vocation se raffermit; quelque temps apres
son visiteur ecrivait: c II peut devenir un frere parfait, il est en bonne voie. ,
Le frere Baptiste etait intelligent, apte B bien des
choses; dans le s6minaire de Corityba oiu il demeura
de 9go3 jusqu'a la guerre, ce fut plutbt un professeur
qu'un frere coadjuteur; il 6tait professeur de dessin,
de sciences et de musique; il rendit de grands services
A la maison et aux personnes du dehors; il dressa plusieurs plans d'6glise pour les cures voisins; il faisait la
surveillance comme les confreres.
Pendant les vacances, il faisait le menuisier, le
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peintre surtout; il s'itait toujours senti beaucoup de
goft et d'aptitudes pour la peinture et c'6tait ce qui
lui avait un pen tourni la t&te an debut; il peignit le
thi6tre, le refectoire de Corityba; ii faisait en plus
l'office de vitrier; il construisait des bancs, il dessinait
les allies du jardin.
II 6tait toujours de bonne humeur; son excellent
caractere le faisait aimer de tous; il aimait a rendre
service; ces qualites voilaient et rachetaient quelques
manquements qui provenaient de la fragilit6 humaine;
caritasoperit.
- Survint la guerre; il s'embarqua, le 8 aoit, a Rio de
Janeiro avec M. Castelin et M. Bros, son supbrieur.
SII avoue lui-meme,dans une des lettres qu'il 6crivait
frCquemnmment
son superieur mobilis, qu'il a parcouru tous les fronts, qu'il a roule sa bosse, suivant
son expression, dans le Nord, I'Oise, la Somme, la
Marne et jusque dans I'Alsace.

Void quelques extraits de ses lettres :
0tofvrisc 1915.

. Nous avons 6te marmites dans les grandes largeurs,
et je vous assure que ce n'etait pas de la petite artillerie; il y avait bien longtemps que je n'avais vu la
mort de si pres.
s8 mai 1916.

Depuis de longs jours, je suis sous terre; impossible
de sortir; les marmites de tout calibre font rage autour
de nous; mais l'ordre est de tenir cofite que cofte,
jusqu'i la mort, et I'on tient.
SLa nuit, au clair de lune, au risque de recevoir une
marmite, on hasarde le nez dehors. A minuit, l'on
mange un morceau.
Dans la sape, il pleut; le terrain est tremp6. Voil,
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notre vie. Paciencia. I1 me tarde quand meme un peu
de revoir le soleil.
19 juilet 1916.

Saint Vincent de Paul! ce jour me rappelle bien des
souvenirs.
Le canon tonne avec violence depuis ce matin; je
crois qu'il va y avoir par ici quelque coup de torchon.
Allons y gaiement.
Si vous voyiez lestranch6es apres un bombardement
de quarante a cinquante heures, quelle salade! L'6clatement des shrapnells produit an effet de nuage tres
beau. On dirait des flocons de coton qui se d6roulent.
Par exemple, les gaz asphyxiants sont d'un effet moins
poitique; puis, cela ne sent pas bon.
21 juillet 1916.

Vous me demandez si I'offensive sera decisive. Je
n'en sais trop rien. Moi, je fais comme les camarades:
quand on avance, je m'avance, on mieux nous nous
avanýons, ma mitrailleuse et moi; et quand on recule
(cela arrive), nous nous reculons. Tout cela est plus
facile A dire qu'a faire.

Tout le travail est fait par l'artillerie a gros calibre,
qui bouleverse la ligne des tranchees. Ce n'est pas
bien difficile de s'emparer alors de la tranch6e; mais
le difficile, c'est de la garder. Une v6ritable pluie
d'acier vous tombe dessus; un tir de barrage vous
coupe tout ravitaillement.
Et alors? alors j'allume ma pipe, je me couche dans
un trou d'obus, et on attend les evenements : an nouveau bond A l'avant ou A l'arriere, cela depend; c'est
comme quand les gosses jouent la partie de barre.
On dit le th&etre des op6rations, le theatre de la
guerre, et cette expression est tres bien choisie; le
public s'est habitu6 a cette representation. Avec des
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grands mots, on cache des choses terribles : Si, un
jour d'attaque, le public defilait pendant une heure
seulement dans les tranchees, il en serait 6pouvante.
On parle beaucoup des croix de guerre, on oublie
les croix de bois.
Le 19 aouit 1916, il Ecrit qu'il espere venir la Maison-Mere;
mais sur ces entrefaites, il change de rdgiment; plusieurs de
ses camarades obtiennent des places moins dangereuses; il
pourrait peut-etre faire comme eux; mais il termine par ces
mots :

Je n'ai rien demand&. Je vais oiu la Providence me
pousse, advienne que pourra.
Voici maintenant ses deux dernibres lettres, dcrites I'une
huit jours, 'autre trois jours avant sa mort.
27 aout 916b.

Aujourd'hui dimanche, j'ai eu le bonheur de faire
la sainte communion a la messe de cinq heures. J'ai
pens6 a vous et a tous les vieux amis. Je ne sais pas
ce que 1'avenir me reserve, mais j'ai le pressentiment
que quelque chose va se passer. Dans le cas oiu je serais
tu6, vous recevriez I'avis de d&ecs par 1'autoritk militaire. Je n'ai pas voulu donner l'adresse de ma mere,
je crois que cela serait mieux, que vous-meme, vous la
priveniez,au cas icheant.Je suis completement rbsigne
i tout ce que Dieu voudra. Que sa volont6 soit faite!
Je crois que je ne regretterai pas beaucoup la vie.
Depuis deux ans, vraiment on a dej' beaucoup souffert.
iz*septembre g16b.
A la veille d'entrer de nouveau dans la fournaise, je
viens vous donner de mes nouvelles, peut-tre pour
la derni&re fois. (II renouvelle ensuite les m&mes
recommandations pour sa mere.) Je vais a 1'attaque
ajoute-t-il, le coeur haut, ne regrettant rien, pour Dieu
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et pour la France. Je vous remercie de votre bonne
amiti6 pour moi. Je vous demande, apris ma mort, un
petit souvenir dans vos prieres; un petit souvenir aussi
pour Ie bon P. Hauspie et pour ma bonne marraine!
Vous avertirez aussi au Bresil. Vous leur direz que
mon dernier souvenir aura et6 pour le Brisil et pour
tous les bons amis qui y sent restis. Encore une fois je
vous embrasse de tout coeur.
A. BAPTISTE.
Trois jours apres, son pressentiment se r6alisait et il tom-

bait le 4 septembre, a Belloy-en-Santerre. 11 avaitdit quelques
mois auparavant:

Mon sacrifice est fait depuis longtemps; je tomberai
heureux, fauch6 par la mitraille, dans les plis du drapeau. C'est une belle mort, et si ma vie n'a pas toujours
et6 exemplaire, du moins ma mort rachktera bien des
choses.
A. BAPTISTE.
La seconde victime parmi les combattants est un jeune
s6minariste :

Henri Sabat6, n6 i Orthez, dans les Basses-Pyrenees,
le 9 juillet 1896; 61kve au Berceau-de-Saint-Vincent-de1914; entr6 dans la Congregation a
Paul de 1910o
Dax, en septembre 1914. II fut oblig6 de partir pour

la caserne le 9 avril 1915; ce ne fut pas sans un grand
serrement de coeur et quelques larmes vershes a la
d6robie; il resta quelque temps & Mont-de-Marsan;
puis on le jugea capable de suivre les cours de la
fameuse ecole de Saint-Cyr, oih taient klev6es autrefois
les jeunes filles de gentilshommes et oui nos confreres
etaient directeurs spirituels,mais qui a 6t6 transformie
depuis en pepiniere d'officiers. II aurait di sortir aspirant; mais une faiblesse lui survint pendant les epreuves de l'examen, et il fut simple sergent. II quitta Saint-
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Cyr le 30 d6cembre 1915. II decrit avec humour son
voyage de Saint-Cyr & Mont-de-Marsan sur I'OuestPltat. a La perspective des tranchies ne nous donne
pas la moindre frousse, mais des qu'on nous a parli
de l'Ouest-9tat, nous avions tous envie de lever les bras
an ciel et de crier aussi kamerad! n Il sait se debrouiller;
il laisse ses compagnons dormir sur de vulgaires bancs;
lui, avise un wagon de premiere et s'y etend tranquillement.
Mont-de-Marsan, il obtient la permission
Arriv6e
d'aller embrasser sa mere et de venir voir ses chers
siminaristes avant de monter vers le front, Ces quelques jours d'affection chaude et pure le rendent triste
et m6lancolique au depart; il pleure et ne s'en excuse
pas. , On dit que pleurer est une faiblesse, pour moi
c'est le moment le plus doux. )
Apris un voyage de trois jours et deux nuits dans
des compartimeuts glaces, il arrive a Breny-sur-1'Ourcq,

dans l'Aisne, au milieu de janvier 1916. II cherche i
dominer sa tristesse : ( J'ai ri, beaucoup ri, peut-etre
pas toujours de bon cceur et d'un rire force pour faire
plaisir aux autres, mais j'ai ri. , Le 6 fevrier, il d&crit
plaisamment la maniere dont il a sanctifii son dimanche : J'6tais de garde, mais, comme sergent, je me
suis demande la permission d'aller I la messe; je
n'avais pas de raison plausible de me la refuser, puisque, aprbs renseignements pris sur le seul homme qui
eft pu m'en empecher, je savais que le capitaine
prenait son bain an moment de I'Introit et qu'il n'en
sortirait qu'apres 'Ite missa est; j'ai done eti & la
messe, une messe toute militaire, oh l'on chante sans
perdre haleine le Gloria apres le Kyrie et ol I'on
entonne le Credo des que 1'Amen dU Gloriaest termini.
L'aum6nier dit sur 1'6vangile deux mots bien sentis.
Puis, a l'616vation, on chante : a Le voici l'agneau si
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doux ,; on enfile le Sanctus et I'Agnus, et puis, quand
la messe se termine, un bon cantique, de ceux qui font
vibrer les ames. , Ces consolations sont des oasis au
milieu d'un desert d'6preuves par lesquelles le bon
Dieu le fait passer; c'est encore un enfant, Dieu le
murit par la contradiction; son chef ne peut pas le
sentir, et il le lui dit carriment, avec la crudite du
langage militaire : (t Ds la premiere fois que je vous
ai vu, vous m'avez degofite profondement; votre tete,
vos cheveux, votre kepi, votre allure, votre faqon de
marcher me d6goftent. n Son chef I'a meme accus6
d'inconduite; le pauvre enfant n'a qu'une ressource,
aller pleurer chez l'aum6nier, raconter ses peines et
demander qu'on Ie console. A certaines heures,il a bien
envie de se trouver seul a seul avec son chef et de lui
tirer son vilain bouc i tour de bras; mais ce n'est
qu'une crise de sensibilit6 et d'enervement; il prend
patience, il chante, il prie. Il s'offre a Dieu : " Si je
ne devais plus faire mon devoir, mon Dieu, quand
pleuvront les balles, prenez moi prbs de vous. ) ( Je lui
ai demand6 d'6pargner tous mes freres qui se battent
et de me prendre plut6t moi jusqu'! present si
inutile. ,
Voici que Dieu agree son sacrifice. En mai 1916, il
quitte I'Aisne, pour aller sur la Meuse; il est affect6 i
un regiment qui se glorifie d'avoir 6te an Grand Couronn6, a Ypres, a Souchez, A Verdun. II traverse done
le champ de bataille de la Marne; il est emu des villages detruits, des maisons 6croulies, des murs cribles,
des sepultures innombrables dominies par la croix;
il arrive ; l'Isle-en-Rigault; il travaille d'abord aux
tranchees de deuxieme ligne; il prend contact avec
ses nouveaux compagnons: c Si vous les voyiez prier!
6crit-il le 24 mai; on sent que quelque chose les a touch6s an plus profond du coeur. , I1 n'a plus de chef
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tnnuyeux; ily a des religieux avec lui; il est content,
plein de confiance en Dieu.

Le 3o mai, il est dirigi sur le secteur de la Champagne. C 23 kilomttres a pied, sac au dos, toute une
journ6e dans un train; on dort sur le parquet qui entre
dans les c6tes, mais, malgri cela, tout va bien. n
Le 3 juin il prend les premieres lignes : , Le terrain
se prete merveilleusement a 1'6mission des gaz que les

Allemands nous envoient avec une largesse l6gendaire.
Mais bah! je suis tranquille, j'ai vu l'aum6nier hier au
soir; ma boite 4 gaz est dn dernier modile, et le bon
Dieu m'amis assez de bleu dans le coeur pour accepter
avec confiance toutes ses volont6s. » II alterne ainsi
entre les premieres et les secondes lignes, travaillant,
chantant, priant, se lavant tous les vingt jours. u II
parait qu'iI faut ca pour 6tre un vrai poilu!!
Son regiment est envoyi ~ l'offensive de la Somme.
En septembre, il est a Morlancourt : i Nous avons trois
villages a prendre, on se prepare a l'attaque; notre
6glise est comblei et les confessions n'arretent pas.
Depuis que nous sommes la, j'ai pu avoir la messe et
communier tous les matins; beaucoup de soldats y
viennent aussi. L'aum6nier militaire leur apporte des
paroles de consolation, leur parle de leurs femmes,
fiancees, de leurs petits enfants qui prient pour eux;
alor ils prient avec ardeur. n
Le i" octobre, il Ccrit qu'ils vont attaquer le.4 on le 5 :
" Ce matin, j'ai fait une confession g6nirale depuis
mon entree au s6minaire (il y a eu deux ans le 23 du
mois dernier); j'ai communi6; maintenant je m'en vais
content tout de meme, abandonn6 entre les mains du
hon Dieu; et puisqu'il m'a tout donn6, ma vie et ma
jeunesse, je les lui donne en entier, s'il daigne les
prendre.»
11 ecrit une derniere fois le 8 octobre: ( Nous partons
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a l'instant. A la grace de Dieu; j'ai communi6 pour la
derni6re fois ce matin. C'-tait comme une derniere
premiere communion. Je pars tranquille, de bon
coeur. )
Quelques jours apris, nous apprenions qu'il 6tait
tomb6 glorieusement; il parait qu'il a et6 tu6 net.
Nature dilicate et sensible comme une jeune fille,
il n'etait pas fait pour la vie rude et grossibre des
camps; Dieu I'y a fait passer pour tremper son caracthre et pour rendre plus m6ritoire le sacrifice qu'il a
fait de ses vingt ans.
*

*

*

On nous communique les lignes suivantes, que M. Fayord,
Missionnaire de Madagascar, dont nousavons racont6 la mort,

6crivait le 15 avril 195 ; nous ne risistons pas au plaisir de
les publier; elles complbteront les notes que nous avons consacr6es a la m6moire de ce cher confrere.
Je recois a l'instant ma feuille de d6part vers le
theatre de la guerre; j'envisage la possibilit6 de ne
plus revoir ceux quc j'ai tant aimbs ici-bas!... Mais
pour la France je fais le sacrifice de ma vie!... Mon
Dieu! s'il vous faut une victime expiatrice, je m'offre
pour elle... et si ce sacrifice vous plait, je vous supplie
de benir mes parents. Oh! mes chers bons parents que
j'aimais tant! etdont j'-tais I'honneur et le bonheur!...
mes amis, et surtout ma pauvre mission... Monseigneur... tous mes bons r6verends P&res... tous mes
chers collegues... mes bonnes soeurs de Chariti... et
surtout mes petits Malgaches! Ils pleuraient tant ces
enfants, dont le souvenir est encore grav6 dans ma
m6moire. Me tirant par la soutane, ils me disaient :
,a Pere, toi, pour moi, tu reviendras... nous prierons
pour toi! )) Je sais que, dans le champ du Pere celeste,
il n'est point d'ouvrier indispensable! je le suis peutatre moins que tout autre... mais j'ai le desir et la
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volont6 de faire du bien pour racheter tant d'ames
perdues! surtout dans ce pays sauvage oii vous m'avez
appelk, mon Dieu!... Mais helas! malgri moi je sens
la tristesse m'envahir a la pensee que la mort viendra
peut-&tre interrompre le bien que j'ai cherchi a faire
atant de pauvres ames! Mais non! la mort ne brisera
rien... avec votre volonte,elle ne me rendraque plus puissant, pour etre utile A ceux dont j'ai &t6 chargh, pendant mes cinq ans a Madagascar!... Seigneur, elle est
bien courte, ma carriere sacerdotale! mais vous n'avez
pas besoin de moi pour faire le bien!... ma plus grande
recommandation a mes cheres ames est celle-ci: Aimez
bien le bon Dieu! approchez-vous souvent de la communion... assistez A la messe le plus fr6quemment
possible, parce qu'elle est l'union la plus parfaite avec
le bon Dieu... et la pr6paration la plus efficace a la
bienheureuse et derniere communion du ciel... Mon
Dien! je vais rentrer en France!... oh! ma belle France
que j'ai tant aime !... et dont je vais revoir le sol
natal... Je sens que Madagascar ne veut pas de mon
corps... je vais le retourner en France. Je combattrai,
je le veux... et je mourrai en bros !... qu'y a-t-il de
plus beau que de mourir pour la France! et si elle est
victorieuse, parents bien-aim6s ne pleurez pas!... votre
fils sera veng6!...
Adieu a tous me parents, & toute la famille, i mon
pauvre frire que j'amais tant !... A ma belle sceur que
je ne connais pas... Adieu a ma petite commune de
Curis!... au bon pasteur qui m'apprit a aimer et a
servir Dieu!... Adieu a ma pauvre mission de Madagascar dont j'ai laiss6 la pauvre iglise inachev&e...
mais, mon Dieu, de tout cela vous prendrez soin!...
vous veillerez sur moi du haut du ciel!... vous me preserverez pour achever ma pauvre 6glisel...
Je vous remercie mon Dieu, de toutes les graces
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dont vous m'avez combl6... surtout de celle de m'avoir
appel6 a Atre Missionnaire! cette faveur m'a procure
ce que, toute ma vie, mon rzle avait rev !... Je meurs
content en donnant rendez-vous a tous ceux qui ici-bas
m'ont demande de sauver leurs Ames! Que J6sus
Hostie et la sainte Vierge notre Mere nous reunissent
tons dans le bonheur eternel pour ne plus nous separer!.[..
Fait a Tananarive (Madagascar), le 15 avril z195.
Voila les derniaesparoles de Madagascarde votre ilsbien-aimn qui prierapour vous !...
Joseph FAYARD.
*

Le cher frbre Gimalac a etC bless6, le26 septembre 1916; un
obus de canon-revolver, obus un peu plus gros que le pouce,
lui a fr61e le sommet du crine et enleve une partie du cuir
chevelu. Il est tombe sur le coup et a eu la jambe droite paralysee. La paralysie est partie petit I petit II a 6ti soigne dans
un h6pital d'Amiens: il est actuellement gueri.
Signalons, en finissant, que M. Lambin vient de voir enfin
sa captiviti termine ; il nous est revenu apres un exil de deux
ans,

LES SCEURS
Extrait d'une lettre de la sieur PloT, Fille de la Ckaritf.
Bailleul, Orphelinat de gargons, 3 mai 19g6.

Apris les bombes inceadiaires du lundi de P&ques,

tombies si pris de l'orphelinat et que le bon Maitre.
nous a fait 6viter miraculeusement, nous avons eu les
gaz asphyxiants dans la nuit de dimanche a lundi.
L'odeur de soufre et de chlore itait si forte qu'a un
moment nous avons dir quitter le dortoir du premier.
Aux 6tages plus t6ev6s, on le sentait i peine. En
somme, nous en avons et6 quittes pour un lCger malaise aux yeux et i la gorge, pendant la journ6e du

-64lendemain, mais les digits materiels sont grands. On
dit qu'aux alentours, oi le gaz &tait plus ipais, beaucoup de bestiaux out 6t- trouv6s morts dans les champs
ou ils avaient pass6 la nuit et qu'une partie des
semences est briilee. Dans notre petit jardin, tout est
perdu... salades, haricots... et nous craignons pour les
arbres fruitiers.
Quelle misere pour la recolte prochaine!... Enfin,
comme toujours, nous nous abandonnons a la Provi-

dence qui nous a si bien gard6es jusque-li.
Seur PIOT.
Extraits des lettres de la Saeur HOUILLON, Fille de la
Chariti, i la Trks Honorde Mkre MAURICE.
Bully-les-Mines, 6 avril z9g6.

MA TRtS HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!

II y a huit jours, je me proposals de vous &crire,
heureuse de vous dire que nous jouissions d'un calme
relatif; je me plaisais dejA & faire des projets..... j'ai
Rt6 vite rendue a la r6alite!...
C'6tait samedi, i" avril. I1 allait etre une heure et
demie, je me proposals de montei au grenier avec une
de nos soeurs; je lui dis : u Faisons d'abord notre lecture, nous monterons ensuite. , (Si nous ktions montaes,
nous n'y serions plus.) Je n'avais pas fini Ie VeniSancte
qu'un t bourn , 6pouvantable nous fait lever pr6cipitamment; nous nous sommes mises A l'abri dans un
autre appartement : un deuxiime obus tombe sur le
jardin mitoyen du n6tre; un troisiime sur l'6glise; les
enfants arrivent de l'ouvroir, criant et pleurant. La
sainte Vierge veillait sur nous : je n'ai eu que le temps
de faire descendre tout mon monde a la cave, en 1'es-
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pace de deux minutes; un quatrieme obus tombait sur
l'asile et tuait la sentinelle, un cinquibme sur la porte
du jardin, pres de notre cuisine; un sixieme sur le milieu
de la t-iture, pr.s de la cloche (pauvre cloche, depuis
dix-huit mois qu'elle est muette, elle a vibr6 quelques
coups), enfin un septieme, a l'extremit6 de la maison,
perCant un mur du dortoir. Nous 6tions done parfaitement visees, pendant le bomba dement de la maison,
la saucisse allemande r6glait le tir, mais notre bonne
Mire Immaculee reglait aussi la marche des obus et
les arretait dans leur course d&vastatrice; il n'y cut chez
nous aucun accident; des d6gAts mat6riels, on n'en
parle pas; a l' poque actuelle, on se disint6resse de
tout. Dans le pays, il y cut une vingtaine de soldats
blesses et bon nombre de chevaux tubs.
La Compagnie des mines est admirable : le bombardement n'6tait pas fini, que M. 1'Ing6nieur venait voir
si nous n''tions pas blessees,et il d6signait une 6quipe
d'hommes pour reparer imm6diatement.
De plus en plus, nous vivons de la guerre, notre
maison est dans le d6sarroi le plus complet; il ne faut
plus demander d'ordre; tout est pele-mble, nous mettons A I'arriere ce que nous pouvons, et nous entassons
le plus possible dans la cave : ceci a un excellent c6t6
- nous habituer a nous passer de beaucoup de choses;
nous sommes comme nos soldats.qui portent toujours
sur eux tout leur 6quipement. Nous ne souffrons nullement de ce genre de vie, nous allons toutes bien;
I'impression du moment pass6e, chacune se remet &
I'ceuvre, heureuse d'accomplir les obligations de notre
chore vocation
Pour que nos enfants travaiilent en s6curit6, M. Malatray, ing6nieur en chef, a la bont6 de nous faire
aminager notre ouvroir dans une des caves des bureaux de la direction. Ces caves sont de vrais appar-
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tewmeats, spacieux, eclairt, chauffis, nos, enfants y
respireront pendant leurs be.ues de travail. Je pense
qut cette imstallation sera faite daas quelques jouxs.
.

27

avril 19z6.

Gloire a Marie Immaculee! une fois encore,elle nous
a proteg6es; notre bonne MWre montre visiblement
qu'el4e aime les Filles de la Charit6 d'ua asmor tout
particalier et qu'elle veille sur elles; c'est cette pioteetioa qui augmente notre confiance et nous soutient
aum milieu du danger.
C'tait mencredi 26, nous terminions la praire din
matin, lorsque le sifflement strident d'un obus dirig6
de notre c6t6 se fit entendre; au bruit de l'&clatement,
on ne se m6prend pas sur la distance; instinctivement, nous quittons la chapelle et nous nous mettons
dans un corridor oh nous pensions etre I I'abri; plasietrs obus se succ6derent; peasant que nos amis se
calmaient un peu, nous partons bien vite a Ve'gise
pour la messe. (Avant de partir, j'avais mis notre jardinier dans ce corridor que je croyais si siur.)
Nous 6tions r la sainte table, loisque retentit le
bruit d'un obas qui s'ecrase avec des., clats de foudre;
M. le Cure, tout en donnant la sainte counnation, ne
put s'emp&cher de jeter les yeux, craignant que I'eglise
ne fst frappee..... Inconscientes du danger auquel
nous avions 6chappe, nous faisons tres tranquillement
notre action de graces. En rentrant, notre vieux jardinier vient au-devant de moi, il avait la figure dicomposse, je m'empresse de lui dire : < Etes-vous blesse
ou
ntes-vous malade? - Non, mais je l'ai 6chappe
belle, heureusement que j'avais quitt le corridor pour
aller dans le jardin, venez voir votre maison. , Extbrieurement, on voyait quelques tuiles enlev6es, mais a
l'intirieur, c'6tait plus que triste : l'cbus terrible que
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nous avions entendu avait &clat6 dans les appartements d hbant; quel tableau! plafonds tomb6s, planchers d6molis, cloison enlev6e, cage de l'escalier
tordue, la poussiEre des platras qui s'6tait ichappbe
par les fen&tres 6tait si tenue, que les voisins avaient
cra a n incendie... et tout cela pendant que nous
etions a 1'6glise... C'est alors que nous nous sommes
rendu compte de ce que la sainte Vierge avait fait
pour nous. Si nous 6tions rest6es dans le corridor pour
echapper au danger, plusieurs d'entre nous auraient
&t sfirement. frappies. Toute la journme d'hier a &t
terrible. Vers huit heures du soir, nos grosses pieces
anglaises se sont fait entendre; lorsqu'elles tirent,
tout tremble dans le pays; quelques minutes apres,
nous entendions le bruit d'une attaque; qui 6taient les
agresseurs? nous l'ignorons. Dans notre cave, e bruit
des obus est sourd, de sorte que nous avons pu reposer, malgr6 les emotions de la journ6e et les inquietudes du lendemain. - A quatre heures trois quarts, ce
matin, une de nos seurs monte allumer le feu; vite,
elle est redescendue plus morte que vive, un obus
venait d'6clater dans notre fameuse salle d'asile, r6creation-room des Anglais; c'6tait le signal d'un bombardement comme nous n'en avons pas encore eu, les
obus pleuvaient A travers notre cite; notre quartier a
ete tres,prouv6;
dans notre salle d'asile, quatre
ma!heureux Anglais, couches sur la scene, pres da
piano, ont 6te tues net. Vers six heures, nous nous
sommes hasardses de braver la temppte pour aller 1
l'6glise, elle 6tait ferm6e; nous sommes vite revenues
nous cacher daus notre trou!... II 6tait impossible que
la messe eft lieu a 1'6glise,le danger 6tait trop grand;
vers sept heures, M. le Cure arriva chez nous et nous
l'engageames a dire la sainte messe dans notre cave.
Pendant que le canon grondait, que les obus ecla-
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talent avec fureur, Notre-Seigneur, dans sa bonte, descendait aupres de nous et se donnait A nous. Ne
sommes-nous pas, malgre tout, des enfants gatees du
bon Dieu?
Que notre maison est triste! le haut est une viritable
epave, chaque appartement se ressent de la temp&te,
et en la parcourant, j'ai le coeur serre.
24 mai 191b.

Dimanche 21, je voulus aller jusqu'a Barlin donner
une derniere marque de sympathie a nos pauvres
soeurs de Vermelles qui devaient partir pour Paris. Je
ne pris que le temps de leur dire adieu, je me sentais
press6e. A mon retour, sur la route de Noeux, je me
rendis compte du danger que nous courions; un bombardement en regle 6tait commenc : les obus tombaient dru et systimatiquement se rapprochaient de
notre cite, vers laquelle nous avancions. Je priai le
cocher de nous ramener a fond de train. II etait
temps, nous rentrions a quatre heures moins dix; a
quatre heures, le tir 6tait dirige sur les Brebis et se
concentrait sur 1'6glise et les maisons avoisinantes, les
Allemands voulaient d6truire le cceur de la cit6. A
quatre heures un quart, nous recevions les obus
asphyxiants. M. Ie Cure etait venu pour faire le chemin de la croix, nous dtmes le continuer a la cave. Le
bombardement fut intense et dura jusqu'a dix heures
un quart; nous 6tions dans la plus grande inquietude.
car nous entendions que l'Fglise etait visee; par trois
fois, nous avons essaye de remonter pour aller chercher le bon Dieu k la chapelle, chaque fois, un crac
6pouvantable se faisait entendre et itait pour nous un
avertissement. A dix heures un quart, M. le Cur6 et
deux de nos sceurs, une lanterne a la main, se dirigeaient vers 1'6glise. Quel tableau! c'est a peine si on
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pouvait avancer : des d6combres, des fils telephoniques cass6s obstruaient le chemin, six obus etaient
tomb6s sur l'eglise. M. l'Aum6nier anglais itait d&ja
lh! la lumicre blafarde de sa lanterne 6lectrique &clairait le chceur qui etait dans un ktat lamentable; deja
il avait le saint Sacrement entre les mains, il le remit
a M. le Cure qui vint le mettre dans notre cave, dans
le tabernacle que nous lui avions pr6pare... a cette
vue, je n'ai pu retenir mes larmes. Et depuis, c'est 1l
que r6side notre bon Maitre, nous n'osons plus le laisser dans la chapelle. Dans notre parloir, nous avons
amenag6 un autel oii on pourra dire la messe quand ce
sera plus calme et oh on pourra donner la sainte communion quand il y aura du monde.
Deux obus nous avaient &t6 envoyes, mais , notre
bonne Mere - les a retenus : le premier a retourne
notre par ede pommes de terre (la r&colte en est faite);
le second a d6moli portes de jardin, bris6 instruments,
arbres.
Hier mardi, le bombardement a recommence: a une
heure et demie, sans preambule, ils nous ont envoye
quatre obus de 15o; l'un s'est arret6 a la droite de
notre ( sainte Vierge n que nous appelons maintenant
a Notre-Dame-des-Obus ,, il a brise un superbe peuplier; la t&te de l'obus a et6 ramass6e toute chaude
devant la porte de notre couloir.
Sceur HOUILLON.
Extrait des lettres de la sawur JACQUEMIN, Fille de Ia
Chariti, & la Tres Honorie Mere MAURICE.
Vermelles, 3 avril 1916.

MA TRES HONOREE MARE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
En cc moment, avec les troupes iriandaises, nous
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avons beaucoup plus d'aum6niers catholiques qu'avec
les anglaises. Hier,i la messe,notre 6glise itait remplie

de soldats. A la communion, le c6lebrant se retournant, recita tout haut avec tous les soldats, I'acte de
contrition, puis il donna l'atsc,?ition gindrale, et tous
immediatement s'avancerent pour recevoir la sainte

communion, il y en avait plus de trois cents. C'6tait
touchant! On voit que ces soldats sont des catholiques
pratiquants et qu'ils ont la foi. Pour un grand nombre,
cette communion sera la derniere, me disais-je, tant
de vides se font dans leurs rangs! En sortant de la
messe, un de ces pauvres soldats me remit 2 francs
pour les pauvres, n'est-ce pas touchant, ma Tres
Honoree Mere, ces pauvres gens ont tant besoin pour
eux.
14 aril 1916.

Dimanche dernier, i la messe, il y avait dans notre

6glise et m6me dans la cour, huit cents Irlandais, tons
A genoux sur le pave, jusqu'a la fin de la messe. Plus
de six cents ont fait la sainte communion, leurs officiers en tete. C'6tait vraiment touchant! Ils se presentent en masse, avec fusils, armes et bagage et pourtant avec ordre. Ces Irlandais sont des hommes de
foi, des pratiquants. Deux de leurs officiers ont servi
les messes, 1'un d'eux 6tait un vieillard . cheveux
blancs. Combien de ces braves sont dbja dans leur
eternit6, car, la semaine a eti dure pour eux! Beaucoup sont tombes ou blesses, jamais ces derniers ne se
plaignent.
Les aumoniers que nous avons sont tres 6difiants!
Avec quelle ferveur ils disent leur messe, vont aux

tranch6es et s'occupent de leurs soldats. Ils sont vraiment leurs pires tant ils leur sont d6vou6s. Ce sont
eux qui vont la nuit dans leurs cimetieres reconnaitre
les tombes de leurs soldats, faire planter les croix
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dessus. 'Ces croix permettent de retrouver sans peine
tons ceux qui seront r6clames par leur famillt, car
leur rxom,leur grade, lear regiment, tout est inscrit en
grand sur la croix, quelques jours apris leur mort. Ce
sont les aum6niers qui sont charges de ce soin,-t cette
besogne, is la font a minuit, c'est I heure riglementaire, comme anssi de donner les nouvelles consolantes
aux families des soldats morts an champ d'honneur.
S(eur JACQUEMIN.
Lettre de la saeur DEMANGE, Fille de la Charite,

l Za Tr's Honorie Mere MAURICE.
Reims, le 3 juillet t196.

MA TREs HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nos pour jamais !
Je vais vous donner quelques details sar une premitre vommunion sons le bombadement. Vous avez
la bont6 de vouloir vous y intbresser, comme me le
disait votre derniere lettre, c'est done pour repondre
a votre r fection maternelle, en meme temps qut pour
vous prouver une fois de plus de quelle protection
nous sommes couvertes, que je m'enhardis &vous faire
ce petit rhcit.
Toute Pann6e, mna Mere, ai milieu des tirconstances les plus p&rilletses, nous nous sommes occap-es
des enfants de notre paroisse, comme d'ailleurs des
pauvres et des autres auvres, notamment, pour la
fr6quentation assidue de l'6glise, et pour les catichismes. De la ville, beaucoup 6migrent, mais notre
quartier, un des ptls pauvres, si ce n'est Ie plus, a
encore beaecoup de monde, et M. le Cur6 dckida
qu'on essayerait de faire rne premiere 'communion
solen~elle suivie de la confirmation. jeuidi dernier,
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le premier jour de la retraite, le canon ne cessa pas de
tonner toute la journte. Vendredi, en la belle f&te du
Sacrk-Caeur, nos trois dernieres petites orphelines qui
n'avaient pu encore faire leur premiere communion
priv6e eurent ce bonheur A la messe du matin. Puis,

dans la journee, nous efimes la consolation de voir
une des jeunes filles de notre quartier, qui depuis des
mois fr6quentait la maison, abjurer le protestantisme

et recevoir le saint bapteme. Cela et tous les exercices de la retraite necessitaient bien des allees et
venues de la maison a la paroisse. Nous venions de
rentrer et je parlais aux enfants qui se trouvaient tre
dans un recueillement profond, lorsque tout a coup
j'entendis un sifflement. Je me levai alors et avec le
plus grand calme, je dis: a Mes enfants, descendons! )
Ici, ma Mire, j'eus un moment de grande emotion, car
je vis, ce qui est presque incroyable, ces bons enfants
se lever sans aucune precipitation et me suivre l'un
derriere l'autre sans aucun mouvement qui troublat leur
recueillement. Au sous-sol, je continuai ma petite
instruction comme si rien n'ktait arrive; mais A un
moment donne, je jugeai plus prudent, et bien m'en
prit, comme vous allez en juger, ma MBre, de descendre a la cave avec non seulement tous les enfants de
la retraite, mais tout le personnel de la maison. Le
bombardement redoublait de violence, nous redoublames de prieres. Ah! ma Mere, il faut etre t6moin de
telles scenes pour les juger. Ce ne sont pas des prieres
.ecit6es du bout des levres, je vous assure, mais bien
de puissantes clameurs. Et ces clameurs couvrent le
bruit des sifflements; on entend seulement les 6clatements. Nous etions depuis un petit moment a la cave,
lorsque des soupiraux nous vint une epaisse fum&e, je
compris de suite que nous avions t6 touchbes, mais
j'etais tranquille ayant absolumeit tout mon monde A
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mes c6tis; nous attendimes la fin en toute patience et
en grande confiance toujours. Je ne tardai pas a aller
constater ce qui 6tait arrive. Aussit6t I'action de grices
s'echappa de mon coeur. Nous avions recu une inorme
bombe, mais elle avait surtout endommag6 la maison
voisine dont le mur est mitoyen avec nous; tombant au
ras de la chemin6e de la cuisine, elle avait enfonce le
toit de cette maison inhabitee; la couverture de notre
petite chapelle fut couverte d'6clats et de debris; mais
ils n'entrerent pas chez le divin Maitre : ceux qui percerent allerent beaucoup plus loin dans notre grenier
deji tres endommage par d'autres bombardements.
Nous avons vu dans la preservation de notre petite chapelle une grande faveur de notre bon Jesus. Comme
c'etait fete, et bien que le saint Sacrement ne fift pas
expose - par prudence - toute la journ6e, sans interruption, nos sceurs et quelques grandes enfants avaient
fait leur adoration au pied du tabernacle. Mais au
dehors, ma Mere, quel spectacle! Il devant l'6glise, des
cadavres; dans les ruisseaux des rues descendantes, le
sang coulait i flots. Un eclat de cette bombe de chez
nous 6tant alle en face tomba juste dans le bureau de
M. le Cure, lequel aurait ete certainement tu6 s'il s'y
6tait trouve. Malgr6 toutes ces horreurs, nos pauvres
petits revinrent le lendemain matin samedi; le canon
franqais tapait dur i son tour, comme d'ailleurs presque
toute la nuit. Dans la soiree, ces enfants eurent une
meditation tres pratique: nous etions 1'e1glise et nous
y terminions le chemin de croix, lorsque la troupe disponible arriva pour les funrailles des soldats tues la
veille au soir. Tous ces cercueils se suivaient et disparaissaient sous une large draperie aux trois couleurs,
on aurait dit la France rendant ses enfants a I'tglise et
i Dieu. Bien que ces militaires n'aient pas 6t6 tues dans
l'enivrement de la bataille, mais seulement accidentel-
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lement dans le bombardement de notre quartier, on
leur rendit les honneurs et leur iloge fut prononc6
par l'aum6nier divisionnaire. C'6taient de tout jeunes
soldats, des enfants de vingt ans. Nos petits communiants itaient bien ,mus et se sou"iendront, j'esp>re,
des enseignements qui leur furent donn6s imm6diatement aprbs cette cerimonie. Par une protection
toute sp6ciale, les offices d'hier dimancht furent calmes; mais a peint itait-on rentr6 chte soi, qu'ane cinquantaine d'obus furent encore lances. Pen importait,
chacun 6tait heureux de la belle journ6e. Ce matin
m6me, tant que dura la confirmation, le canon fran4ais donna beaucoup; je craignais la reponse pour
notre sortie de rPglise; mais le bon Dieu nous envoya
une pluie torrentielle, et celle-la n'est pas comparable
avec l'autre; au contraire nous la binissons toujours.
Ma Tres Honor6e Mere, excusez-moi, je vous prie,
d'une telle longueur; cependant que de choses j'aurais
encore voulu dire, et sur cette jeune protestante si
heureuse et si fervente a pr6sent, qui m'a ravi par la
droiture et la simplicit6 de son ame, et sur une de nos
petites orphelines me contant comment dans la cave
elle avait pr6par6 sa confession; mais si l'on voulait
tout dire, il faudrait bien des pages. La petite famille
se joint A moi pour vous envoyer 1'hommage de la respectueuse et filiale affection avec laquelle j'ai l'honneur d'etre, ma Tres Honor6e Mere, votre tres humble
et trbs obeissante fille.
Sceur DEMANGE.
Extrait d'ue lettre de la say

DESGARETS.

Reims, paroisse Sainte-Genevivee, 5 avril g196.

Je ne sais pas, ma Tris Honorie Mere, si depuis
vingt mois nous avons eu un bombardement plus
effroyable que celui d'hier : de huit heures et demie'
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six heures du soir, nous avous compti vingt trois obus
en trois minutes, sur un faubourg; un bless6 en a
compt6 trois cents de huit heures et demie A onze
heures. J'ai envoy6 hier a Parguy pour avoir des nonvelles de nos sueurs accablees de travail; A partir de
midi, les voitures de blesses se succedaient; dans la
premiere voiture etait apporti un sergent ayant les
deux jambes et les deux bras broyes, il est mort sur la
taole d'op6ration, apres une bonne confession; son dernier mot a ete : o Je meurs en paix, je suis heureux, j'ai
donne mon sang pour la Frarce. n
Extrait d'une lettre de la samr DEVILDER.
Reims, paroisse Sainte-Gceeviqve, 5 arril 19z6.

Nous avions ce matin i la paroisse l'enterrement d'un
anumnier militaire qui a 6t6 tuC lundi dans les tranch6es (tout pres de Reims). 11 y remplisait les fonctions de son ministere, lorsque I'6clat d'une torpille
l'a frapp6 mortellement. C'etait un saint pretre, qei
laisse des regrets k tons ceux qui Font connu. Sur la
*demande de ses confreres, son corps a 6t6 transporti
chez nous dans la nuit. Deux de nos seurs 'ont enseveli et lui ont arrange une chambre mortuaire, oi grand
nombre dbofficiers et de soldats sont venus prier et
pleurer.
Notre saint cardinal a preside les fun6railles et
chante l'absoute. 11 a, en termes 6mus, fait la comparaison entre les sacrifices du pretre et du soldat.
Au cimetiere, le general a lu la belle citation de ce
pretre tomb6 en tranch6e de premiere ligne. La croix
de guerre a 6t& d6pos6e sur son cercueil.
Extrait d'uxe lettre de la swgr DESGAREST.
Reims, paroisse Sainte-Geneviive, x2 juillet 1916.

Plus de cinq cents obns sont tomb6s hier sur la ville,
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encore un sur la cathedrale!... beaucoup de soldats et
de civils blesses grievement, beaucoup de tu6s, trois
incendies, les soeurs de 1'Espirance ont une partie de
leur maison qui a kt6 bril6e.
Lettre de la saur CLERY a la Tris HonoreeMete MAURICE.
Vitry-le-Frangois, 14 avril 1916.

MA TRES HONOREE MtRE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Je m'empresse de venir vous rendre compte de la
petite mission que vous m'avez fait l'honneur de me
confier de conduire nos chbres sceurs a l'ambulance de
Deuxmonts. Tout de suite, avant d'entrer dans les
details, que je vous dise : ( Voyage bon, impressioa
excellente, la main di Dieu est la. ,
Le bon Maitre voulait sans doute mettre notre
patience a l',preuve en permettant que notre brave
chauffeur ne sache pas son chemin et nous perde une
bonne heure dans ces routes inconnues et d6sertes.
Enfin nous sommes arriv6es a I'ambulance, oiL Mile de
Baye nous a recues tres chaleureusement. Pendant que
nos soeurs prenaient possession de leur chambre, je
m'arrangeais avec Mile de Baye, qui, vous avez pu ea
juger, est une personne de coeur et de tete. II a eti
decide que nos sceurs logeraient sous le pavilion de
bois, chacune ayant sa cellule comme le personnel
feminin, afin de laisser les logements du chateau aux
officiers et soldats.
Les repas se prendront dans la sille a manger
commune, mais a des heures diff6rentes, et nos sceurs
y seront toujours seules sans que personne puisse
entrer.
Je crois que nos soeurs auront les plus grands blesses;
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il y a des infirmibres dans toutes les salles on plut6t
les tentes et les baraquements. a C'est bien le front ,,
je vous assure. Cela r6gli je fus me coucher a mon
tour.
Le lendemain, nous allames a la messe a l'6glise du
village. O bonheur! ce n'est qu'a 5oo metres du
chateau. II y a trois messes chaque jour. Nos seurs en
y allant a quatre heures et demie pdurront faire tous
leurs exercices en commun, et c'est 1U aussi qu'elles
meneront leur vie de communauti qui leur rendra tous
les sacrifices possibles.
/
Si Mile de Baye n'avait pas a sa disposition une
auto toutes les semaines pour venir diriger sa formation de Vitry, j'aurais &tC inqui&te de laisser nos soeurs
si isol6es derriere cette barriere qui s6pare la zone
militaire du reste du pays. Mais Mademoiselle a promis d'amener souvent une seur qui rapportera chaque
semaine ce dont nos seurs pourraient avoir besoin.
J'ai laisse nos seurs tres bien dispos6es, decid6es a
s'arranger de tout et a mettre en premiere ligne les
devoirs et les exigences de nos saintes rggles.
Saeur CLPRY.
On verra par la lettre suivante de la sceur Challier, de Clermont-en-Argonne que les Filles de la Chariti, elles aussi,
cumulent tous les emplois.
Le 3 septembre an soir, nous evacuions en toute
LAO.-
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d'u.e longueur sans fin devaient les emmener, la bataille
etait terrible 5 ce moment-la. Nous commencons par
vider ambulance et h6pial oi on ne garde que les
mourants; ma Sceur lai.se deux soeurs anciennes
aupres d'eux et nous emmene avec elle pour aider a la
mont6e dans les trains; nous avions port6 pour ceux
qui pourraient manger, pain, vin, chocolat, confitures,
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giteries, distribuant sans cesse k tous, bouillon, thon tilleul, cherchant a soulager ceux qui souffraient le
plus. Vers une heure et demie de la nuit, un commandant demanda k ma Seur ou il pourrait trouver de la
paille pour les wagons; elle le lIu indiqua. 11 revint
un instant apres, il n'avait rien trouv6. Ennuy6 et
press6, il prie ma Soeur de lui donner quelqu'un pour
le guider. Trbs occup6e par le service des blesses et
n'ayant que moi i ses c6tes, ma Seur me charge de
guider ce pauvre commandant. Aussit6t je monte dans
une charrette oi il y avait dejA un officier et un soldat; j'6tais soucieuse de ma mission, savoir si a mon
tour je trouverais cette paitle si necessaire pour rendre
un pen moias dur te transport de nos chers et malheureux blesses. J'indique d'abord la maison d'nn de
nos voisins, je descends, et, de ma voix la plus suppliante, je lui dis que e venais de la part de ma sceur
Gabrielle (nom sons lequel ma Seur est connue et

v6ner'e de tout le monde). a C'est pour nos blesses; pensez que vous avez vos neaf fils sons les drapeaux.
Comme vous seriez content de leur donner de la. paille
pour adoucir leurs souffrances sur ces brancards si
durs! ) I se leva et donna ce qu'il avait. Ce n'6tait pas
suffisant; pendant que ces messieurs chargeaient, je me
retirai et fis le tour de Clermont; Je sonne ici, Mi; pas
de r6ponse, tout le monde &tait parti. Je n'6tais pas
tres brave, je marchais quand m&me, et apres avoir
sonni dix ou douze portes, j'enteUds enfin une voix.
C'tait an bon vieil-ard que je riveilais en sursaut. Je
lni demandai s'il connaissait des granges ok il y avait
de la paille, puis je le fis lever et l'attendis dans la
rue. Ayant trouve grandement mon affaire, je remerciai mon brave vieillard, m'excusant de l'avoir d6rang6,
puis retournaitrouver I'officier et le soldat que j'avais
abandonxws; ils vinrent aussit6t, tres satisfaits, et je
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retournai vite a la gare, contente de revoir encore
quelques derniersblesses. II 6tait deux heures etdemie
du matin,et le canon tonnait toujaurs.
Sceur CHALLIER.
Lettre de la swur RosNET, i la Tris Honarie

Mire MAURICE.
Clermont-en-Argonne, 8 fevrier g196.

Ce soir, tout impressionuAe encore d'une mort tragique, je. viens vous en causer, puisque le h&ros disparu
est parent de l'une de nos. chlres soeurs.
Pendant quatorze mois, vous savez que nous avons'
eu sons notre toit tout 1'etat-major du..... corps d'armke. Parmi nos oficiers se trouvait le capitaine B...,
fervent chr6tien, homme d'une bont6 exquise,aim6 de
tous a cause de sa belle humeur et de son caractere
excellent. Nous ne l'avons jamais vu commander un
simple planton sans le sourire qui ne l'a jamais quitt6.
Attire par. 'aviatiQin,. i s'est donn6 de toute son ame
tres francaise a. ce nouveau genre de vie, ne pensant
qu'g une chose : rendre le plus de services possible a
son pays.
Pour se perfectionner dans son r6le d'observateur,

il est vena reprendre sa place chez nous pendant pros
d'un mois afin d'etre a l'escadrille. Dimanche, une

mission perilleuse lui a 6t6 confide. Il part avec son
pilote etdeux avions d'escorte avec mitrailleuses pour
le. prot6ger. A une hauteur de 3 5oo metres, il franchit
les lignes ennemies, remplit sa mission et fait volteface pour revenir. Un de ses avions d'escorte s'aperCoit que son moteur flechit et se hite de gagner de
l'espace et de revenir au plus t6t en terre franjaise,
abandonnaat le capitaine B... avec un seul avion de
defense.
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Un pen avant de survoler de nouveau les lignes
ennemies, qu'aperqoit-il? quatre avions allemands
armes de mitrailleuses qui lui barrent le passage et
l'encerclent. Son avion d'escorte a beau faire des prodiges, que pouvait-il seul contre quatre? Une balle
frappe le bon capitaine en pleine colonne vertebrale
vers les reins. 11 s'affaisse dans sa nacelle. A grand'peine son pilote se degage et parvient i ramener son
appareil a ioo metres de nos lignes dans un terrain
decouvert que les adversaires se sont mis i arroser
d'obus. Au milieu du fracas, des 6clats et de la mitraille, on est parvenu & d6gager le corps du pauvre
capitaine. Mis sur un brancard, transporti au poste de
secours, puis dans une auto-ambulance, on l'a transport6' avec des souffrances inouies LD..., village a
8 kilometres de Clermont. Son d6sir 6tait de,venir ici,
mais le voyage I'aurait achev6.
9 fivrier.

L'itat-major m'a avertie par un coup de t6lphone
et m'a donn6 une auto pour me rendre aupris de lui. Je
pars avec notre m6decin-chef, son ami. Au bonjour que
je lui adresse il repond : t Ah! c'est vous, Sceur Gabrielle, que c'est bon d'etre venue, mes yeux sont voilIs, je ne vous distingue pas, mais je vois le blanc de
votre cornette et j'ai reconnu votre voix. Je suis bien
touch6. - Vous etes un croyant, capitaine, confiezvous au divin Chirurgien pendant que.les hommes de
1'art vont vous examiner. n Le mrdecin-chef s'avance,
soulbve les couvertures, regarde, essaye de trouver un
pouls, qui n'existe d6ji plus, et va pour se retirer. ( Eh bien! docteur, mon 6tat est grave, dites? - Tres
grave, capitaine. -

Imminent? -

Je ne dis pas cela,

comptant sur votre vigueur et votre jeunesse. n Un
silence, le chef se retire et I'officier qui le gardait me
laisse seule avec ce brave. Les minutes 6taient pre-
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cieuses, la vie partait avec le sang qui remplissait la
cavit6 abdominale, les extremitis se refroidissaient et
le pauvre patient murmurait : ( Ma Seur, je sens l'engourdissement qui m'envahit, vous avez entendu? Mon
6tat est tres grave! - C'est pourquoi, mon capitaine,
j'en reviens A ce que je vous disais tout a 1'heure,
M. I'Aum6nier est la, profitez-en, martyr du devoir,
allez A celui que vous avez toujours aime et servi, il
vous encouragera, vous fortifiera et il est la vie. Faites-le entrer. , Quelques minutes se passent, je
reviens; I'aum6nier donne une parcelle d'hostie A ce
vaillant, lui fait les dernieres onctions, tandis qu'il me
dit : c(Priez tout haut pour que je vous suive, moi je ne
peux plus. n-& Mon Dieu! je crois en vous. J'espere en
vous, je vous aime, je ne suispas digne que vous veniez
en moi, j'ai confance, faites que je guerisse, mais si
telle n'est pas votre volont6, acceptez ma vie pour la
France que j'ai tant aimee. o Et les lkvres d6colorses
ripetent apres moi.
Puis les doulenrs reprennent plus aigues et le pauvre
patient se plaint fort. Entre deux plaintes... ( Ma
Soeur, prenez mon chapelet dans la poche droite de
mon pantalon et passez-le A mon cou. , Comme cet
etat peut durer encore:une-heare on deex, et quel'on a
besoin de moi a&i'hpital, je lui dis : a Au revoir, a
demain, mon capitaine, il faut que je rentre Clermont.
- C'est vrai, le devoir vous y appelle et le devoir passe
avant tout! n Je le quitte A cinq heures; A six heures et
demie, cette belle Afae 6tit partie an ciel. Sa jeune
veuve (vingt-huit ans), pr& enue, est arrivee le lendemain ainsi que son respectable pire et son frere, capitaine aussi. Le g6nr&al m'envoie lundi soir un cycliste
pour me prier d'aller coucher et arranger dans son
cercueil ror brave officier avant que 1'auto sanitaire
oi reside l'4tat-major. A cinq heures moins
1'emmaune
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le quart, la voiture du geinral stoppait devant l'h6pital. J'y monte avec ma s-eur Eudier. Arrivies a
D..., nous donnons d'abord avec tout notre cceur du
r&confort et beaucoup d'affection a la pauvre petite
veuve, admirable de resignation chritienne dans son
immense douleur, puis nous faisons notre oraison
aupres de ce lit funebre. Le mort sourit dans son dernier sommeil; i la lueur tremblante du cierge, on
aperqoit sur sa vareuse sa croix du. Maroc, sa croix de
guerre avec palmes et la croix de la Legion d'honneur.
La mise en biere est finie, nous laissons la tite
d6couverte et, dans cette chambre de campagne, I'aum6nier commence le saint sacrifice. L'autel, c'est sa
cantine sur une commode. Le general et quelques officiers de sa division assistent recueillis a la ciremonie.
A la communion, l'aum6nier se retourne et distribue
le pain des forts aux membres de la famille et a l'ami
intime du d6funt, le capitaine G..., qui ne I'a pas
quitte depuis dix-huit mois. Et pendant que le pretre
souhaitait la paix, le canon tonnait tout pres de nous.
Dieu ami de la paix et l'homme voulant la guerre,
c'est bien cela!
Les obseques ont ete tres religieuses et,sur satombe,
le general H... a prononce un discours dans lequel il
a fait surtout ressortir la bravoure, la loyaute et I'ardent patriotisme du defunt.
C'est une belle figure qui disparait de notre arm&e, et
sa famille a le droit d'etre fibre du souvenir qu'il
laisse comme catholique et comme Francais. Pardon,
ma Trbs Honoree Mere, d'avoir et6 si longue. J'aurais
pu l'6tre plus encore si j'avais tout dit.
Ce n'est pas M. le Medecin-chef qui vous portera
cette lettre. J'achevais hier soir la troisiime page
qu:;nd on est venu me chercher pour une operation. 11
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6tait neuf heures, on a eu fini a minuit quinze : vessie,
reins, intestins performs et tous les doigts de la main
droite & enlever. Le pauvre enfant a surv6cu six

heures a l'op6ration. M. I'Aum6nier lui a donn6 les
sacrements.
Quand je suis revenue a la communaut6, a une heure
douze, apres tous les serums et piqires qu'il a fallu
lui faire, j'6tais si lasse que je n'ai pas eu le courage
d'achever mon recit.
A c6t6 de la peine et de la fatigue, que de consolations et de vraies joies. Puissions-nous, Dieu aidant,
accepter et supporter les premieres aussi longtemps
que durera la guerre, avec au coeur une vaillance toujours renouvel6e dans la communion de chaque matin
et savourer les secondes en nous disant : A Dieu seul
toute la gloire, mais qu'il fait bon s'approcher des
ames. n

Soeur ROSNET.
On nous reprocherait de ne pas inserer dans les Annales un
fait qui a et4 port6

a la connaissance de tous par la plupart

des journaux.
Voici ce que dit la Croix du 21 septembre 916 :

On sait que M. Poincar6, en portant a la ville de
Verdun les d6corations que lui avaient d6cern6es les
chefs d'Etat des pays allies, a remis la croix de chevalier de la L6gion d'honneur a la soeur Gabrielle, deji
titulaire d'une citation & I'ordre du jour de I'arm6e
reproduite par la Croix du 9 mai 1916. Voici comment

le d6cret ins6r6 al'Oficiel mentionne cette nomination:
t Mme Marie Rosnet, en religion sceur Gabrielle,
Superieure de la Communaut6 des sceurs de SaintVincent-de-Paul, attach6e a l'hospice de Clermont-enArgonne : titres exceptionnels. A fait preuve, depuis
le d6but de la guerre, d'un courage et d'un sang-froid
exemplaires. A sauv6 dans des circonstances critiques
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de nombreux soldats francais malades et blesses. A
6t6 pour le service de sante une coUaboratrice aussi
pr6cieuse par ses qualites techniques d'infirmire qae
par ses qualit6s d'initiative courageuse. Exemple de
bravoure et d'indbranlable confiance. A d6j &t cit6e
a l'ordre de l'araie.

PROVINCE D'AQUITAINE

CINQUANTleME ANNIVERSAIRE DU COURONNEMENT
DE NOTRE-DAME DE BUGLOSE.

Le 8 septembre 1916, raazeait le cinquantiame
anniversaire du couronaement de Notre-Dame de
Buglose; de grandes fetes ont eu lieu malgr6 la guerre.
Les relatimns de saint Vincent et des Missionnaires
avec ce lieu de pelerinage, la part que nos confreres
ont prise a ces solennites nous obligent & en parler
dans les Annales.
Rappelons d'abord sommairement ce qu'est NotreDame de Bugiose.
C'est an lien de pilermage sita• pr•s de l ville de
Dam; an y ~vtrre une statue aac•iena
de la saite
Vierge. A queile ipoque resmnat ce plerinage ? Pluribs abhiuc seclis; il y aplusieurs sides, dit la saina

Eglise dans la logon de Breviaire que ricitent lei
pretresd-u diocese d'Aire. De fait on lit daans ue histoire de Notre-Dame de Buglose&crite en 1726,
par
notre confrere, M. Raymoad Manxiol. (c On nmsait pas
pr&tisktnt en quel temps la d~oation ewers la tres
sainte Vierge, acommene& dans le lieu de Buglese. Ce
qu'il y a de plus assnri, sukvant la tradition hdpays et

selo les m6noires qu'on garde dans les archives deila
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chapelle, c'est qu'il y avait anciennement dans ce lieu
uneespice d'oratoire dans lequel 6tait 1'image de NotreDame qu'on y voit et qu'on y r6vere encore. , Remontons plus haut. En i63o, un chanoine thedoogal de Bordeaux appelk Gilbert Grimaud, 6crivait dans son traite
de la d6votion et des miracles de Notre-Dame en
1'6ghse de Saint-Andr6 de Bordeaux. t De m6moire
perdue, ii y avait toujours a Buglose qaelque devotion
eavers une petite chapelle. La devotion se rallama
en r6ao. ) Poussons plus avant encore. Entre 1 5oo et
I 53o, vivait un predicateur cliýbre, le cordelier Thomas
Illyricus qu'9n appelait le Saint-Homme. Son historien
lui fait dire qa'il reprenait ceux qui 6taient proches
de Buglose de ce qu'ils portaient an loin leur d6votion
et ne s'apercevaient pas du tr6sor qu'ils avaient chez
eux, parlant de cette image et chapelle.
L'Eglise a done raison de dire que ce pelerinage est
antique : Pluribasabkinc seculis.
Elle ajoute : Praecipwo honore colitur sacra imago
Bealae Mariae Virginis de Buglose nuucupatae. On
honore d'tn culte particulier la sainte image de la
bienheureuse Vierge Marie, dite de Buglose. Voici ce
que Mgr de Cormont dit de cette statue, dans la lettre
qui annonce les fetes du cinquantenaire :
c An-dessus du maitre-autel, Ia Vierge nous appa-

rait toute rayonnante au milieu d'une lumiere mystrieusement attenu6e et qui porte au recueillement.
Elle est 1a, dans une niche romane, magnifiquement
d&corbe, comme une vivante apparition du ciel. Elle
rappelle ces paroles de la sainte Ecriture que l'Eglise
applique & Marie : Tota pulchra es. Vous 9tes toute belle,
d Marie!
( La Madone de Buglose a une majesti de reine;
son air est tout aimable et souriant, Mater amabiir.Son
visage reflete la modestie et la tendresse; son regard

-- 86 de Mere du pur amour se porte, dans une muette admiration, sur son divin Enfant, assis sur ses genoux: son
ame recueillie en une religieuse extase parait ný penser qu'I glorifier son Jesus et a le remercier. Le mot
Magnificat, inscrit sur son vetement, nous dit les sentiments du ceur de la Vierge de Buglose.
( L'Enfant-J6sus, lui, sourit et semble nous parler.
II faut approcher pres de l'autel, se placer au bas des
degrts memes, du c6t6 de l'Evangile, pour se sentir
myst6rieusement pen6tre de ce divin regard. On entre
alors dans un ravissement c6leste; on y demeure pendant de longs et tres longs moments. Le Jesus de
Buglose exprime une bont6 attirante, misericordieuse;
il produit une seduction irresistible. De sa main droite
et dans un geste b6nissant, il montre sa divine Mire,
de l'autre, il appelle a lui.
a La Vierge de Buglose est assise sur un tr6ne de
pierre aux riches draperies. Elle est vraiment Sedes
sapient;i, le sitge de la sagesse iternelle.
t La statue qu'on admire et qu'on venere a Buglose
est bien celle qui fut cachee dans un marais en 1570,
an temps des guerres de religion, - la m&me que, plus
tard, en 1620, les mugissements d'un bceuf firent d6couvrir par un pktre; - la meme enfin qui, placee sur
un chariot triomphal train6 par des bceufs, pour 6tre
transportee a Pouy, s'arreta subitement, resta immobile, en passant devant le lieu m&me oi la Vierge de
Buglose avait ete honor6e de temps immemorial et oi
elle fut laissee, par ordre de l'6veque de Dax, Mgr du
Sault, obeissant ainsi aux indications du ciel. C'est
encore en ce lieu que nous la venerons aujourd'hui.
, On n'eut pas plut6t appris, et de pres et de loin, la
miraculeuse decouverte de l'image de Notre-Dame de
Buglose, le retablissement de la chapelle et le nombre
de prodiges qui s'y operaient, qu'on vit accourir en
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foule les fidles non seulement du diocese, mais
encore des dioceses de Bordeaux, de Bazas, d'Aire, de
Bayonne, de Lescar, de Tarbes, d'Oloron, d'Auch... n
Tout ce que nousvenons d'entendre de la bouche de
l'6veque d'Aire et de Dax est confirm6 par les t6moignages historiques. La r6putation de Buglose s'ktendit si loin que dans un ouvrage imprim6 & Francfort
en 1668 et intitule, Geographica orbis notitia, nous
lisons cette phrase : Ab eo oppido Aquensi distat sacellum B. Virginis de Buglose in quo celeberrima kodieque
constant miracula.
La lecon du Breviaire, que nous avons suivie jusqu'ici,
ajoute que Notre-Dame de Buglose a requ les supplications solennelles de saint Vincent de Paul. Sancti
VincentiiaPaulosolemnes supflicationesexcepit. Abelly,
le premier historien de notre saint Fondateur, dit
quelques mots du pelerinage de Notre-Dame de Buglose
et il ajoute : c Ce fut l un des motifs qui porta notre
Vincent a concevoir dbs son plus jeune age et a nourrir
en son coeur toute sa vie une devotion toute particuliHre envers cette Reine du ciel se voyant n6 dans un
lieu qui lui 6tait dbdie et qui 6tait sous sa protection
sp6ciale. » L'image de Notre-Dame de Buglose 6tait
sans doute cach6e dans un marais quand saint Vincent
6tait enfant; mais le souvenir en survivait chez tous les
habitants; on devait en parler dans les longues veillees
de l'hiver et le petit pitre dut conduire ses troupeaux
plus d'une fois aupres des restes de la chapelle qui
excitaient sa piet6 et sa curiosit6. Quoi qu'il en soit,
Collet nous a, transmis une relation d'un pelerinage solennel que fit saint Vincent en 1623, trois ans apres la
recouvrance miraculeuse de la statue. Saint Vincent
6tait alors a Pouy, il voulut faire une visite a la chapelle
construite depuis une annie. II partit nu-pieds avec
ses freres, ses sceurs et autres parents, il c6l6bra une
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messe solennelle; puis, ii reuait toute sa famille autour
d'une table frugale et, apris leur avoir dit qu'alorsmnme qu'il aurait des coffres d'or, il ne leur en donnerait rien, parce qu'un eccl6siastique se doit a 1'Eglise
et aux pauvres avant tout, il les benit et leur laissa
comme heritage la sainte pauvret6. Voila bien les solemnes supplicatdioes du Breviaire.

Les enfants de saint Vincent heriterent de sa divotion pour Notre-Dame de Buglose; en 1706, ils furent
appelks comme gardiens du sanctuaire, et ils se d6penserent pendant plus d'un siecle a l'oeuvre des Missions
et au soin spiritual des pelerinages. Ce n'est que vers
184o que les Lazaristes cesswrent de s'occuper de
Buglose.
Dans le milieu du dix-neuvieme sidcle, Mgr Lanneluc
fit construire un nouveau sanctuaire; on y transporta
la statue miraculeuse et, en z866, cette deraijre fut
couronnie soleanellement par le cardinal Donnet au
nom du Souverain Pontife Pie IX.
C'est le cinquantiime anniversaire de cette solenniti
qu'on celebrait cette ann6e. Mgr de Cormont fit paraitre
une lettre pastorale pour annoncer ces fetes; il fit
r6imprimuer " l'ouvrage si estime de Mauriol, le livre
du pieux et docte Mauriol -. Ce sont les expressions
de Sa Grandeur; de plus, a cette occasion, Mgr de

Cormont nomma qainze chanoines honoraires parmi
lesquels nous trouvons . Alphonse Delanghe, visiteur
de la province d'Aquitaine; dans l'ordonnance 6piscopale, ii est spcifi6 que cette nomination est faite avec
1'agr6ment du Tres Honore Pre Villette, Suorieur
general de la Congregation de la Mission.
La Semaine religieuse fait suivre cette nomination
de

la petite note suivante, que nous inserons avec plaisir :
" II y a eu trop de relations entre Buglose et
la Congregation de la Mission et MM. les Lazaristes toujours.
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aimablement divouis, se rendent trop utiles chez nous
pour que l'on ne soit pas heureux unanimement de
voir les honneurs du canonicat derznes au vCndr6 et
tres sympathique superieur de Notre-Dame du Pouy. »
(1916, p. 504.)
Nous donnons maintenantle recit des fetes, d'apris
le Nouvelliste de Bordeaux, et le r6snmen des sermons,
d'aprbs la Semaine .relgiease.
]eudi 7 septembre. - Le soir iBa it heares et demnue
l'6glise est emplie d'une foulepiense•et recueillie. Les
grands lustres projettent une belle lumiere faisant ressortir la dorure de l'autel, la finesse des peintures
rafraichies et la fierie de la wrote bleu d'azur...
Le cantique de M. l'abb6 Pranetf, avec po6sie de
M. le chanoine Beaurredon, estchantipour la premi re
fois dans le sanctuaire. Quelle douce harmonie! et
quel charme prenant se degagent de cette keurse
combinaison des notes et des nuances... L'assistance
6coute, emue et recueillie, cette dilicieuse enrolee en
'honnenr de Notre-Dame de Bugiose.
Puis, la procession s'organise: procession auxlambeaux, qui jette dans le paisible Buglnse ane note
le
d'une rare snanit6. Les Aze Mamia s'6kventters
tr6ne de la Mzse des cieur sans interruptio.
Devant l'aue, dr.esse pour la circonstance daus un
cadme de vesdare et d'orifAmmes de bon go6t, d'une
voix forte L l'abb& Laglaye, qui dirigera les chants
de I'octave, entonne le Cveda. C'est le cri de la foi
profonde et confiante, c'est le cri de l'esp6rance enades
jours prochains et glorieux! Reatris a 1'glise, les
plerins, de partout vont wecevoir la b6nediction du
saint Sacrement qoe donne Monseigneur, entour~ de
M. le grand vicaire Lafargoe et de M. le chanoine
Bouin.
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Le porche de l'6glise reste ouvert toute la nuit, car
Buglose est incapable de loger tout le monde.
Vendredi 8 septembre. -Des cinq heures, les messes
se succedent et les fideles arrivent de tous les coins du
pays.
Ce sont de pauvres femmes qui ont voyage toute la
nuit; des meres chritiennes qui, pour ob6ir aux pres-

santes injonctions des fils qui sont au front, ont entrepris une course rude et bien longue; des soldats qui
bnt eu la chance d'avoir une permission; de tout petits
enfants qui viennent prier pour leur pire faisant an
loin son devoir patriotique...
Les communions sont innombrables.
Apres l'arriv6e de tous les trains, c'est une cohue
intense, un va-et-vient considtrable qui aurait et6 difficilement contenu dans I'6glise, si l'on n'avait songi
a cCelbrer dehors au grand air, sur une estrade gracieuse, recouverte de feuillages et de toiles ayant aux
quatre coins des 6cussons et des oriflammes au chiffre
de la Vierge et de la Mere des cieux.
Monseigneur officie pontificalement. Le d6fil est
organist selon toutes les pompes du culte; le coup
d'oeil est grandiose. Aux c6t6s du Pontife, nous notons
la pr6sence des vicaires gineraux : MM. Lafargue,
Dulucq; les chanoines Capdevielle, Cazaux; Lafargue,
archipr&tre de Dax; Lahargou, sup6rieur de NotreDame du Sacr-Cceur; Lamaignere, superieur de Maylis; Beaurredon, Desbordes, Bouin, Brutails, Degert;
le sup6rieur de Notre-Dame du Pouy, plus de cinquante pretres, etc.
Aprssl'Evangile, M.l'abb6 Tardieu, Pr&trede la Mission de Saint-Vincent-de-Paul, s'adresse a la foule
immense qui remplit tout le c6t6 exterieur sud de I'6glise,
I'esplanade, et qui deborde sur la route departementale.
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En une langue riche et fleurie, le brillant orateur
relive les trois dates I866, i891 et 1916, car toutes
trois brillent d'un Cclat tres vif dans la couronne
mariale.
II c6lbre en une eloquence admirable, 1'episcopat
de Mgr Epivent, 6veque de 1866; de Mgr Delannoy,
I'6veque des noces d'argent de 1891; Mgr de Cormont,
l'6veque du cinquantenaire.
La po6sie et la richesse du fonds, dans une harmonie delicieuse, font passer un rayon d'enthousiasme
dans le coeur de la foule.
Puis, montrant la Vierge, Reine du ciel, il trouve
pour la c6l6brer les termes les plus exquis -et les plus
expressifs.
Marie est Reine du ciel, reine de 1'lglise catholique,
reine de France et reine de Buglose. Regnum Galliae,
regnum Mariae,chaque province possede un sanctuaire
marial. A Buglose, on a rendu a Notre-Dame un culte
imm6morial. Empressement a cacher la statue en I57o
et a venir I'honorer en 162o. Le sanctuaire de 1622 et
la grande procession du lundi de la Pentec6te. Pelerinage de saint Vincent en 1623.
Et depuis d'&ge en age
La Vierge A vu passer bien des humains.
La procession du tres saint Sacrement, tres touchante, a produit le meilleur effet. Plus de cinq mille
personnes y ont pris part; elle a 6t6 une grandibse
manifestation de foi et de prieres en l'honneur du
saint Sacrement porte triomphalement de l'6glise a la
chapelle des Miracles.
Dans ce long, dans cet interminable cortege etaient
confondues toutes les classes sociales des Landes et
des d6elgations de partout. Les chanteuses de la Lande
coudoyant celles de la Chalosse, alternaient avec la
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chorale que dirigeait avec maestria M. l'abb6 Laglaye.
A peine arriv6 au terme assigne, et alors que le recueillement etait complet, M. l'abb, Cazaux d'une voix fort
timbr6e et visiblement emue, fit les acclamations qui
furent entendues jusqu'aux limites, oh priaient des
soldats glorieusement bless6s, on de pauvres meres
atteintes par les deuils de la guerre!
Ce fut alors que devant le bon Maitre adore et supphI,, des larmes coulerent en abondance.
Au retour, le Lauda Jerusalem fut chante avec cette
onction que seul sait produire le sentiment d'indefectible attachement aux enseignements evangeliques.
C'est la fin de ce premier jour.
Les trains s'6branlent emportant les plýerins de
partout, pendant qu'anpres de la Madone la priere se
continue douce et persev&rante.
Le Souverain Pontife avait accord4 pour ce jour-li et
pour le dimanche suivant une indulgence pleniere, toties
quoties pour ceux qui prieraient dans le sanctuaire. Ii a
6t distribue pros de deux mille communions.
Samedi 9 septembre. -

Apres les fortes vagues de

la veille, Buglose aurait pu compter sur une journ6e
de calme ou de demi-repos. Mais pent-on laisser la
bonne Vierge en son cinquantieme anniversaire? Peuton la laisser seule en des jours oi la priere est plus
urgente, plus pressante que jamais?
L'appel adress6 au diocese tout entier par Mgr FEveque a et& entendu, et voila pourquoi, des la premiere
heure, des caravanes nombreuses de Magescq, de
Parentis-en-Born, de Castelnau-Tursan, de SaintSavin-Larriviere, de Lit-et-Mixe, de Saint-Julien-enBorn, d'Uza, d'Ychoux, de Pontenx-les-Forges, de
Mimizan et de Bordeaux sont arriv6es pour reprendre,
avec plus d'amour, la priere et les supplications
qui

- 93 seront les viiitables caract&ristiques de l'octave de
19a6.
Comme la veille, le va-et-vient des fidAles a la table
sainte, pendant que des milliers de cierges briilent en
l'honneur de Notre-Dame, donne encore la mesure de
la vie profond6ment chritienne qui ne cesse d'animer
les chers Landais.
Tout a At& oe jour-la dans une excellente note. Les
chants parfaits, tout comme la noble parole du vaillant
Lazariste qui a raviv6 dans les ceurs lesi sentiments
de con&aace et d'amour pour celle dont il expose 6loquemment le r6le dans'Incarnation, dans la Rddemp-

tion, dans l'Fvangelisation du monde et dans notre
sanctification:
Dimancse io septembre. - Pelerinage de Bayonne,
sous la.prisidence de Mgr. Gieute.
Si la journie du 8 septembre fat une maifestation
de foi et de pi6t6, de quels termes paQur1os-nous trap
duire celle du Io?
L'unecoamme 'autre, fut une glorification de Dieu et
use admiration pour Mare, Notce-Dame de Buglose.
Le 8, cinq. millek ddles 6taient la, au solenael ren-

dez-vous.
Le Qo, ce fusent di~mille, pent-tre plus. Etde toas

les coeurs, 1'une et 1'autre journ6e, se sont 6leves
vers le tr6ne de Jsus-Christ et vers celui.de sa Mre,
des prieres ferventes, des supplicationsardentes.; dks
la pnemiane heu.e, cinqua•&e pretres auraient eu
grand'peine a repondre a l'attente d'une foule aassi
inmmbmable. Ceux qui 6taieit la ont faitmnalgrt tout
1'impossible et veuil pourq aeiplus de troismille cinq
ceats. communions ont pa etne distriJaudes avant. midi.
La- graa&dmesse a 6t6 chant6e en plemi air, sous
rakri qui dejk, le 8,avait; rIedu de.si grands services.
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Autour de Mgr Gieure, ve&que de Bayonne, qui officie pontificalement, nous avons distingu6 MM. les
chanoines Cazaux, Capdevielle, Vielle.
En face, et sur une estrade, Mgr de Cormont, dans
sa belle c cappa-magina ), etait escort6 de M. le chamoine Daranats et de M. le doyen de Saint-Esprit.
Les chants, executes sous l'habile direction de
M. l'abbe Laglaye, sont rendus avec toutes les nuances
voulues et qui toutes reunies out donn6a l'ensemble
un charme tout special.
Apres 1'evangile, M. l'abb6 Tardieu, l'eloquent orateur de l'octave, fait un magnifique tableau de la foi.
Marie est la reine de notre foi. Cunctas ksreses interemisti in universo mundo.
La certitude de notre foi repose sur Jesus-Christ
qui, au jour de'Piques, a relev6 le defi porte par les
juifs, le Vendredi saint, Descendat nunc de cruce, sur les
ap6tres et les martyrs qui sont morts en t6moignage du
fait de la r 6 surrection, sur 1'-glise qui est un perp6tuel motif de cr6dibilit6.
L'orateur montre ensuite la part de Marie dans les
victoires de la foi, son influence sur les ap6tres et les
disciples, Marie et la divinit6 de Jesus-Christ a tphese,
les miracles operas par Marie, ceux de Lourdes qui
sont une r6ponse au defi de Renan, les miracles de
Buglose.
La conclusion. Notre-Dame de Buglose a sauv6 la
foi de nos aieux dans le diocese d'Aire et de Dax.
Depositum custodi. Appliquons-nous a le transmettre
fiddlement.
Dans l'apris-midi et apres l'arrivee des deux trains
de Bayonne et de Bordeaux, Buglose etait le petit
Lourdes des grands pHlerinages nationaux. Quelle
belle procession du saint Sacrement! Quels
l6ans
d'amour! Quelle foi Quelle pite! Que de larmes
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vers6es en entendant le pretre publiant a tour de r6le
les invocations d'usage.
Au retour, le temps qui 6tait assez sombre pendant
le chant des vepres, s'est soudainement aggrav6 : aussi
un gros orage a-t-il 6clati a 1'heure oI le cortege
s'6branlait

.

nouveau pour reconduire le divin Pri-

sonnier dans le tabernacle d'amour. Ce fut une 6preuve,
il en faut toujours quelqu'une! Au reste, ce sont ces
petites croix qui indiquent de quel cceur le bon Maitre
aime a 6prouver ses enfants.
La priere n'a rien perdu de son intensite. Bien loin
de la. Dans l'6glise, cinq fois trop petite, le P. Pontneau a pu r6citer bon nombre de chapelets et faire
adorer le saint Sacrement.
Vers cinq heures quinze, le premier train a emporte
une foule 6norme en attendant que ceux de six heures
(train special de Bayonne) et de six heures vingt, aient
pu ramener dans l'intimite des foyers chretiens des
coeurs joyeux, des mes reconfortees et des consciences
vivement retrempees par le beau soleil de la mis6ricorde.
Lundi i

septembre. -

Hier au soir, apres Forage

qui avait rafraichi la campagne, de jeunes 6pouses,
des meres de petits enfants arrivent en bicyclette pendant que les premiers bross, traines par de fortes
mules, emportaient des caravanes nombreuses de
Lesperonais. Ce d6fil dura toute la nuit. Aussi, vers
sept et huit heures et meme avant I'arrivee des trains
de Bayonne et de Bordeaux, affluaient de Taller, Castets, Leon, Linxe, de Vielle-Saint-Girons et d'ailleurs,
des pelerins nombreux et -tris recueillis.
Vers dix heures, l'6glise est remplie, et, comme le
samedi 9 septembre, la Vierge aura son grand cortege
d'imes d6vouies et de coeurs g6nereux pour l'amener
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a intervenir pour le plus grand bien de la France.
Le vaillant predicateur, continuant la suite de son
programme oratoire, tint sous le charme de son Cloquence cette foule pieuse et visiblement emue.
II parle de l'esperance chr6tienne, Marie nous la
rend plus facile. Spes xostra. On est plein d'espbrance
quand onpense a Marie, quand on contemple la'sainte
statue de Buglose : douceur de son visage, sourire de
J6sus.
Notre mere du ciel a la misdricorde pour attribut,
elle est toute-puissante pour 1'exercer. Omnipotextia
sufflex. Elle prie le Fils pour les fis.
L'esperance chritienne supposeun effort ghnereux;
autrement elle est t6emraire. En cela, Marie nous
donne 1'exemple dans les 6preuves de savie comme au
pied de la croix; elle nous soutient par son intercession.
Aux pelerins db6j. annoncis, les trains de Bayonne
et celui de Bordeaux, ont amend de Saint-Vincent-deTyrosse, de Labenne, d'Orx, de Binesse-Marenne, de
Linxe, Vieille-Saint-Girons, L6on et Castets, plus de
huit cents fiddles qui, ajoutis i ceux de Lesperon et
d'ailleurs, out laissi au sanctuaire une-affluence:digne

des plus grands jours.
Tout a t6: russi, on ne pent mieux et la proeession
du trEs saint Sacrement a ti l'objet d'une tres beile
et tres touchante manifestation religieuse et patrio-

tique.
Au dernier exercice du soix, preside par Mgr Froment, archiprtre de Mont-de-Matnan, MM. Laglaye,

Bennetet Cazaux interprEtcreatunmotetreligieux qui
produisit sur la piease assistance une bien douce
emoaion.
Mardi 12 sfeusmie. -Al'heure

habituel,

les p8le-
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.ins de Tartas-est, de Saint-Sever, de Saint-Laurent,
de Saint-Jean-de-Marsacq, de Biaudos, de Mimbaste,
de Laluque, de Tarnos, etc., emplirent fort vite le
pieux sanctuaire, pour saluer de suite celle qui, sur un
trone de gloire et dans la feerie des lumieres, fait si
bien ressortir la beaut6 de sa grace et les doux sourires del'Enfant Jesus.
Les communions furent nombreuse jusqu'& neuf
heures' et demie; a dix heures, les rh6toriciens du
petit seminaire d'Aire, ayant 'a c6t6 d'eux leur distingue superieur, M. Ie chanoine Lataste, et leurs maitres
divou6s, venaient se mettre sous la haute protection
de la Vierge de Buglose avant de rentrer dansce pieux
asile de Poyanne, oit le clerc, petit a petit, se familiarise aux hautes etudes et a la pi&et solide.
Ces quelques minutes furent bien douces, car maitres et 6elves avaient a remercier la bonne Madone de
son intervention maternelle au moment des examens
de fin d'itudes, car sur cinq qui se presenterent au
baccalaurbat, cinq furent recus avec chaleureuses felicitations. Marie, en la circonstance, a recu de ses
enfants un cordial merci.
A dix heures et demie, au moment oiu la grand'messe va commencer, 1'6glise est deji occupee dans
son entier.
A son tr6ne, Monseigneur est accompagn6 de
MM. les chanoines Lafargue, Pommier et Montaut.
Aux stalles du choeur, plusieurs chanoines, des pr&tres en nombre et des Lazaristes ont pris place pendant que les chants et les prieres montent vers le
tr6ne de Jesus-Christ.
A l'£vangile et toujours pour contirtner le plan des
solides instructions sur Ia Foi et sur l'Esperance chr&tienne, l'e.cellent predicateur, M. I'abbe Tardieu
cel6bre, en une langue poetique et harmonieuse, le prix
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de la grace (c'est le salut, la richesse, la beaut6); il
decrit ensuite la nature et les effets de la grace. Par
elle, nous sommes fils de Dieu. Un portrait vivant de
J6sus se forme dans notre ame. Marie devient alors
plus intimement et plus veritablement notre Mere;
l'orateur termine par nos devoirs vis-a-visde la grice :
il faut l'acquerir, Marie nous y aidera. Refugium peccatorum, Maria mater gratiae; il faut conserver la grace
en fuyant les occations, sub tuum praesidiumconfugimus;

il faut enfin developper la grace par les prieres offertes
i Marie, par la sainte communion que nous devons i
Marie, par nos bonnes ceuvres.
Apres la binediction donnee par Monseigneur, le
cantique de M. 1'abbi Praneuf est de nouveau chantk
par la chorale que dirige, avec tant de goat et de sens
musical, le maitre de chapelle du petit seminaire.
Des midi, la pluietombe avec force, et il faut pour
aujourd'hui renoncer a la procession du tres saint
Sacrement. Le sacrifice est douloureux, car, en ces
jours de guerre, c'est---dire de supplications et de
prieres, les pelerins de Buglose ont pris goat a ces manifestations qui ravivent la foi et font mieux aimer
Jesus hostie.
Jesus Notre-Seigneur, expos6 sur 1'autel, est porte i
travers l'6glise. Les clercs, les pretres et la foule le cl6hbrent dans un prenant Lauda Jerusalem avec le sens
religieux que l'6glise a su et voulu y faire passer.
Mercredi 13 septembre. -

C'est le jour de toutes les

ceuvres du Berceau et de Notre-Dame-du-Pouy de
Dax.
C'4tait sans nul doute le moment pour la Vierge ou
par la priere suave et par l'harmonie parfaite, elle a
recu l'expression des sentiments les plus doux ettous,
traduits dans la feerique beauti d'une musique admi-
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rable. La chorale, en l'absence du trbs distingu6
directeur, le bon M. Praneuf, appelk a Orthez, a interpr6ti la messe de Beata avec cette aisance qui, depnis
de longues annres, I'a placie parmi les meilleurs executants de la r6gion. Aussi bien, a cause d'eux, nous
avons reconnu dans la nombreuse et tres choisie
assistance, les dilettantes du pays, d6sireux d'entendre dela belle, de la tr-s belle musique.
La m6thode ancienne, celle de I'P.glise, avec une
douceur sans 6gale, avec la voix qui jamais ne trop
s'616ve, fait bien ressortir tout ce qu'il y a de magnifiquement beau dans l'execution des motets on des
morceaux de choix.
Au Berceau et aux Pretres de la Mission 6tait riservie, pour le mercredi, la pr6sence de Mgr Soul6, arch eveque de LUontopolis, qui, malgri ses quatre-vingtdix ans, a tenu a assister, en face du tr6ne de Mgr de
Cormont, aux diverses c6remonies.
11 voulait ainsi, dit-il, s'associer une fois de plus
aux fetes de Buglose et se recommander a Celle qui,
, travers sa longue carriere, l'avait si maternellement
protege.
La grand'messe a &t6 chant6e par M. le chanoine
Delanghe, pendant qu'aux c6t6s des deux prl6ats
MM. Verges, Peters, Contoz et le chanoine Beyria
remplissaient les fonctions de pr&tres assistants.
Apres l']vangile, M. I'abb- Tardieu, Pretre de la
Mission, a c6l6bre en chaire la charit6 chritienne.
Apres en avoir signal6 le fondementet la base ind&fectible, ea des tableaux traces en haute eloquence, il
l'a montree a travers le monde, faisant ressortir la
gloire.de l'iglise et les royales pr6rogatives de son
fecond apostolat.
La charite vient de Dieu; elle survivra A toutes les
autres vertus. La symphonie de toutes les voix se fon-
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dra dans la symphonie divine de I'amour de Dieu et
Marie y jettera une note plus prenante parce que plus
pure et maternelle.
Saint Vincent de Paul est le saint de la charit6, le
maitre indiscut6 de la charite, non seulement dans le
Sud-Ouest, mais encore en France et ailleurs.
Or, saint Vincent a puis6 sa chariti dans le coeur de
Marie; c'est un fils de Notre-Dame de Buglose; il a
manifesti cette devotion pendant son esclavage, A
Tunis; plus tard, en 1623, et toute sa vie.
Les serviteurs de Notre-Dame de Buglose mater pulchrae dilectionis doivent pratiquer la charite en marchant sur les traces du grand Landais, saint Vincent
de Paul.
Ce qui est av&er, c'est que M. I'abb6 Tardieu, ce
jour-la, s'est montre superieur a tous 6gards.
A deux heures, un petit exercice r6unissait aux
pieds de la Vierge les pilerins de M6zos. Dans la soiree, tout a &tC fort bien r6ussi.
La Vierge de Buglose aura eu une attention toute
particulibre pour les orphelins et les orphelines du
Berceau, ainsi que pour leurs maitres si bons et si
devou6s.
Elle aura, au surplus, obtenu des graces de choix
aux Pr&tres de la Mission du Pouy, qui dirigent les
jeunes clercs, les futurs Missionnaires de demain.
Jeudi 14 septembre. - A la messe de sept heures et
demie, les congreganistes d'Aire ont chant6 A la gloire
de la bonne MY.Jone des cantiques de bon gout et bien
de nature a susciter dans 1'Ame croyante des sentiments d'affectueuse gratitude.
Pendant que M. I'Archipr&tre faisait descendre
sur l'autel le Dieu de la misericorde, les enfants de
Marie ont eu a cceur de porter le souvenir des chers
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soldats aturins qui luttent glorieusement pour le
succes de la France.
A neuf heures, les chanteuses de Ciboure, fort bien
exerc6es, tris musiciennes et avec des voix pures et
bien timbrbes, ont aim6, elles aussi, chanter, au nom
des Basses-Pyrenees, les prerogatives de la Vierge
landaise qui a recu, cette annie surtout, tant de prieres
et tant de supplications en faveur des fideles de ces
regions si chr6tiennes. Elles ont apport6 a la fete du 14
un cachet special.
Des cette heure et jusqu'a la grand'messe, l'6glise
de Buglose a vu affluer des pelerins de toutes les
communes du canton de Montfort, d'Onesse-Laharie,
de Mimbaste, de Pouillon, de Saint-Vincent-de-Tyrosse, de Labenne, de Mugron, de Coudures, de
Hagetmau et un peu de toutes parts.
Aussi a t-il fallu et assez promptement organiser un
service religieux sous les beaux platanes, oi dj, des
le 8 septembre, avait eti dress6 un autel gracieux dans
sa forme et superbement ornemente.
C'est dans ce cadre d'une belle nature et alors que
le soleil faisait jouer la beaut6 de ses rayons que la
ceremonie a eu lieu. Elle a ete r6ussie en tous points.
C'6tait un silence absolu, complet; c'6tait 1'6tat que
doit avoir toute ame en ces grands jours de cruelles
angoisses.
Tous se sont plu a signaler cette admirable perfection de tenue, de recueillement et de priere d'une foule
plus compacte qu'en aucun jour de l'octave, les 8 et Io
exceptbs.
Monseigneur, avec sa belle cappa magna, 6tait
accompagne de MM. Lafargue et Gachibat et d'un
nombreux clerg6.
A I'harmonium, que tenait M. I'abbe Laglaye, un
groupe de chanteurs de bonne volonte et bien habitues
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aux chants liturgiques, entonna le cantique en I'honneur de Notre-Dame. 11 est deji connu de tous, et
chaque fois on lentend, on l'6coute avec une douce et
agreable 6motion.
Apres l'ivangile, M. 1'abb6 Tardieu donne une
instruction d'une soliditi impeccable, et toute rendue
en une langue distinguee et choisie, sur I'alimentation
de l'ime chretienne, la sainte eucharistie et le sacerdoce. Le theme 6tait vaste et fecond. 11 a kt6 amen6
et d6velopp6 avec une aisance complete et par-dessus
tout avec cette veritable substance de veriti qui traverse les siecles parce qu'elle 6mane de Dien meme,
1'auteur de la sainte communion et du sacerdoce qui
continue son ceuvre.
II a montr6 que 'eucharistie et le sacerdoce continuent Jesus-Christ et que Marie nous conduit i JesusChrist, par 1eucharistie et le sacerdoce.
L'eucharistie continue Jdsus-Christ, son incarnation
par la presence reelle, sa r6demption par la messe, sa
sanctification par la communion.
Le sacerdoce continue J6sus-Christ : le pretre eat un
autre Jesus, il parle i l'autel comme s'il etait J6sus et
quand on l'entend en chaire, on entend Jdsus; il est
r6dempteur et sanctificateur, par le sacriice de la
messe et par les sacrements.
Or, Marie nous conduit au pr&tre et a 1'eucharistie;

les sanctuaires de Marie sont les foyers du culte eucharistique. Nos aieux dans les Landes ont conserve
Notre-Dame de Buglose et aussi le prtre et l'hostie.
Vendredi 15 septembre. - I1 etait reserv6 a la paroisse de la cath6drale de Dax l'honneur de cl6turer
les magnifiques manifestations des fetes du cinquantenaire de Notre-Dame de Buglose, car c'est sans cesse,
a travers les Ages, la ville de Dax qui, le lundi de la
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Pentec6te, venait en foule, pour prendre part a la procession traditionnelle qui avait le don d'6branler toute
la r6gion qui s'atend autour de cette belle et si sympathique ville.
La journ6e du i5, la derniere de l'octave, a 6tC favorisee par les doux effluves d'un etk qui bient6t fera
place a l'automne, c'est-h-dire a la periode des fruits
et des luxuriantes moissons... aussi y avait-il beaucoup de monde dans le beau sanctuaire de NotreDame. On semblait saisir les vibrations de coeur et
d'ame qui voyaient s'en aller i grands pas les dernitres heures d'une huitaine toute faite de joies intenses, et enrichies des parfums des graces de choix
obtenues de Dieu par 1'intercession de Notre-Dame.
Tout d'abord et fort pres de la table sainte, nous
avons note la presence des congr6ganistes de la rue
Chanzy, de Dax, ainsi que celles de la ville et toutes
les d6l6gations des belles cauvres qui aident au d6veloppement de la vie spirituelle de la grande cit6; des
pelerins de Heugas, de Castelsarrazin, de Moustey, de
Pissos, de Pontonx-sur-1'Adour, de Rion-des-Landes,
de Saubrigues, de Tithieu, de Sabres, de Pouy, etc.
A dix heures et demie, la grand'messe fat chantee
par M. l'Archipr-tre de Dax.
Monseignear 6tait a son tr6ne, entoutr des deux
vicaires g6neraux, de M. 1'abb6 Cazaux, directeur des
ceuvres diocesaines, de M. 1'abb6 PNcastaing, chanoine
honoraire et de vingt-cinq pr4tres.
A I'1Ivangile, M. I'abbe Tardieu, le pridicateur de
1'octave, monte en chaire, ii est 6mu; il lui faut, en
effet, saluer pour la demriare fois Notre-Dame,
1'6vique du diocese, les pr&tres qu'il a connus, appr6ci6s, as cours de cette rapide periode de journhes de
douceurs indicibles, la foule attentive qui l'a si bien
ecoute. Puis, dans une superbe allocution, il est heu-
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reux de laisser comme souvenir de ces pelerinages le
chapelet qui servira a trois choses : I' Anous souvenir
que nous sommes les enfants de Jesus; 2' a aimer
Jesus et Marie qui ont tant fait pour nous; 3' A vivre
chretiennement en suivant les trois lois fondamentales : tout avec Jesus; tout pour Jesus; tout comme
J6sus.
Mgr l'Eveque a exprime, a 1';onorable pridicateur de
Notre-Dame, des sentiments d'affectueuse gratitude,
en lui disant que, partout oh il irait, il beneficierait
des grAces que, sirement, lui obtiendraient saint Vincent de Paul et Notre-Dame de Buglose, les deux
grands protecteurs des Landes.
Au cours de la messe, qui s'est poursuivie, comme
d'habitude, dans les chants et dans la priire, on sentait dans toute l'assistance une 6motion d'autant plus
vive que tous sentaient venir les derniers instants apres
lesquels les pelerins auraient A regagner leur cher
foyer pour reprendre apres, les sacrifices, les sollicitudes du passe aggrav6es de toutes les angoisses que
fait naitre la terrible guerre.
L;s exercices du soir out eu tout I'eclat accoutum6,
et c'est apres une longue serie de supplications et de
benedictions, que prenaient fin les grandes et inoubliables ftes du cinquantieme anniversaire du couron.nement de Notre-Dame.
Nous n'ajouterons qu'un mot a ce compte rendu
donn6 par le Nouvelliste de Bordeaux, c'est que Mgr de

Cormont al'intention d'eriger, sur la plate-forme de la
plus haute tour de l' 6 glise de Buglose, une statue monumentale de Notre-Dame, qui sera un souvenir de ces
f&tes et un t6moignage d'amour, de foi et de reconnaissance.
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BELGIQUE
L'CEUVRE DU RELEVEMENT DU CULTE EN BELGIQUE
DANS LE DIOCkSE DE LAUSANNE ET GENEVE
Par M. SIEBEN, Pretre de la Mission

La Belgique a binificie dbs les debuts de la guerre
de la sympathie la plus profonde de la part du peuple
suisse, particulibrement de la Suisse romande. Aussi
l'euvre du relkvement du culte et des 6glises d6vastees
pouvait-elle s'y presenter en toute confiance, sire
d'etre favorablement accueillie par les catholiques
suisses... Et c'est ce que ce rapport va mettre en 6vidence.
Pour I'intelligence de ce qui va suivre, je me permettrai de dire d'abord comment je fus amen6 a me
donner a 1'(Euvre du relkvement du culte en Belgique,
je dirai ensuite comment je fus accueilli en Suisse et
quels furent les resultats obtenus.
Quoique le a moi ) soit souverainement odieux, on
m'excusera de me mettre un peu en cause...
La premiere semaine de la guerre, je me trouvais .
Metz dans la. Lorraine annex6e, oi, depuis six ans,
j'exercais les fonctions d'aum6nier de la maison centrale des Filles de la Charit6. Le 12 aoit, je fus
expuls6 manu militari et conduit a la frontiere francaise. Le gn6r'al de la police militaire de Metz,
Freiherr Von Bodenhausen, qui eut a statuer sur mon
sort, repondit aux instances d'un conseiller municipal
de la ville, M. le docteur Ernst, qui m'avait pris sous
sa protection et m'avait promis de m'obtenir un permis
de sejour, par ces paroles que je ne compris que plus
tard : i Non, les Belges ont 6te trop mauvais pour
l'Allemagne. o Echappe des mains des Allemands, je

me dirigeai sur Nancy, puis Paris, ou je vins me mettre
a la disposition de mon Superieur g6neral : celui-ci
m'envoya en Belgique avec mission d'aller voir sur
place autant que possible ce qui s'6tait pass6 dans les
maisons des sceurs et des missionnaires de Saint-Vincent-de-Paul. Fort de la protection d'en haut, assuree
par le fait que j'etais en service commande, au cours
des six mois qui suivirent, je penltrai par trois fois
dans les lignes allemandes; je traversai quatre provinces : le Limbourg, la province de Liege, le Brabant
et la province d'Anvers; je visitai une i une les villes
de Tongres, Li6ge, Bruxelles, Louvain, Anvers...
J'etais done suffisamment documente.
En janvier 1915, je quittai dfinitivement la Belgique et par la Hollande et I'Angleterre, je revins a
Paris, a la Maison-Mere des Lazaristes, rendre compte
de ma mission. C'est J~ que je reacontrai M. 'abb6
Misonne, le z6ei fondateur et propagateur de l'ceuvre

do relivemeat du culte en Belgique. Encore sous I'impres'ion de toutes les devastations dont j'avais eti le
temoin et desirenx de me rendre utile selon mes
rpoyens a ma patrie mutil6e, je deoandai et obtins de
notre vienrd Superieur gkneral I'autorisation de collaborer a l'oeuvre de 1'abb6 Misonne, et, d'accord avec
ce dernier, je choisis comme terraia d'action le canton
de Fribourg et le diocese de Lausanne et Genree.
J'y fus accueilli avec une charite que l'on ne saurait
assez admirer et louer. M. I'abbe Misonne s'6tait
charg6 de m'accr6diter auprls de Mgr Bovet, Cveque
de Lausanne et Genove.
Je me presentai devant Sa Grandear dans les premiers jours da mois d'&vril 1915; son accueil fut celfi
que l'on pouvait attendre d'un eveque et d'un 6vque
suisse qui, reconnaissant t Dieu de voir son peaple
pr6serv~ des horreurs de la guerre, plaignait sincere-
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ment le peuple beige injustement attaqui et opprimk.
La lettre de recommandation qu'il me fit remettre
quelques jours plus tard restera comme un monument

de sa sympathie pour notre cause. La voici :
a Un pretre d'origine beige et qui a parcouru ricemment la malbeureuse Belgique, M. l'abbe Sieben,
est venu nous demander, muni de toutes les autorisations necessaires,de faire dans notre diocese quelques
sermons ou confirences de charite en faveur spicialement des oeuvres catholiques belges si douloureusement
eprouv6es aujourd'hui.
(cNous n'avons pas cru devoir refuser i M. l'abbe
Sieben la permission qu'il nous a demandee, car la
charit6 nous commande de venir en aide, dans la
mesure de nos moyens, a nos freres catholiques afflig6s, d'autant plus que, & plusieurs reprises, des pretres
de notre diocese sont all6s naguere en Belgique quoter
pour nos oeuvres et qu'ils y ont rencontr6 une grande
generosith.
u Nous permettons done a M. I'abb6 Sieben de faire
un sermon de charit6 dans les principales paroisses
de notre diocese de Lausanne et Genive, en laissant
toutefois messieurs les curs juges de l'opportunitd de
ce sermon dans leur paroisse respective, commeaussi du
choix du jour et de I'henre ou il pourrait 6tre prononc6.
4tFribourg, 1t 5 avril 1915.
Sign6 : Andr6 BOVET,
c E-EWque de Lausanne et Genevw.

Quelques mois plus tard, en juillet 1915, Mgr Bovet

alla recevoir dans le ciel la couronne que lai avaient
m6ritbe ses hautes qualit6s 4piscopales et son ardente
charit6. Mais sa lettre de recommandation, confirm&e
d'ailleurs par celui qui devait 6tre son digne successeur sur le siege de saint Francois de Sales, Mgr Col-
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liard, continua a m'ouvrir toutes les portes et me
permit de toucher tous les coeurs.
Avant de commencer ma tournee de conferences de
charite, j'eus a r6gler un point qui a son importance
pour un pretre queteur, celui d'un pied-i-terre d'oiu je
puisse rayonner en reduisant mes d6penses au minimum. Ce pied-i-terre, je le trouvai chez les sceurs de
Saint-Vincent-de-Paul de Fribourg, a la maison de la
Providence; et je suis heureux de pouvoir rendre ici
un timoignage 6mu de reconnaissance a celle qui
dirige depuis de longues annees cette maison importante et que dans toute la ville on appelle la bonne
soeur Madeleine. Beige d'origine, elle fut heureuse de
pouvoir contribuer au succes de mon entreprise en
m'offrant l'hospitalit6, et quand je lui fis remarquer que
mon s6jour dans la maison devant se prolonger, je lui
occasionnerais une d6pense notable : , Ce sera notre
offrande a l'euvre, repondit-elle. ) Ce qui ne I'emp&cha pas d'y ajouter mille et mille autres industries
charitables dont le recit d6taille blesserait sa modestie et qui assurerent le sicces de ma mission.
C'est a h~itel-Saint-Denis, chef-lieu du district de
la Veveyse, que je fis entendre mon premier sermon de
charit6 en faveur de I'oeuvre. Dans ce premier contact
avec l'ime et le coeur du clerge comme du peuple
suisse, je compris que ma cause 6tait gagne: 1'attention de I'auditoire, les larmes qui coulerent, les pieces
d'or et d'argent qui plurent dans le plateau tendu par
le pr6dicateur transforme en queteur, tout m'indiqua
que je pouvais me presenter en toute confiance chez
les pr&tres comme chez les fideles du diocese de Fribourg, et que'mon appel serait entendu; il le fut. en
effet; ici, je laisse parler les documents, les faits et
les chiffres. Rien de plus eloquent.

Les documents : c'est un superieur de communaut&
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religieuse qui veut conserver 1'anonymat et qui, en
m'envoyant la belle somme de 250 francs, m'icrit:
- La charit6 chr6tienne et mon admiration pour
votre hMroique patrie me font un devoir de vous venir
en aide dans la mesure du possible. C'est de tout
coeur que je vous adresse 1'offrande ci-jointe avec l'assurance du secours de nos prieres.
( Que le bon Dieu daigne rendre l'independance et
la paix a la valeureuse Belgique et benir votre oeuvre.
" Votre tout d6vou6 en Notre-Seigneur.
,
Les riponses que firent MM. les Cur6s du diocese A
ma demande de faire un sermon de charit6 en faveur
des oeuvres belges pourraient etre cities toutes comme
preuves de leur sympathie pour la Belgique. Elles
reproduisaient a peu pres dans les memes termes les
sentiments exprim6s dans celle-ci qui est de M. le Cur6
de Praroman :
( Vous serez le bienvenu A Praroman, le dimanche
x juillet. Nous serons charm6s de vous entendre. Ici,
toute la population est sympathique A la malheureuse
Belgique; elle est, en g6neral pauvre, mais g6ndreuse
quand m&me.
u Veuillez avoir la bont6 de me faire savoir le moment de votre arriv6e et agrrer en attendant I'hommage
de mon religieux respect.
c Sign6 : F. CHEVALLEY, cure. "
Mais, il en est une qui m6rite une attention particulibre. Elle 6mane du cure d'une petite paroisse de la
Gruyere, de deux cent soixante-quatorze habitants,
Neyrivue :
c Bienqu'ils soient encore a se remettre d'un disastre
ayant de l'analogie avec celui dont souffre une partie
de la Belgique, puisque Ie 19 juillet 1914, tout le village y compris 1'6glise et la cure a et6 incendi6, mes
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paroissiens preleveront volontiers quelques sous sur
leur necessaire en faveur de ceux dont vous plaidez
la cause.
it Avec 1'assurance de mon sympathique devouement,
recevez, tres Rev6rend PNre Missionnaire, mes salutations les meilleures en Notre-Seigneur.
c Signh

: BOCHUD, curi. n

C'est a la veille du jour anniversailede la catastrophe
dont parle le ven6rable cure, le 18 juillet, que je me
pr6sentai devant ces braves gens. Je m'excusai de leur
demander des aum6nes pour les Belges alors qu'euxm6mes 6taient encore sous le coup des raines accumulees par un incendie semblable a celui qui d6vorait Les
villages et les gglises de la Belgique. Or, nulle part,
je ne vis couler autant de larmes au recit de nos
malheurs et vu les circonstances, nulle part, la qu&te
ne fut aussi fructueuse : elle produisit 1So francs.
Je devrais pouvoir reproduire ensuite les comptes
rendus des journaux du pays qui, tous, profitirent du
sermon de charit6 en faveur de I'oeuvre pour marquer
franchement leur admiration etleursympathie li'6gard
de la Belgique, telle la Liberti de Fribourgqui,inserant
a titre gracieux des articles en faveur de l'auvre, contribua puissamment au succes de la quete faite Pl'glise
coll6giale de Saint-Nicolas... tel encore le Fribourgeois,
journal local de Bulle, dont je cite les conclusions par
lesquelies il termina son article :
" Apres avoir d&ja largement
verse h toutes les
ceuvres en faveur des victimes de la terrible guerre,
les Bullois ont encoretrouve, dimanche, ad6poser spontanement 8oo francs dans la main tendue par M. I'abb6
Sieben au nom des pauvres honteux de Belgique et
de
la reconstruction des nombreux sanctuaires detruits
par les obus allemands.
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a Les Bullois se rendent bien compte que notre
qualite de petit itat neutre, plac6 au centre du grand
conflit europien, nous impose a nous, Suisses, une certaine reserte dans l'expression de nos sentiments a
l'6gard des bellig6rants. Cependant, les Bullois ne
comprendront jamais et il ne faut pas leur demander
de comprendre que cette reserve aille josqu'a leur
interdire de proclamer hautement ce qui est bien et de
blimer non moins ouvertement ce qui est contraire aux
lois 6elmentaires de la morale, de la justice et de l'humanite dans la conduite r6ciproque des diverses nations

qui sont aux prises. ,

Des faits: de menus faits, mais combien touchants
et iloquents dans leur simpliciti et leur imprevu. A
Fribourg, c'est une petite flle qui vient me trouver et
me remettre quatre sous en disant : c Mon Pire, j'ai
gagne cela eh faisant des commissions pour maman, je
vous le donne bien volontiers pour les Belges. ,
A Bulle, ce sont les enfants de chceur qui, a l'issue
de 1'office, recevant de M. le Cure leurs petits appoiotements mensuels, sans se donner le mot et d'un geste
tout spontan6, les deposent tels quels dans le plateau
de la quete.
A Gruyere, c'est un petit garcon d'une dizaine d'annees qui me remet sa tirelire. M. le Cure l'ouvre et y
dfcouvre 16 francs. Nous lui faisons remarquer que
c'est trop, qu'il faut en garder quelque chose pour lui.
Non,
o r6pondit-il, avec un geste qui ne souffre point
de r6plique, je donne tout. ,
A Fribourg encore, c'est une jeune fille qui enlbve
de son doigt une petite bague en or et la depose dans
le plateau de la quete; c'est une dame qui me remet
dans une enveloppe un petit collier peadentif en or.
A Villarimboud, c'est M. le Cure qui, au nom d'un
anonyme, me remet une montre et une chaine en or,
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rappelant sous une autre forme le beau geste de l'ouvrier de Mgr Mermillod d6posant sa montre dans le
plateau de la qufte en faveur des Irlandais et disant :
a Quand un peuple meurt de faim, on n'a pas besoin
de savoir l'heure. ,
C'est un ouvrier de Geneve qui m'envoie sous enveloppe 5 francs avec ces mots : a Je me permets de vous
offrir cette petite offrande pour la cause que vous avez
prechie aujourd'hui au sujet de la pauvre Belgique
devast6e : Signi : Un ouvrier italien habitant Geneve. "
A Estavayer-le-Lac, c'est une piece d'argent trouv6e
dans le plateau, enveloppbe d'un papier portant ces
mots : " Vive la Belgique neutre et loyale. ),
A Prez, vers Nor6az, c'est M. le Syndic, M. Cholet,
qui, apres l'office, vient me trouver a la cure et me dit
d'un ton 6mu en me remettant un billet de 1oo francs.
( La commune que je repr6sente se fait un honneur
de vous remettre cette somme pour les oeuvres belges
si eprouvies, et la caisse d'6pargne, dans sa prochaine
stance de mardi, se fera un devoir de voter un subside
que M. le Cure vous remettra. ,
A Romont, c'est M. le Pr6fet de la Gline, M. Mauroux, a la tete d'une d6elgation de plusieurs notabilites de la ville, qui, en me remettant une g6nbreuse
offrande au nom du conseil de fabrique, de la confrerie de l'Immaculee-Conception des hommes, fondee,
en 1232 et de la Socitet d'agriculture, m'adresse ces
paroles : t Je tiens a vous exprimer toute ma sympathie, toute mon admiration pour votre petit pays et
soyez persuade que c'est le sentiment unanime du pays
de la Glane que je represente. ,
Et combien d'autres faits de ce genre je pourrais
citer, les uns plus touchants que les autres et qui
montrent de quelle sympathie nous jouissons aupres
de la population catholique de la Suisse romande.

-

113 -

En voici, d'ailleurs, traduite en chiffres, la preuve
la plus palpable. Dans 1'espace de cinq mois, avec une
moyenne de deux sermons de charite par semaine, j'ai
obtenu de la g6nerositi des fideles du diocese de Lausanne et Geneve la somme de 25 965 fr. 40.
Dipenses ddduites, j'ai remis h M. l'abb6 Misonne,
directeur de la section franýaise de l'ceuvre, la somme
de 25 520 francs.
A tons les bienfaiteurs, a toutes les ames genireuses,
aux pretres et aux fid~les du diocese de Lausanne et
Geneve,j'adresse ici, au nom de l'CEuvre du relevement
du culte en Belgique, mes remerciements les plus chaleureux avec l'assurance de l'6ternelle reconnaissance
des catholiques.
C'est a la date du o1janvier 1916 que je cl6ture ce
rapport. Depuis lors, je n'ai plus travaill6 pour l'ceuvre
que par mes souffrances. A cette date, en effet, je dus
subir coup sur coup deux op6rations qui m'annihiJerent au point qu'aprbs six mois j'en suis encore a la
periode de la convalescence. Quelque chose me dit,
cependant, que bient&t je pourrai reprendre mon baton
de messager de la charit6. Fils de saint Vincent, je
me sens dans mon nile quand je plaide la cause des
6glises devastees. Nous lisons, en effet, dans la vie de
ce grand saint, que, de son temps, il a ravitaille, pendant dix ans, trois provinces d6vast6es par les fl6aux
de la guerre : la Lorraine, la Picardie et la Champagne. Et, chose digne de remarque, a quatre cents ans
de distance, ce sont les memes provinces avec, en plus,
la Belgique tout entiere, qui sont le thbetre des m&mes
devastations, des m&mes horreurs.
Alors, comme aujourd'hui, il s'agissait de venir en
aide aux pr&tres a&n d'atteindre par leur interm6d'aire
leurs fidles, et particulibrement les pauvres honteux,
et de les aider a reconstituer le culte et & relever les
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6glises. Saint Vincent s'y appliqua, il envoya ses missionnaires au secours des cures en d6tresse, leur procurant, non seulement, l'argent n6cessaire pour vivre
et faire vivre, mais aussi, tous les objets n6cessaires au
culte.
11 avait int6ress6 a cette oeuvre les Dames de la
Charite, dont il disait que leurs maisons 6taient devenues comme des magasins et boutiques en gros, remplies de vktements pour les pauvres et d'ornements
pour les 6glises.
Et un jour, i finit une de ses allocutions vibrantes,
au moyen desquelles il soutenait et encourageait leur
charite, par ces belles paroles : 4 Mesdames, vous
aurez dans le ciel la couronne des pr&tres, pour le zle
et la charite que vous aurez eues de vetir Jesus-Christ
en ses autels, en ses pretres et en ses pauvres membres
souffrants. P
Puisse cette parole se rbaliser pour toutes
les ames genereuses qui se sont interessees a I'ceuvre
des 6glises d6vastees et tout particuliirement pour le
clerge et les fiddles d' canton de Fribourg et du diocese de Lausanne et Geneve.
Fribourg, maison de la Providence,
en la fete de saiet Vincent de Paul, 19 juillet 1916.

Sign6 : SIEBEN,
Diligud de l'CEuvre du relevement du culte en Belgique.
Puisque nous venons de parler de la Suisse, mentionnons
1'CEuvre de I'hospitalisation des grands malades, 1laqueiie des

sceurs sent appliquies. Voici une lettre de la seur Germaine
de Leysin k ce sujet :

Vendredi 28 septembre a eu lieu le rapatriement des
grands malades; de chez nous huit sont partis. Je vous
assure que ce depart nous a mis la larme a l'oeil et le
sanglot au gosier, car on se demandait pour combien
de temps encore ils auraient B vivre; la plupart, jeunes
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gens entre vingt et trente ans. On nous a dit hier que
deux 6taient morts en route, rien d'itonnant, mais
pourvu que ce ne soit pas des n6tres, un.surtout etait
si malade.
Quelle pitie de voir ces belles vies fauch6es comme
les fleurs au printemps, les hommes qui ont quarante
ans et plus se remettent mieux que les jeunes. En ce
moment, il y a un civil bien malade, il a e6t administre
ce soir, il a trente-deux ans.
Notre chamossaire va bient6t etre tout renouvel6
les plus malades sont rentres en France et les mieux
portants vont 6tre expedies dans des endroits de la
plaine, pour laisser la montagne aux nouveaux arrivants, qui viendront fin octobre. Dans quel etat vont-ils
nous arriver? les derniers n'itaient deja pas fameux
en sante, et je crains bien que plus qa ira, plus miserables seront ces pauvres prisonniers. Si vous saviez
comme nous les aimons, doublement, parce qu'ils ont
souffert sans gloire et souffert beaucoup. Ici, ils se
sentent de nouveau des hommes; ils sont tout ktonnes
d'6tre eux, et c'est curieux de voir la reaction qui se
fait, surtout dans leur esprit.
Soeur GERMAINE.

ITALIE

PROVINCE DE ROME
M. Pierre Testori, & la date du 24 aoat 1916, 6crit qu'il est
depuis cinq mois aum6nier militaire dans le Lazaret d'Assise
et il est tres content de se depenser pour le soulagement spirituel des pauvres soldats malades qui y sont isolds.
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M. A rtkur Fugaaza ecrit, le 24 aout 1916, que de Genes ii a

it6 transfer6 a Scandiano (province de Reggio-Emilia); ilest
infirmier, mais ilremplit aussi, de temps en temps, les fonctions d'aum6nier.
M. PierrePece ecrit d'Anc6ne, Ie 24 aoft, qu'il est employe
comme iconome avec M. Salciccia dans l'hapital S. Palozia,
section de medecine.
M. Mussinetti 6crit, le 12 octobre 1916, qu'ii est mobilis4 h
Rome comme infirmier 'a l'hpital dei Prati di Castello. 11
peut aller coucher tous les soirs 'a 'Apollinaire et dire tons
les jours la messe chez nos saeurs de Saint-Joachim.
M. Adolphe Giansanti,aumonier de I'h6pital territorial du
coliege Alberoni de Plaisance, 6crit, le 6 octobre 1916, qu'il
est tres satisfait de ses soldats dont plusieurs communient
tous lesjours. La grande chapelle est toujours pleine de soldats, en moyenne deux cent cinquante h deux cent quatrevingts pour 6couter la sainte messe. Ils s'y tiennent tris bien.
II a beaucoup de travail mais aussi de grandes consolations.
Le bon Dieu en soit bini.

PROVINCE DE TURIN
Le cher frere Joseph Ferreri6crit, a la date du 27 juillet
1916, a M. Veneziani, assistant de la Congrigation:

Ayant 6ti affect6 au corps sanitaire, j'ai di quitter
mes chers alpins pour me rendre a l'h6pital militaire
de Savigliano, dirige par les sceurs de la CharitC, qui
sont pleines d'attention pour les fils de saint Vincent
quand ils y sont de passage comme militaires. Comme
caporal, je suis charge de l'instruction des nouveaux
arrives, une centaine de soldats, parmi lesquels il y a
trente-huit pretres. Figurez-vous comme je suis, moi
pauvre frere de la Mission, devant ces personnages
quand je leur apprends les manceuvres comme k de
simples soldats, et, grtce a Dieu, ils sont heureux de
m'obeir. II y a des Capucins, des Dominicains, des
Jos6phistes, des Salesiens, bref de tous les ordres reli-
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gieux. J'ai pa les rbunir et leur faciliterla cilbration
de la sainte messe, depuis deux heures aprbs minuit,

jusqu'a six heures du matin; moi je fais la sainte
communion et les assiste en meme temps. J'ai un travail sup6rieur a mes forces, mais j'ai confiance dans
la grice de Dieu, surtout pour me rendre utile aax
pretres dont j'inculque les bons exemples aux autres
soldats. Je sais tres content d'&trefilsde saint Vincent
qui est tant aime et admird par tout le monde, surtout
par les pr&tres. M. Massimo est ici a Savigliano et,
tons les soirs, nous nons retrouvons chez nos soeurs,
qui sont pour nous de vraies meres et de vraies sceurs.
Presentez mes hommages respectueux au Tres Honore
Pare et demandez-lui une benediction sptciale pour
moi et pour mes soldats, et particulierement pour mes
pr&tres qui, peut-etre, vont partir sous peu pour le,
front.
M. Garlando ecrit, le 9 octobre 19,6, au mime M. Veneziani :
Depuis le mois de juin 1915, je suis au front. Je tache
de travailler selon ma vocation dans 1'h6pital dont je

suis charge, employant tous les moyens que Notre-Seigneur met a ma disposition. Je puis meme m'occuper
rigulibrement de la direction spirituelle de cinq soeurs
qui sont dans un h6pital & 4 kilometres du mien.
Lettre de M. DAME, visiteur de la province de Turin,
a M. VILLETTE, Supirieur gineral.
Juillet zqg6.

Voici les choses les plus remarquables qui ont 6t6
dites dans la conference sur M. Baravalle Francois.
1i II avait un tr&s bon cour, qui lui faisait dipenser
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non seulement son argent, mais encore sa personne
quand il s'agissait de venir au secours de quelque personne qui se trouvait dans la souffrance.
2" II aimait beaucoup &tre occupC dans l'exercice
du saint ministere. II ne refusait jamais de pr&cher et
de confesser, ce qui lui avait acquis une nombreuse
clientele de penitents ; et quand il avait du temps libre,
il aimait a se renfermer dans sa chambre, pour pr&parer de nouveaux sermons, et pour s'appliquer A la
lecture;
3° I1 avait une grande devotion a la sainte Vierge.

Devant precher dans notre 6glise pour la fete du Cceur
de Marie, pour s'y preparer il fit une confession extraordinaire, parce que, disait-il, devant parler de la
Vierge Immaculee, il faut avoir le coeur bien net et pur
de toute tache.
Ii pr&cha done les 2, 3 et 4 de ce mois; le 5, ii alla
confesser a Saint-Sauveur, et, le soir, disant son breviaire, il fut pris par un fort mal de ventre. Le m&
decin crut, au premier abord, que ce n'6tait rien; mais
la fievre 6tant survenue, le m6decin jugea qu'il s'agissait d'un ulchre et, en effet, le 7, il eut une forte h6morragie qui, en quelques minutes, lui causa la mort.
Nous efimes a peine le temps de lui administrer 1'extreme-onction.
Que le bon Dieu veuille bien lui donner le repos
eternel.
Joseph DAME.

PROVINCE DE NAPLES
M./Gri/one 6crit de 1'Albanie i M. Veneziani, assistant:
Je crois que vous avez plaisir d'avoir des nouvelles

-

19 -

de 1'Albanie. J'apprends avec joie, par les Annales, comment les fils de saint Vincent manifestent leur ddvouement pour la patrie dans les champs les plus diffirents
du th6atre immense de la guerre, en apportant un
grand soulagement a toutes sortes de miseres physiques
et morales, soit comme aumonie.s ou infirmiers militaires, soit comme brancardiers au front, ou parmi les
soldats combattants, 6tant partout 1'objet de la plus
tendre et puissante protection de la sainte Vierge. Je
suis ici employe comme infirmier a 1'b6pital et je me
r6jouis de ce qu'un renouveau d'esprit chr6tien envahit
les soldats, surtout les malades et les blesses. Oh i
combien d'eux accourent a la chapelle pour prier ! En
les voyant, je me souviens des malades, des estropi6s,
des aveugles, des sourds et des paralytiques qui approchaient de Notre-Seigneur pour en avoir la guerison.
Et combien d'eux trouvent dans les sacrements, dans
l'explication de la parole de Dieu, le salut de l'me et
la r6signation. Je me trouve tres content ici a tout
point de vue. Je brile du d6sir de faire du bien A ces
pauvres Albanais, presque tous mahomitans ou grecsorthodoxes. Les catholiques sont le petit nombre, mais
on espere qu'apres la guerre ils augmenteront par le
zele. des pretres italiens. Priez pour moi pour m'obtenirla grace de pers6v6rerdans ma vocation et d'etre
pr6serv6 de tout danger. J'espere, apres la guerre,
pouvoir reprendre les tzavaux du ministere 1a oh m'appellera la volont6 de Dieu. Vous savez que je rave la
Chine; mais, apres tout, la volonte de Dieu manifestte
par mes Sup6rieurs. Quand, le matin, je cdlibre la
sainte messe, ou sous quelque tente ou dans la petite
chambre de 1'aum6nier, ma pensee s'envole vers les
chers Sup6rieurs, les confreres sous les armes et je
demande pour eux la grace de vaincre la grande
6preuve et de travailler partout oh ils se trouvent A la
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gloirede Dieu, au bruit du canon et a la vue desaeroplanes et des zeppelins.
Presentez mes hommages an Tres Honor- Pere, et
demandez-lui sa paternelle benediction pour moi et
mes chers soldats malades.

Alfred GRIFQOE.

PROVINCE DE CONSTANTINOPLE

Nous sommes heureux de pouvoir donner quelques d6tails
sur une fete de famille qui s'est pass6e a Constantinople, le
20 aoft 1916.
Nous empruntons le recit qui suit au Bulletin da Vicariat
aposioliquede Constantinople du 27 aoIt.
Belle et touchante c&r6monie que celle qui r6unis-

sait, dimanche dernier, dans I'antique 6glise SaintBenoit, A Galata, les nombreux amis du R. P. Murat,
accourus pour f&ter avec lui le soixantieme anniversaire de son entree en religion dans la Congregation
des Prktres de la Mission, fondee par saint Vincent

de Paul.
A la seule vue de I'autel 6blouissant de lumiere,
fleuri et pare comme aux jours des plus belles solennites, on sentait que l'on commemorait une grande joie.
Et de fait, on ne put se defendre d'une profonde et
douce emotion quand, I'heure venue, aux sons harmonieux de l'orgue, le v6nur6 jubilaire, si bon et si pienx,
s'avanja vers l'autel pour y offrir le saint sacrifice. II
6tait accompagn6 de MM. Vachette et Lebarque, ses
confreres, faisant respectivement fonctions de diacre
et de sous-diacre.

Dans Ie chceur, 4 c6te de LL. GG. Mgr Mirow, arche-
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veque des Bulgares catholiques, et Mgr Isaie Pappadopoulou, &v6quedes Grecs catholiques de 1'idifiante
communaut, de Hamal-Bachi, on remarquait Mgr Pompilj, vicaire gn&6ral, et Mgr Cesarano, secr6taire, repr6sentant S. Ex. Mgr Dolci, notre tres aime d6l1gue
et vicaire apostolique.
Dans les stalles se trouvaient encore de nombreux
pretres et religieux de la capitale, ainsi que M. Lacambre, Lazariste, a qui cette charmante fete dut rappeler ddlicieusement son propre jubil6, de date encore
relativement recente, de ses soixante annbes de professorat aupres des petits enfants.

Dans I'assistance sympathique et recueillie, on voyait
beaucoup de Filles de la Charit6 de Saint-Vincent-dePaul A la blanche cornette si respectie de tons, des
dle6gations de diverses maisons religieuses de la ville:
puis, des messieurs, membres des associations catholiques : conferences de Saint-Vincent-de-Paul. Socid6t
de Saint-Francois-Xavier, etc., enin, nombre de
dames, de jeunes personnes et d'enfants, redevables
sans doute au zele infatigable de M. Murat de lear
education chr6tienne ou reconnaissantes a ce bon Pare
de quelque autre semblable bienfait.
C'est au milieu de I'6motion croissante de toute cette
assistance choisie que, dans le rayonnement des lumieres et les parfums de l'encens, M. Murat poursuivait a l'autel les imposantes ciermonies de la messe
solennelle.
A l'tvangile, l'heureux jubilaire prit la parole et
avec cette maniere simple, originale et saisissante
qu'on lui connait, il commenta magnifquement ce
texte de nos saints Livres : a Non vos me elegistis, sed
ego elegi vos. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
mais c'est moi qui ai fait choix de vous., Tout homme
a sur la terre un r6le a remplir. Et c'est Dieu qui
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marque a chacun son r6le en lui offrant en m6me temps
les moyens de le bien remplir. La est ce qu'on appelle
la vocation. La vocation, cet appel de Dieu important
pour tout homme, est particulierement grave lorsqu'il

s'agit du pretre, du religieux! Qui dira jamais le soin
jaloux qu'apporte la divine Providence a se preparer
des ministres dignes de son choix et de ses desseins
misericordieux! Quel fardeau pour le pretre qui doit
r6pondre a cette predilection du ciel! Quelle responsabilit6 pour les parents et les maitres charges de
veiller a la formation des enfants qui leur sont confi6s!
Malheur & eux! si, oublieux de leur devoir, ils s'opposaient aux desseins de Dieu en d6tournant de sa vocation l'enfant que Dieu appelle a sa suite pour travailler a son ceuvre. Ils doivent s'appliquer dans la
priere i discerner la volont6, I'appel de Dieu, pour
ensuite faciliter leurs enfants le moyen d'y r6pondre
et de s'en rendre dignes. En r6sume : reconnaissance
au ciel de sa vocation religieuse et sacerdotale; priere
ardente pour que tous les parents sachent se montrer
toujours vraiment chretiens, vouloir ce que Dieu veut
de leurs enfants et les aider a repondre g6nereuse-

ment a l'appel de ce Dieu si debonnaire qui ne cherche
que leur bonheur et par eux celui d'un grand nombre
d'5mes. Un pretre! ce n'est pas seulement un honneur pour la famille, c'est encore une protection, une
sauvegarde en m&me temps que la source des benedictions les plus precieuses...
Toutes ces choses, le bon P. Murat les d6veloppa
avec tant de conviction et de cceur qu'on y voyait
malgr6 soi comme la synthese de toute sa vie religieuse
et sacerdotale. On n'exprime si bien que ce que 1'on a
vecu, experiment6 soi-m6me.
Le venir6 jubilaire n'a pas voulu non plus oublier
dans son discours notre Bulletin, pour lequel il aeu des
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paroles tres flatteuses, qui nous porteront certainement bonheur et dont nous lui sommes sinchrement
reconnaissants.
Son discours achev6, le saint sacrifice continua,
pendant que la chorale ex6cutait des chants d6licieux.
Quelques personnes s'etaient, malgre I'heure tardive,
r6serv6 la consolation de communier de la main du
vin6r6 Missionnaire, et cette participation plus intime
au saint sacrifice n'ajouta pas peu a la joie et i 1'6dication g6ndrales.
La benediction du tres saint Sacrement suivit la
grand'messe. Apres le Tantum ergo, tous se courberent avec respect et bonheur sous la b6endiction du
prktre venere qui, le regard fix6 sur l'ostensoir sacr6,
redisait sans doute a Dieu la demande suppliante que,
selon sa promesse mille fois renouvelee, il venait de
pr6senter au ciel avec la Divine Victime : Beni soyezvous, et b6nissez vous-meme tous ceux qui, la, A vos
pieds, vous b6nissent avec moi et a cause de moi en
ce beau jour de vos incroyables bienfaits!
Au sortir de 1'eglise, chacun repassait certainement
en son coeur les d6licieuses 6motions des trop courts
moments pass6s au pied de l'autel en cette heureuse
fete de jubil6. Tous auraient aime a feliciter le R. P.
Murat de son bonheur, et le remercier de l'avoir si bien
fait partager a ses amis. Ceux qui purent I'approcher
ne manquerent pas de le complimenter, et ce fut sincerement et de bon cceur.
Et maintenant, apres nous etre faits, pour les lecteurs du Bulletin, l'humble 6cho des fetes de ce jubilk,
nous ne saurions mieux faire pour offrir a notre tour
nos voeux au bon et venere P. Murat que de transcrire ici,par maniere de conclusion, la belle lettre que
dans son exquise et paternelle bont6 S. Ex. Mgr Dolci
adressait lui-meme au v6ener jubilaire. Elle exprime
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parfaitement, a elle seule, tout ce que nous voulions
dire :
DELEGATION APOSTOLIQUE
DE CONSTANTINOPLE

o Le 30 aout 1916.

, MON REVEREND PERE,
u Aujourd'hui soixante ans que vous Ates entre dans
la Congregation des Pr&tres de la Mission de SaintVincent-de-Paul si m6ritante dans la sainte Eglise!
( Cet heureux evenement de votre vie comble de
joie tous les catholiques de cette ville qui, dans le cours
de votre long et f6cond apostolat, se plaisent a admirer le devouement et le zele a toute 6preuve que vous
n'avez cess6 d'apporter &la sainte cause du salut des
ames et des oeuvres de charite!
((A leurs felicitations, a celles de tout le clerg6 seculier et r6gulier si l1gitimement fier de compter un si
digne collaborateur dans la vigne mystique du Seigneur, je suis moi-meme tres heureux de joindre les
miennes.
" Elles vous diront avec l'affection tout a fait particuliere que m'inspire votre sainte vie, la vive reconnaissance que, comme chef du Vicariat apostolique,
je vous garde pour le bien immense que vous y avez
Accompli par l'aide de Dieu.
a Que ma benediction vous conserve, mon cher PNre,
pour de longues annees encore! Ad multos annos! >
( Ange-Marie DOLCI,
a Dilegus apostolique. *
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CORPS EXPEDITIONNAIRE FRANCAIS D'ORIENT

Lettre de M. Scorro, Pritre de la Mission,
& M. BOURZEIX, Pretre de la Mission.
Topsin, 21 decembre

g915.

BIEN CHER MONSIEUR LE SUPkRIEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous

a jamais!

Partis le 20 novembre ii95 pour Krivolak, Stroumitza, Kavadar, etc., nous avons fourni des marches

tres longues et p6nibles, avec un sac tres lourd contenant linge et provisions. J'ai assist6 a des combats terribles. Pendant plusieurs jours cons6cutifs et plusieurs nuits, je me suis offert a aller jusque sons les
lignes de feu chercher les bless6s. Un soir, on demande un volontaire pour aller chercher un des n6tres
tui dans la journ6e, au sommet d'une crete. Mais le

soir, cette cr&te tombait entre les mains ennemies.
N'importe, avec l'aum6nier, nousrussinies, apris nous
etre perdus deux fois, A ramener le cadavre, par des
ravins affreux et 1'enterrer pris du camp. Tout cela
m'a valu des felicitations et probablement une citation. Certes, ce n'6tait pas cette ambition qui me faisait agir en ce moment. J'avais fait de grand cceur a
Dieu le sacrifice de ma vie, et c'est le coeur joyeux et
insouciant que j'affrontais obus et balles qui auraient
dd me tuer cent fois. Dieu n'a pas voula de moi encore
et m'a bien proteg6, grace A vos bonnes prieres et A
celles de tant d'Ames qui intercedent pour moi.
La semaine derniere, on me d6signa pour conduire
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des blesses (soixante-quinze environ, dont une trentaine couch6s, gravement atteints) jusqu'a la frontilre
oii se trouvait une ambulance. Arrives l, plus d'ambulance. Notre g&nie mettait le feu A la gare avant de l'6vacuer. Je dus conduire mes blesses jusqu'a Salonique.
Deux heures apres, les Bulgares envahissaient cette
gare-frontiere, mais 6taient arretes, car tous les Franaais
avaient franchi ie pont sur le Vardar et l'avaient fait
sauter. J'eus done le plaisir inesp&re d'aller faire une
petite visite de quelques heures a nos confreres qui
me r6conforterent et me comblkrent de giteries.
Mais j'avais mis vingt-deux heures pour faire 80 kilometres, sans une goutte d'eau a donner a mes pauvres
blesses qui jetaient des cris a fendre le coeur. Au retour, je dus fournir un rapport detaill6 sur mon p6nible
et difficultueux voyage, car j'etais seul et j'avais df
transborder deux fois mes blesses. Ce rapport a 6tb
envoye6 la direction.
Aprbs avoir repass6 la frontiere, ce fut un long et
douloureux exode. 55 kilometres en deux jours, sous
une pluie battante, avec une pause de dix minutes
toutes les heures, le sac gonfl6 par la pluie, les v6tements ruisselants, les pieds nageant dans l'eau - le
soir, morts de'fatigue, on montait sa petite tente au
coin d'une route, dans la boue et on dormait quelques
heures - pour recommencer le lendemain. Nous
sommes arrives ainsi jusqu'a ce petit village, oif nous
hivernerons, parait-il. Je vous 6cris, accroupi sous ma
tente minuscule, aprts une nuit pluvieuse; le peu de
foin que nous avons pu nous procurer a grand'peine
ressemble a un fumier infect, car l'eau qui nous envahit ne penktre pas dans ce terrain argileux. Tout
est mouill6, on dort dans l'eau.
Scorro.
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Letire de M. BIZART, Pritre de la Mission,
a M. VILLETTE, Supirieur geinral.
24 avril x916.

MONSIEUR ET TRES HONORI PERE,
Votre binediction, s'il vous plait!
est le soil du lundi de Paques. La journ6e a ete
bien chaude en cette region d6bois6e de Mac6doine.
Je ne sais si le souvenir des reunions de famille vous
hante, si 1'on est fatigu6 des longues seances- j'allais
dire de confessionnal, mais ce n'est pas le cas - des
longues seances de confessions... toujours est-il qu'on
a un peu le cafard, cette bate noire qui vous ent6nrbre 1'esprit et vous dissout le coeur - lorsque a la
brume on se retire dans sa pauvre guitoune. II ne reste
plus qu'i penser,pour se d6tendre, a la bonhomie, A la
bont6 des poilus. Qu'on ne dise done plus que les Francais sont tous des mecr6ants. Sans doute, il y a les
fortes trtes, les craneurs, les poseurs, mais justement
il faut se rendre compte que ceux-Ia qui crAnent,
posent et n'ont pas le caeur 1l'unisson de leurs blagues.
En principe- pour ma part, j'estime, au risque de passer
pour un naif, un optimiste, que la grace deposie dans
les ames au jour du bapteme ne cherche qu'une occasion propice pour revivre et se manifester. On le voit
bien aux grands anniversaires qui rappellent les sublimes delicatesses de Dieu envers les hommes.
Le Vendredi saint a 6t6 fete ici avec un serieux, une
piet6 vraiment 6mouvante. Un pretre, brancardier regimentaire du 45" de ligne, avait A mon insu affich6
sur le mur de notre pauvre 6glise de terre : Grand sermon sur la Passion par le R. P. Bizarl, professeur au
grand siminaire de Plaisance (Italie). Que de grands
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pour ur si petit &tre. Quand mes camarades de l'ambulance, tout fiers, vinrent me dire la chose, je fus plus
confus que flatt6. Malgri tout j'ai essay6 de pratiquer
la simplicite et, fermant les yeux sur I'affiche, je me
suis efforc6 de d6crire aux officiers et soldats fort
nombreux, non pas les souffrances physiques de J6sus,
mais ses douleurs morales... Lorsque terminant, je
demandais a mes braves si nous tous, sans m'excepter,
nous n'avions pas &t6tant6t le p6cheur qui provoqua
1'agonie de Jesus, tant6t Judas qui le trahit, tantot
Pierre qui le renia, tant6t le peuple qui le lUcha, tant6t
Pilate qui le condamna, je vis des larmes dans bien
des yeux... Pauvres chers soldats, j'en ai le culte! Je
les ai tant vus souffrant, acceptant tout au fond, mais
maugreant seulement pour la forme... pour se donner
du ton! C'est bien humain apres tout... si l'on se degonfle Ie ccer tout en faisant son devoir. Bref, ce soir
du Vendredi saint, je fus content, et sfrement qu'. Salonique dans la belle gglise franque les anges ne furent
pas plus tdifi6s. Apres la c6r6monie, nous confessAmes
longtemps, le pretre du 45* et moi. Je me serais retire
fourbu, si un brave adjudant du train ne m'avait
derid6. Figurez-vous, me dit-il, que l'on ne s'y prit pas
a temps a l'escadron pour se procurer la mornc dont
le gen6ral Sarrail gratifie 1'armie d'Orient pour le
Vendredi saint. On servit done la viande comme de
coutume au repas du matin. Pas un poflu ne voulut y
toucher. Bien mieux, ceux qui manifestement sontindifferents prirent les devants et allerent trouver le capitaine, disant : ( Nous avons ln sur I'Indipendant (un
journal de Salonique), que le general Sarrail avait
accorde quarante-huit heures de permission aux soldats isra6lites pour faire la paque. Eh bien, nous, nous
ne demandons pas de cong9, mais seulement qu'on
nous donne d maigre Ie Vendredi saint., Le capitaine,
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brave homme, put dire qu'on avait donn6 des ordres,
en effet, pour que les poiius puissent faire maigre...
et promit double ration de morue pour le soir. Dans
le r6cit de cet adjudant, je pris I'occasion de me
donner un motif de me croire heureux d'avoir eu a
confesser, le soir, sous les 6toiles, ces poilus qui semblaient des ombres toujours plus denses.
B6nissez-moi et croyez-moi toujours, votre fils bien
d6vou6.

BIZART.

Lettre de M. LOBRY, visiteur, e M. VILLETTE,

Supirieurgeniral.
Salanique, z4 jaillet
MONSIEUR ET TRES HONORt

g916.

PERE,

Votre binidiction, s'il vous plait i

L'armbe est 6prouv6e par la chaleur torride que nous
subissons en ces r6gions. Nous avons 34* dans nos

chambres, mais dans les baraquements et sous les tentes
la temperature oscille entre 38* et 45*.
Nos soeurs supportent vaillamment les fatigues de
leurs offices aupres des malades. Plusieurs passent
par certaines 6preuves de sant6; nous veillons A ce
qu'elles se reposent a temps. Nous avons fait venir
deux seurs de Cavalla, deux aussi de Syra, pour
remplacer celles qui tombent. Les midecins chefs, qui
appricient beaucoup les sceurs, insistent pour en avoir
davantage, mais notre p6nurie ne nous permet pas de
les satisfaire.
Nos confreres soldats ont it6 6prouv6s par le climat,

mais ils vont mieux. M. Dagouassat a eu de fortes
fievres; M. Touzi se releve d'une dysenterie; M. Lampe
a it6 fatigue aussi, de m6me M. Bizart. Avec la seur
Reisenthel, nous veillons a leur procurer tout ce dont
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ils ont besoin. M. Blanc est toujours au camp de Zeitenlik, il va bien. M. Calmet est 1 l'h6pital n" 3, dans
notre propriete, il va bien aussi.
C'est aujourd'hui 14 juillet. La colonie, consul en
tete, est venue assister ala messe de neuf heures, suivie
du TeDeum. Puis ily a eu reception au consulat et, du
consulat, on s'est rendu chez le general Sarrail. Au
cours de Ia reception, le g6n6ral est venu causer avec
moi. Il m'est reconnaissant de certaines choses on
services que j'ai pu rendre au quartier general.
Au sortir de chez le g6neral, son aide de camp a mis
une auto A notre disposition pour rentrer chez nous.
M. Gabolde et M. Levecque 6taient avec moi.
Veuillez me b6nir, Tres Honore Pere, et me croire
votre humble et devoui fils.
F.-X. LOBRY.
M. Bizart 6crit k la date du 8 aodt

1916:

J'ai beaucoup de ppine a trouver les minutes necessaires pour dire la sainte messe le matin et prier un
peu le soir. A Karassouli, j'avais des loisirs I'apresmidi. Depuis que nous sommes a Gumenzi-ville, je
suis tout aussi essouffl6 que I'auto qui me conduit
chaque matin a la poste a 20 kilometres d'ici. II atait
temps, je vous assure, de quitter les mar6cages fievreux
de Karassouli. Nos infirmiers tombaient malades.
Des avant le 19 juillet, je m'en fus, apres six mois
d'absence, revoir pendant quelques heures nos chers
confreres de Salonique et de Zeitenlik. Tout le monde
fut surpris de voir que j'avais si bonne mine bien que,
depuis deux mois, je fusse mordu par les moustiques
et cuit par le soleil. Je me promettais de retourner l3bas pour la fete de saint Vincent. La Providence ne
le voulut pas. Nous partimes cette fois pour un climat
plus sain.
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Ici, au pied des monts, nous avons de l'air salubre,
de l'eau fraiche et pure et plus du tout de moustiques.
Nous avons installiun h6pital dans les ecoles - bulgare et grecque - du pays. La, les soldats atteints de
paludisme viennent se reposer. Nous 6vitons ainsi
d'6vacuer sur les h6pitaux de Salonique un certain
nombre de soldats qui peuvent, apres uncertain temps,
rentrer dans le rang... Mais quel travail... Quelle activitt !... Nous sommes surmen6s a la lettre. Mais ce
n'est rien...

Ici il y a deux 6glises magnifiques, l'une grecque,
I'autre bulgare. Les popes sorst de vulgaires pires de
famille qui, apres avoir chant le matin de magnifiques
prieres, s'en vont par les rues, fumant des cigarettes
ou s'attablant dans les cafes, caquetant comme des lessiveuses... Quel clerg6 !... Je crois que ce sont de braves

gens, les popes, mais leur science ne doit pas &tre
grande et leur piet6 est tout exterieure. Le peuple est
sympathique, propre, travailleur. Ce coin de Mac&doine a un certain air de prosp6rit6 qu'on ne trouve
guire ailleurs. Seulement, c'est la guerre, on ne sait de
quel c6t6 se tourner et on attend les 6venements avec
une certaine insouciance.
Autant que possible, je m'occupe de nos malades et
surtout des mourants. Bien que maintenant il y ait
plusieurs pretres dans la formation, je reste charge du
service religieux. J'ai meme pri6 le m6decin chef, de
me laisser donner une certaine pompe aux fun6railles,
pour ne pas scandaliser la population qui ferait des
comparaisons en notre d6faveur.
BIZART.
M. Lobry 6crit le 15 aout 1916 :

Par Bucarest, j'ai appris que nos sceurs de Monastir

se trouvent dans une situation qui est bonne ; les Bul-
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gares apprecient beaucoup leurs services. Quant k
M. Bergerot et au frere Loudenot, ordre a &t donn6
de les traiter avec attention et consideration.
Ici tout va convenablement; il n'y a rien de saillant
vous communiquer. M. Huguet est arriv6, accompagnant des Malgaches. M. Puyaubreau est affect6 i
Plhpital g, pris de nos sreurs de Calamari.
L'armned'Orient devient de plus en plus une Babel:
Franmais, Anglais, Canadiens, ecossais, Russes, Italiens, Malgaches, Martiniquais, Hindous et prochainement Portugais, nous assure-t-on, forment un ensemble
curieux.
F.-X. LOBRY.

Lettre de M. LORDON, Pr~tre de la Mission,
a M. COSTE, Pretre de la Mission.
a5 aofit 1916.

CHER MONSIEUR COSTE,
La grdce de Noire-Seigneur soit avec nous pour jamais!
§a y est! Nous avons fui de Cavalla par crainte des

Bulgares t
Vendredi, 18 aofit, je faisais une petite promenade
hygienique. J'entre pour me reposer un pen chez le
pharmacien de la maison; et qu'est-ce que j'apprends?
Les Bulgares ont franchi la frontiere du c6te de SariChaban et se sont empar6s de plusieurs positions
grecques. La population de Cavalla commence a
redouter I'arrivie des Bulgares. M. I'Agent consulaire
de France vient confirmer ces nouvelles et nous dit
qu'il nous avertira a temps, afin que nous puissions
nous sauver s'il y a du danger.
M. le Superieur, M. Jougla, va avertir les sceurs; la
sceur sup6rieure ne peut croire que les Bulgares feront

-

133 -

du mal aux sceurs, et elle est decid6e a ne pas quitter
sa maison.
Le soir, nous allons en promenade, et nous pouvons
voir cinq avions alliis survoler les Bulgares et leur
lancer des bombes, dont nous entendons la detonation.
Le lendemain samedi, les nouvelles se confirment,
sans toutefois faire prevoir une marche pr6cipit&e.
Comme chaque semaine, nous assurons la messe du
dimanche au detachement de marins qui occupe Thasos
au nom de la France. Cette fois-ci, M. Laurent part
seul, parce que M. Critico est a Drama. Seulement,
M. Jougla a soin de lui confier le p6cule de la maison
de Cavalla pour le remettre au gouverneur de Thasos,
le commandant J..., qui est fort bien dispos6e
notre
egard.
Cependant, nous apprenons que les Bulgares
avancent vers Serris et que de nombreux fugitifs
s'avancent en masse vers Cavalla.
M. Critico nous arrive avant midi, tout 6motionni et
bien fatigu6. Il a assist it la retraite des Francais de
Serres. Les zouaves avaient occup6 la gare, les postes
et tel'graphes de Serres. A l'occasion de la fRte du
15 aoft, M. Critico 6tait venu exercer son ministere
aupres des soldats grecs catholiques de Serris et de
Drama. A Serres, il voulut en faire profiter les zouaves
qui avaient promis de venir a la messe.
Mais a cinq heures du matin, les zouaves se retirent,
car on apprend que des forces supbrieures bulgares
s'avancent, trois divisions contre une brigade
(6 contre i). - I n'y a done pas de messe et M. Critico
s'en va avec les consuls d'Italie et d'Angleterre par le
train de Serrfs a Drama.
Mais ce n'est pas tout, M. Critico devait dire la messe
A Drama le dimanche 2o ao6t, il dut y renoncer, car,
par 1k aussi, I'exode des populations affolkes commen-
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gait. II voulut prendre une voiture, on lui demanda
200 francs pour 36 kilometres, ii renonca a ce genre de
locomotion trop dispendieux et, en pantoufles, il fait
en trois heures le chemin de Drama a Doxato. A
Doxato, ii peut trouver une charrette pour 7 francs. II
est done certain que les Bulgares arrivent et que bient6t
ils seront a nos portes. 11 ne faut pas songer a se
croiser les bras, mais nous nous h~tons de mettre nos
principales affaires en paquets, afin de proc6der au
sauvetage de notre modeste mobiiier. Nous faisons
trois caisses des choses les plus precieuses, surtout
celles de l'6glise, et nous les ferons transporter demain
dimanche a Thasos.
Samedi soir, nous nous couchons assez tranquilles
et, jusqu'au matin, nous n'avons pas de nouvelles alarmantes. Les messes se disent aux heures ordinaires,
M. Critico fait un enterrement comme si rien n'6tait.
Dans l'apres-midi du dimanche, nous continuAmes
. emballer diff6rents objets, et, le soir, nous nous couchimes a I'ordinaire. A dix heures du soir, alors que
nous 6tions dans le premier sommeil, le frere de l'agent
consulaire vient reveiller M. Critico en le priant de
passer vite au consulat d'Itaiie, oh 6taient reunis les
consuls de France et de Russie. Notre consul lui dit :
u Noussommesinform6s de source sfre que les Bulgares
sont a D6kili-Tache et a Tserpente, et ils parlementent
avec les troupes grecques pour entrer a Cavalla. c Nous
, entrerons, disent-ils, cokte que cotte a Cavalla. Toute
* resistance est inutile ,. I1 y a So chances p.

0oo qu'ils

entrent, 5o chances p. 100 qu'ils n'entrent pas, car
1'6tat-major de Cavalla en attendant les instructions
d'Athenes a resolu de resister. Les consuls partent,
sauf le consul d'Angleterre, qui, ayant des moyens sp&ciaux a son service, restera jusqu'au dernier moment.
Pour vous, d&cidez ce que vous ferez. Nous vous
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avons avertis. » En presence de ces declarations, nous
dimes: ( Puisque les consuls partent, nous partons n et
nous nous levames et nous fimes en toute hite nos derniers pr6paratifs.
C'est dix heures et, demie du soir et par exception, la
ville entiere dort, plongee dans l'obscurit6 et le silence
(et c'cst un dimanche d'&t6). Nous r6veillons quelques
voisins pour qu'ils nous aident a faire et a porter
quelques paquets a la barque que M. Jougla est alle
chercher.
A onze heures, nous prenons la barque et nous allons
au large, pres d'un monitor anglais qui surveille la
situation. Le commandant veut bien nous recevoir avec
nos bagages. Et nous passons la nuit tant bien que
mal, accroupis sur nos paquets.
Les consuls de France, d'Italie et de Russie passent
la nuit dans le canot automobile du consul d'Italie. Ils
sont au nombre de seize, assez serres. Ils s'etaient embarques au quai Allatini, prbs de I'H6tel Kh6divial.
Pendant la nuit, la pluie tomba assez fort, et les corps
consulaires furent assez mal garantis; quant a nous,
nous 6tions plus a 1'abri. Le canot automobile quitta
Cavalla pour Thasos a six heures.
Pour nous, nous 6tions encore sur le monitor
anglais, a six heures et demie; M. Jougla:et M. Critico,
voyant que rien d'anormal ne se passait encore obtiennent la permission de retourner en ville pour completer le demenagement; ils retournent vers huit heures
avec les matelas, couverture, linge sale, ustensiles de
cuisine, livres, etc. A ce moment, nous sommes transbord6s sur un bateau ravitailleur anglais. Nous nous y
rencontrons avec la colonie select ententiste de Cavalla,
Italiens et Anglais. Dans notre fuite precipit6e, nous
n'avons pas song6 a la nourriture, mais les deux
families catholiques italiennes nous firent participer
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a lear diner. Partis de Cavalla a midi, nous arrivinesa deux heures a Thasos. Avant de partir, le consul
d'Angleterre avait fait transporter sur notre bateau une
trentaine de d6serteurs bulgares, pour 6viter qu'ils ne
fussent massacr6s par les envahisseurs.
Avant notre d6part de Cavalla, le bateau grec de
Thasos y revenait, portant M. Laurent qui retournait
chez nous. Nous lui crions que nous partons A Thasos.
Il reste done sur le bateau grec, et revient le soir i
Thasos avec deux sceurs de Charit6, la sup6rieure
ayant voulu rester avec une compagne.
Dans la petite ville de Port-Thasos, quel spectacle!
des milliers de r6fugi6s nous ont d6ja prce&ds,
venant sur des barques a voile et meme i rames, emportant ce qu'ils ont pu sauver dans une fuite prbci-

pitee. Pas de logements en ville. Ordinairement, nous
prenions une chambre a l'h6tel Belle-Vue, pros du
d6barcadire; mais, cette fois-ci, il ne fallait pas y
compter, car les riches meme couchent par terre.
Cependant, Thasos est gouvern au nom de la France
par un commandant de la marine qui est la bont. meme.
I1ne veut pas que nous couchions dans la rue, et il nous
offre la ... prison. C'est la que nous disposons nos ma-

telas, et que nous goaterons un sommeil paisible, apres
les ~motions de la nuit derniere. Pour la nourriture, nous
sommes encore mieux, car c'est a la table des officiers
que nous prenons place le soir: quatre Lazaristes,
MM. Jougla, Laurent, Critico et Lordon; denx freres
coadjuteurs, frbre Lienne et frere Moussa, avec les
trois consuls de France, de Russie et d'Italie.
M. le gouverneur de Thasos Ctait tres g6nereux,
mais nous ne pouvions accepter plus longtemps, an
moins tous, de jouir de sa gen6reuse hospitalit6, fit-ce
en prison. La vie sera difficile a Thasos, a cause
du
grand nombre des rifugies; done pas de pain,
ni de
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logement. En consequence, M. Jougla demeurera i
Thasos avec M. Critico, pour attendre les &v6nements
et assurer le service religieux des marins et des civils
catholiques. Aussi mardi 22 aoit, a deux heures, nous
partons sur le bateau ravitailleur franqais, l'AmialL'Hermihl, deux sceurs, MM. Laurent et Lordon, et
les freres Moussa et Lienne. Le voyage fut agriable,
bien que nous dames coucher sur le pont, sauf les
sceurs, auxquelles le capitaine offrit sa chambre. Nous
ne rencontrames pas de sous-marin, le bateau voyageant tous feux 6teints.
Nous 6tions a Salonique a deux heures et demie le
mercredi 23 aoft. Quel changement! D'abord, dans la
rade, double rang6e de filets pour les sous-marins, et,
derriere cette protection efficace des bateaux de
guerre, des transports pleins de troupes, etc.
D&barquks, nous fimes avertir M. Saliba, qui vint
au port nous recevoir, et bient6t apres nous 6tions
a la Mission catholique, requs paternellement par
M. Lobry, notre bon visiteur, et M. Gabolde, cur6 de
la paroisse.
Pour le moment, nous nous reposons et attendons
les veinements.
Nous ne savons pas ce qui est arrive & Cavalla; on
dit que les Bulgares s'en rapprochent et m&me qu'ils
bombardent les forts. Nous ne sommes plus lI pour
le constater.
Francois LORDON.
Nous complitons les d6tails donans sur Cavalla par les
lignes suivantes, ecrites par M. Lobry, visiteur, a la date du
8 septembre 1916:

La smur Mercier et la soeur tlisabeth demeurerent
dans leur maison jusqu'au 24 aoit. Sur les instances
do consul d'Angleterre, qui, lui aussi, 6tait rest6, et &

-

i38 -

cause du blocus rigoureux qu'on allait itablir, nos
soeurs se d6ciderent a partir, M. Critico 6tait revenu de
Thasos la nuit pour consommer les saintes especes.
La sceur Mercier et la sceur Elisabeth sont encore a
Thasos ofi elles donnent leurs soins i des r6fugies

malades et depourvus de tout secours. Le gouverneur
de l'ile, M. Scias, capitaine de fr6gate, m'icrit suppliant de laisser les soeurs a Thasos. Dans sa lettre

dat6e du 24 aout, il me dit avoir deji a s'occuper de
quatre mille r6fugies et que d'autres sont en rade.
Revenons

a nos confreres de l'arm6e d'Orient.

Lettre de M. DAGOUASSAT, Pritre de la Mission,
t M. ROBERT, secrltairede la Congrigation.
3o aoift g196.

MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,
La grace de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Nous bougeons! Parfaitement, 1'armee d'Orient a
boug6, et nous aussi qu'on avait envoyds en villgiature d'arriere creuser des fosses; nous aussi nous avons
boug6, et cela des la fin du mois du juin. Si longtemps,
nous avons regard6 vers le ballon captif qui marquait
le front de Guewgueli! On d6sirait le front, sans doute,
parce qu'on est des bombardiers et non des cantonniers,
mais encore, parce que peut-&tre, la-bas, il y aurait de
1'ombre, de la fraicheur, moins de soleil, de mouches
et de moustiques. Nois avons failli connaitre dans ce
coin les dix plaies d'Egypte.
Les Serbes assisterent a notre embarquement vers
les frontieres de leur patrie; il nous regardaient avec
des yeux d'envie pousser prestement dans les fourgons
chevaux et ,uulets; voitures, arabas, munitions se
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casaient sur wagons d6couverts oi nous primes place a
notre tour, tous debout. Ils applaudirent notre d6part
et on les saluait gaiement; on saluait aussi au passage
les chapeaux en abat-jour des Annamites pr6pos6s a
la garde d'un secteur du camp retranch6 de Salonique.
Le petit groupe d'officiers s'6tait rassembl sur le
wagon de t6te, autour de la cuisine a roulante ), et
c'est IA que j'ai r6cit6 mon Itineraire : Ut cum pace,
salute et gaudio revertamur ad propria. Je voyais s'l1oigner les d6fenses du camp retranch6 ou nous avions
remu6 de la terre durant six mois; nous approchions
des nouvelles barrieres ou m'avaient devanc6 plusieurs
confreres; je souhaitais rencontrer M. Bizart, peut-etre
notre cher frere Touz6. Ce ne fut pas cette rencontre
qui m'6tait r6servee. Le lendemain matin, solennit6
de la Fete-Dieu, parti en reconnaissance des trois
heures et demie, je faisais la rencontre des tranch6es
d'infanterie et des ils de fer.
Nos chers fantassins! Nous les aimons bien, parce
que nous les voyons a l'ceuvre, nous les respectons,
parce qu'ils sont les 6ternels sacrifies: fusils et canons
d'en face, tout le monde s'en prend a eux et le commandant qui nous guidait le premier jour nous citait
cette phrase qui revient assez souvent dans 'son rap-

port journalier : t Duel d'artillerie sur le dos de 'infanterie.

"

Que les fantassins aiment les bombardiers, hoc est
aliud rem, dirait le bon pere Gibiard. Ah! les crapouillauds! Quelle sale reputation nous avons et certes
dans le temps, on la m6ritait bien : crapouillots,
ramassis de fortes tetes; crapouillots, especes de
petards qui tuent les voisins, et combien d'autres choses
encore! Mais ca, c'tait le vieux temps, le vieux temps
qui n'6tait pas bon du tout; aujourd'hui, nous sommes
A la hauteur; remis6s, les antiques mortiers de bronze,
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disparus, les fragiles canons en tuyau de poele, rborganisees et considirablement augmentees, les premieres
batteries des piliers de prison : on est baptise artillerie de tranchee, nous sommes les bombardiers et
notre matiriel le plus ancien date de 19 5. J'avoue
cependant que les ( camerades a de I'autre c6t6 des fils
de fer nous ont a l'oeil, et si nous sommes reperts, gare
Snos voisins, les freres de l'infanterie!
Ceux d'ici n'ont pas encore ce reproche a nous faire
pour la simple raison que nous n'avons pas encore tire;
nous tenons prates nos bombes et nos miches; car
c'est avec une meche

a la main que nous mettons le

feu Anos bombardes au moyen d'une corde enflammbe,
la mnche des artilleurs de la guerre de Cent ans. Pour
relever notre fierte de canonniers du vingtieme si&cle,
il faut ajouter que, i la place du boulet de pierre, nous
avons la bombe bourr6e d'explosif que les journalistes
appellent torpille aerienne, et telles de nos torpilles du
front francais font bel et bien la pige au colossal 420.
Ici, nous sommes plus modestes; la nature du terrain ne nous permet pas dans nos deplacements rapides
de v6hiculer de trop lourdes pieces. Montagnes et
ravins ne nous feraient pas peur s'il y avait des routes;
mais c'est 1a an luxe ignore des indigenes, dont le seul
vihicule est le dos de leurs petits ines. De loin en loin,
une piste plus large relie parfois les villages; malheureusement, nos voitures ne peuvent toujours s'engager
li-dedans; elles en reviendraient en morceaux. C'est
ainsi que, voulant accompagner l'infanterie dans son
dernier bond en avant, notre d6menagement a dif se
faire a dos de mulet; nos cantonniers n'avaient pas eu
le temps d'aller jusque-la, jusqu'au ravin des Poilus,
puisqu'il faut I'appeler par son nom.
Afin de continuer a cil6brer tous les jours la sainte
messe, j'avais hiss6 ma chapelle sur an mulet solide,
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mais diji charge de quatre autres caisses. A la derniere mont6e, le voili qui s'arrete dans un tournant;
essouffl6 et les jambes arc-boutees, il regarde le conducteur qui lui crie : ( En avant, la miole! On les
aura! , Encourag6e sans doute, la bete fait un effort,
son pied manque et elle roule dans le ravin!... lentement, elle roule, tant6t 1'6chine 6crasbe sous les caisses
fix6es sur son dos, tant6t les jambes battant dans le
vide; ma pauvre chapelle! mes beaux ornements!...
La d6gringolade devait etre de 25 metres; elle s'arrete
au dixieme metre; on saute sur les caisses, sur le
mulet : rien de casse, elle etait intacte, ma douce chapelle.
Depuis cette aventure, j'ai pris moddle sur les
Turcs du voisinage; je me suis procure la noble b&te
qui portait Notre-Seigneur le jour des Rameaux : un
Anoh aux oreilles splendides portera notre chapelle et
la tente qui l'abrite. Avec cela, la campagne des
Balkans peut commencer; je suis par6 pour toutes les
offensives, pour toutes les montagnes, pour tous les
ravins. Qui peut bien savoir oi nous irons? Dans tous
les cas, les hosties.seront 1U tous les matins, les hosties
de nos bons confreres et les blancs corporaux de nos
sceurs.
Toutefois, pendant 1'octave de saint Vincent, je n'ai
pu ouvrir notre chapelle. La fievre me tenait. Cela
m'etait necessaire pour me faire comprendre combien
on peut etreabattu, abruti, lorsque le paludisme prend
le dessus. Malntenant, on est solide pour la troisieme
ann6e.
DAGOUASSAT.

L'armne d'Orient s'approche de Monastir ou quelques-unes
de nos sceurs sont restees et oh elles soignent malades et blesses
I la satisfaction des autorites locales. Un pr&tre catholique
leur dit la messe. M. Lobry, qui donne ces details, ajoute que
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M. Bergerot, qui etait autrefois a Monastir, va bien dans sa
reclusion a Philippopoli. Le gouvernement frangais vient de
reconnaitre ses services par la piece suivante.

RtPUBLIQUE FRANAAISE
MINISTRIE

L'INTERIEUR

Midaille d'honneur des ipidbnies.
Vu le decret du 3i mars i885, l'arr&tt minist6riel en
date du mrme jour, les d6crets des 22 juillet 1899 et
13 janvier 1912; par derogation speciale aux dispositions de l'article 2 du decret susvis6 du 22 juillet 1899,
la midaille d'honneur des 6pidimies, en or, est
d6cerne&. M. Bergerot, supirieur de la mission des
Lazaristes franqais a Bitolj (Monastir) en Serbie, en
t6moignage du devouement exceptionnel dont il a fait
preuve en donnant ses soins dans les conditions les
plus p6nibles et les plus dangereuses a de nombreux
prisonniers atteints de typhus exanthematique et en
contractant lui-m6me cette maladie.
Fait a Paris, le 20 juin 1916,

Signe : POINCARE.
Par le President de la Republique,
Le Ministre de Nlitirieur,
Signe : MALVY.

Pour expidition :

Le Directeur de I'Assistance et de PHygiene publiques,
ARRIVEL.

J.

M. Bizart s'occupe, lui aussi, des malades. Voici quelques
details sur son ambulance:
it septembre 1916.

Dans les deux immenses ecoles qui nous servent

d'h6pital nous soignons trois cents malades ou blesses
dont beaucoup de Serbes. Au debut, j'6tais bien ennuy6
de n'avoir pas ici, pour un si grand nombre de malades,

une chapelle quelconque. Le midecin-chef y a enfin
pourvu... J'ai ma petite chapelle... A c6te de la magni-
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fique eglise orthodoxe qui est la pres de l'ecole, elle
parait bien ch6tive... Mais, je suis sir qu'elle a l'ame
et 1'esprit plus vivants, ma chapelle, que cette 6glise
pleine d'icones, ou I'on ne sait que hurler en nasillant
et faire des signes de croix et baiser les images sans
jamais donner l'impression de prier vraiment en esprit
et en v6rit6... Ouplut6t j'ai tort... Peut tre que cette
foule simple et ing6nue qui est dans la bcnne foi, je
n'en doute pas, prie tout aussi bien que nous qui
ayant plus de lumitre ne savons pas nzus recueillir en
proportion... Quand il s'agit des mysttres qui se
deroulent dans les ames, personne ne peut pr6tendre
avoir assez de penetration pour porter un jugement...
Aussi laissons tout cela a l'appreciation divine. L'essentiel est que nos poilus qui veulent prier, assister a la
messe, communier, aient un petit chez eux et que les
huit pretres que j'ai a l'ambulance avec moi puissent
dire la sainte messe. Dernimrement, le medecin chef
a voulu que j'inaugure cette chapelle en chantant la
messe des morts, pour deux de nos infirmiers, morts
a Salonique, a l'h6pital. Alors j'avais bien peu de
chose pour orner mon sanctuaire. Depuis, j'ai reiu un
beau drapeau tricolore - avec le SacrC-Cceur au
milieu. - Avec cela et des branchages, mes poilus ont
fait une petite merveille de bon goit.
Votre bien d6voue et affectionn6 en Notre-Seigneur.
P. PIZART.
Terminons notre compte rendu des travaux des missionnaires et des soeurs en Orient par cettelettre de la sceur Argaud
i la Tres Honorde MBre Maurice :
Syra,

dcele,

8 avril 1916.

MA TRks HONOREE MkRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Grice a Dieu nous avons toujoursla joie de recevoir
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nos chers marins des bateaux de passage ou en reparations a Syra, dragueurs, chalutiers, torpilleurs; les
pauvres enfants nous ont porte, je crois, les meilleures
consolations que nous ayons eues depuis que nous
sommes ici! Pourquoi, h6las! nous viennent-elles par
suite de la guerre! Comme nous le conseille saint
Vincent, nous soignons les corps pour arriver aux
imes. Nous nous ing6nions de toutes faqons pour les
distraire et les encourager; nous organisons pour eux de
petites seances recriatives dans lesquelles le comique
se joint an moral et au patriotique et qui les font rire
et pleurer tour a tour. Ils revoient leur pays au milieu
de nous, oi tout le leur. rappelle; a la sortie, il y a
toujours distribution de cigarettes, de douceurs, alors
leur emotion est a son comble; quand nous quittons
cette jeunesse surtout, 6levye loin de la religion catholique, combien nous sommes remerci6s. Cet hirer nous
avons eu aussi la joie de pouvoir leur faire de grandes
distributions de vetements chauds, grace aux personnes charitables qui se sont interess.es a cette ceuvre
et nous ont fait envoyer a plusieurs reprises prks de
deux mille objets.
Quand nous avons ici plusieurs bateaux t la fois,
notre chapelle est trop petite pour contenir nos chers
marins; nous leur chantons nos vieux cantiques patriotiques. Dimanche dernier, un brave maitre d'6quipage
pleurait d'6motion aucantique : « Sur notre beau pays
de France, rtgne toujours, Reine des cieux, etc. » II se
reportait, nous a-t-il dit, a vingt-cinq ans en arriere,
dans sa chere Bretagne. L'6quipage de ce bateau
n'etait pas descendu a terre depuis sept mois; aussi
plusieurs ont 6t6 heureux de pouvoir se confesser et
communier.
Plusieurs de ceux que nous avons vu revenir au bon
Dieu (oublie depuis leur premiTre communion) nous
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consolent encore par leurs lettres qui t6moignent de
leur r6solution de rester dans le bon chemin. L'un
m'ecrit hier qu'il se prepare a ( faire ses paques n; un
autre termine sa lettre en disant : c Et dire que je
croyais pouvoir vivre en meconnaissant Dieu ! )
11 me dit encore : c En rentrant chez moi, je vais
etre le bon berger qui ramenera cinq belles Ames a
Dieu. ) (Son pere, sa mere et ses trois soeurs, 6levies
comme lui, sans principes religieux.)

Je m'apercois, ma Tres Honoree et bonne Mere,
que je vous ai bien longuement entretenue de notre vie
actuelle qui ne ressemble guere A la solitude oi nous
vivons ordinairement. Mais je sais que votre cceur
maternel sera rejoui du bien que nous essayons, au
milieu des Ames que Dieu nous permet d'approcher en
ce moment.
Votre tres humble et tres obbissante fille.
Sceur M. ARGAUD.

ASIE
Au sujet de Smyrne, M. Lobry, visiteur, 6crit a la date du
8 septembre 916 que les communications avec cette ville sont
plus que jamais impossibles: mmme de simples petits mots, sur
une carte postale, nous disant qu'on va bien, ne nous arriveat
plus.
M. Ricciardelli, procureur gniral pres le Saint-Siege, avait
demand6 des nouvelles de M. Euzet, notre confrere; M. Ricciardelli a appris le i3 octobre, par le cardinal Gaspari, que
suivant 'attestation que I'archeveque Mgr Zucchetti en donne
a Mgr Dolci dans son rapport du 20 septembre, M. Euzet se
trouve toujours a Smyrne, jouit d'une parfaite sante, s'occupe
au miniattre de la pridicatioa et de lenseignement.

PROVINCE DE SYRIE
M. Sarloutte, qui 6tait superieur du college d'Antoura avant
la guerre, est actuellement aum6nier militaire dans une ile
proche de la Syrie, appelee Rouad et occupee par les Frangais. Voici les details qu'il donne au Tres Honor6 Pere Villette sur cette ile et sur le ministere qu'il y exerce :
Ile de Rouad, Syrie (Occupation francaise),
le28 juillet g196.
MONSIEUR ET TRES HONORt PtRE,

Votre benidiction, s'il vous plait!
Vous seriez en droit de supposer 1'ile de Rouad
perdue au fond du Pacifique; j'ai quitt6 le 18 juin
cette chere 3' division d'infanterie dont j'etais
aum6nier et ce front frangais qui me laisse d'imp6rissables souvenirs, et c'est aujourd'hui .seulement,
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28 juillet, que j'atteins mon nouveau poste d'aum6nier
de marine, i F'ile de Rouad. Huit jours eussent suffi
pour la travers6e, mais j'ai perdu un temps precieux
en stations, a Toulon d'abord, oi j'ai attendu en vain
six jours pour le d6part d'un bhtiment, puis a Mar-

seille, oh les ordres m'ont envoye rejoindre un paquebot des Messageries maritimes, en partance pour
Port-Said. C'est le 6 juillet que j'ai quitte Marseille;
travers&e plut6t morne; nous 6tions dix passagers en
premiere, la crainte des sous-marins dcourage les
volontes libres, et notre paquebot ne transporte que
des officiers coloniaux qui rejoignent Madagascar.
Ces memes sous-marins obligent i des d6tours tres
longs, A une route en zig-zag, a des pr&cautions
angoissantes parce qu'elles rappellent tout le long du
jour et de la nuit la menace sous laquelle nous naviguons. Apres in itiniraire dont chaque detour a 6td
prescrit par 'amiraute anglaise ou frandaise, nous atteignons Port-Said, sans facheuse rencontre, le 12 juillet. Arret prolongA; j'aurais attendu, dans la chaleur
humide du canal, le depart pour Rouad, si l'amiral de
Spitz, commandant la division, ne m'avait accord6 tres
gracieusement la permission d'aller &Alexandrie saluer
M. le Visiteur et un confrere d'Antoura, que je n'ai
pas vu depuis deux ans. Je suis de retour le 20, et
prends place le 25 & bord d'un petit chalutier arm6
qui fait le service de patrouille le long des c6tes de
Syrie. Vous pouvez deviner mon emotion a revoir ce
cher pays; nous le fr6lons a quelque 1oo metres &
peine du bord. A la hauteur de Beyrouth, je retrouve
des paysages connus, je cherche a voir Antoura; la
brume du matin masque la chaine du Liban et je suis
tout d6sol6 de songer que derriere cette brume, sur
cette c6te ferm6e, nous avons nos missionnaires et nos

sceurs, s6pares de toute communication avec nous,
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que rien de leurs angoisses, de leurs souffrances ne
nous parvient, et surtout qu'il est presque impossible
de leur faire tenir les choses dont ils out certainement
besoin. Je songe a toute cette malheureuse population
de Syrie. Ce que j'apprends en cours de route confirme
dans leur g6enralit6 les tristes nouvelles que vous avez
apprises. II n'y a plus de riches, ni de pauvres, il n'y
a que des malheureux qui meurent de faim. C'est
navrant, et que deviennent nos pauvres soeurs, nos
pauvres confreres et les nombreux enfants de leurs
ceuvres? Quel remade apporter a ces souffrances? Il
faudrait des millions ou des navires entiers charges
de vivres pour sauver la Syrie.
Notre petite ile de Rouad est un bloc de rocher dont
la moindre parcelle a 6t6 utilisbe. Ce ne sont que des
maisons, et cet iot de 800oo mtres de long sur
5oo metres de large compte une population de quatre
mille habitants, presque tous musulmans, p&cheurs
d'6ponges. Rouad est situ6e a 3 kilometres de la c6te
syrienne, en face de Tartous. Elle fut probablement
fondee par des r6fugibs de Sidon qui ressusciterent une
ville sans doute plus ancienne, car 'ile est entoure
des vestiges d'un mur probablement phenicien. En tout
cas Aradus apparait dans les chroniques assyriennes

comme ville tributaire, et, i l'6poque perse, comme
troisieme ville de la ligue ph6nicienne; les Aroadites
ou Aradiens 6taient c61ebres comme marias habiles et
braves soldats (Ezech., xxvIu, 8-11). Au centre de
l'ile s'61eve un chateau fort utilis6 et agrandi par les
crois6s sur des soubassements anterieurs. Vu de la
mer, cet iot vide de v6g6tation, h6riss6 de maisons en
terrasses, donne bien l'impression d'une forteresse
avanc6e, gardienne et protectrice de la c6te, nid de
pirates et recel des fructueuses razzias que ses marins
op6raient sur la cote.
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Le i" septembre 1915, la division navale de la M6di-

terranee vint officiellement y planter le drapeau franqais, a la grande joie des habitants qui saisirent tres
vite les avantages de cette occupation; ils 6taient
d6sormais A1'abri des exactions turques, sirs de recevoir de la France les vivres dont ils manquaient. Ils
purent appr6cier d&s notre arriv6e les avantages de
notre venue; 'ile etait d6cimie par la variole et les
fievres paludeennes; un dispensaire est fond6 aussit6t;
la population et la garnison sont soumises a un r6gime
preventif de la fievre, qui continue encore et maintient
le niveau sanitaire excellent. L'ile tout entiere tt A
tous points de vue a 6t6 ainsi organis&e: douane, port,
pecheries, police, voirie; c'est un petit royaume en
miniature, dont le gouverneur, lieutenant de vaisseau
Trabaux, un gentilhomme et un officier parfait,
doubl6 d'un artiste tres fin, est le souverain aux pouvoirs vari6s et illimites. Autour de lui, les officiers,
tous jeunes et gais, pleins d'allant et d'eotrain, et la
garnison de marins, Ames simples et bonnes, qui occupe
au centre de I'ile I'ancien chateau ph6nicien, restaur6
par les crois6s. Les officiers ont leur maison dans l'ile.
J'occupe au bord de la mer une maisonnette, voisine
du gouverneur, avec qui je prends mes repas, selon les
traditions de la marine qui groupent les officiers A
6galiti de grade. Mon r61e spirituel a &t6deja fort
appr6ci6 et mon arriv&e dans l'ile consid6ere comme
une grace. VoilA pros d'un an qu'ils n'avaient entendu
la messe; personne pour assister les blesses et les
morts des r6cents combats; nous renouvelons I'ancienne
destination de l'ile au temps des crois6s, nous sommes
ici en sentinelles avancees, surveillant la c6te ennemie.
Un seul dAtail p6nible: c'est notre isolement. Chaque
mois seulement, nous avons la visite d'un navire de
guerre qui vient nous appnrter nos vivres et notre
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courrier; c'est un peu long, et ce serait douloureux
dans les circonstances actuelles si la T. S. F. ne nous
rassurait chaque jour sur les nouvelles generales de la
guerre.
E. SARLOUTTE,
A um4nier de marine.
Un comit6 de secours pour les victimes de la famine en
Syrie s'est fond6 tu Caire sous le haut patronage des chefs
spirituels des diverses communautis religieuses: il y a des
catholiques, des musulmans, des coptes, des grecs, des juifs,
des protestants.
Voici quelques renseignements que nous avons pu obtenir

sur les maisons des Missionnaires et des Sceurs. Nous n'avons
malheureusement aucune nouvelle des confreres.
MISSIONNAIRES

A Antoura, le gouvernement a fait venir trois cents
orphelins arm6niens dont les families ont kte massacries
par les Turcs; ii les elive selon les principes musulmans. Il y a install aussi quelques families et des offtciers turcs. On a profane I'lglise, les statues et images
religieuses; 1'6glise sert de cuisine et on allume Ie feu
sur les autels. On a attache une corde au cou de la
statue du P. Saliege, on l'a trainee dans les cours.
Mhme sort, dit-on, a la grande statue de saint Joseph
qui domine la porte d'entree.
Les maisons de Damas, Tripoli et Beyrouth out 6te
transformees en ecoles nationales ottomanes.
FILLES DE LA CHARITE

I° A Damas. -

Leur maison est aux mains du gon-

vernement. Les soers y sont employees comme infirmitres. Le gouvernement leur fournit la nourriture.
2" Ageltoun. - Maison fermee. Lessceurs sont &Beyrouth, et leurs orphelines ont 6t e6galement transportees a Beyrouth.
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3* Beyroutk. L'orphelinatdes garfons. - Les soeurs
le dirigent, sous la d6pendance d'un a(' inistrateur
general nomme par le gouvernement. Le gouvernement
a saisi tout le mobilier et tout le contenu de la maison;
en retour, il leur fournit les vivres et l'entretien dans
la mesure la plus stricte.
L'orpkelinat des filles. - Les soeurs le dirigent sons
le contr6le du gouvernement.
L'khpital. - Les soeurs indigenes le dirigent, comme
par le passe, mais sous la surveillance da gouvernement
et de ses medecins. Le gouvernement leur fournit les
vivres.
4" Zouk. - Le gouvernement avaittransport6 d'abord
les soeurs a Beyrouth ; ensuite, il les a autorisses a
revenir dans leur maison; sur la demande des soeurs,
il leur fournit les denries n6cessaires.
L'6tat general des soears, en ce qui concerne la vie
matrielle, est satisfaisant, mais le gouvernement leur
defend quelquefois de donner I'enseignement religieux.

CHINE

Extrait d'une lettre de la saur, HENRY, assistante a la
maison centrale de Shang-hai, a la Trks Honore M re
MAURICE.
Shang-hai, 25 avril 1916.

Laissez-moi, ma Tres Honor6e Mere, vous donner
une idee de ce que sont nos dispensaires chinois et de
la rapidite avec laquelle ils's'6tablissent : dans le conrant du mois dernier, le zeI1 M. Lo, - le saint Vin-
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cent de Paul de Shang-hai, - venait demander a ma
soeur visitatrice d'envoyer des soeurs, trois fois par
semaine, soigncr les malades dans deux localit6s pen
iloignies d'ici, trts populeuses comme nombre d'habitants, mais beaucoup moins comme nombre de chrttiens, puisque, dans l'une, on compte tout juste un catechumene catholique. C'est dans cette derniere que
nous nous sommes decidees a pientrer, I'autre suivra,
j'espere, quand nous aurons des ouvrieres, et le bon
Dieu semble vraiment benir ces commencements. Le
31 mars, a leur premiere seance sous la protection de
saint Joseph, nos sceurs avaient quatre malades; de
jour en jour le nombre s'est plus que centupl6 si bien
qu'aujourd'hui nous- en avons compt6 cinq cent quarante. Cela parait impossible a distance, mais en voyant
de ses yeux les rangs presses de ces pauvres gens qui
se succedent sans interruption toute la matinee, on ne
s'6tonne plus du total. J'ai eu la joie d'y accompagner
nos sceurs ce matin, une bonne petite demi-journee de
mission que je m'offrirais volontiers plus souvent si
d'autres devoirs ne me retenaient pas a la maison centrale. La hotte de nos premieres sceurs est remplac6e
par le cabas de provisions et le panier de remedes; on
part de bonne heure, sit6t le d6jeuner, pour arriver a
Woosung a huit heares et demie ; la foule des pauvres
gens venus des environs est d6ji Ilt bien avant nous,
et il faut jouer des coudes pour se frayer un passage
jusqu'au modeste local, dispensaire improvise, oh,
durant trois bonnes heures, la besogne ne ch6me pas.
Vers midi, on sort les provisions, et, apres l'examen,
on dine de bon app6tit dans la baraque de louage
dicor6e pompeusement du nom de chambre de communaute. Encore le temps de faire quelques visites
i
domicile s'il y a lieu, de rtcolter quelques bapt6mes
meme, chemin faisant; et on reprend le train pour
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Shang-hai. Nos chers maitres ne sont pas difficiles a

contenter, et leur confiance dans le pouvoir des sceurs
est sans limite. T6moin, ce brave homme qui, arrivant
l'autre jour de bien loin au dispensaire de la maison
centrale, sortait d'un mouchoir oiu ii la conservait pr6cieusement dans de la chaux... une de ses oreilles qu'un
( ami - lui avait couple dans un moment de promptitude, et demandait tout simplement a la sceur de lui
recoller. Celle-ci s'est prudemment retranch6e devant
la n6cessit6 de recourir &un m6decin pour l'operation,
et notre bon Chinois est parti content tout de m&me.

TCH_-KIANG ORIENTAL
Lettre de M. Cyprien AROUD aMgr REYNAUD.
(Extrait du Petit Messager de Ning-Po).
Wengtcheou, 3o juin x916.
MONSEIGNEUR,

Je m'empresse de r6pondre a votre d6sir d'avoir
quelques renseignements sur l'oeuvre des cat6chistes
& Wengtcheou, en vous disant quelques mots sur leur
recrutement, leur formation on preparation, sur les
offices qu'ils exercent ou les services qu'ils rendent,
et enfin sur leur surveillance et leur petite hierarchie.
Je raconterai simplement ce que nous faisons ici.
I. Recruiement des caticJistes.- Tres rarement est
apte a remplir l'office de cat6chiste le petit orphelin
elev6 &la mission, pres de nous, sans souci de l'avenir.
II ignore le struggle for life et il n'est pas arm6 pour
la lutte. II lui manque l'education familiale et l'experience personnelle de la vie au dehors. 11 lui manque
surtout d'avoir souffert, d'avoir saisi sur le vif les
difficult6s de gagner honn&tement sa vie. II s'est laiss6

-

154-

trop facilement pousser vers cette carriere sans apprecier a sa juste valeur le r61e qui va lui etre confi6 et
qu'il n'a pas assez d6sire. Pour un rien, il cherchera
une autre position dont il ne verra que les beaux
dehors de libert6 et il se laissera duper par l'appit de
salaires qu'il croira plus forts et plus faciles.
L'enfant des vieux chritiens, 6leve d&s son enfance
dans nos ecoles et ne les ayant presque jamais quittees
pour aider ses parents dans un p6nible labeur, sera,
lui aussi, tres rarement propre k cet office, specialement si ses parents ont un pen de fortune. II n'a pas
eu l'occasion de lutter et les difficultis le d6courageront. Nous recrutons surtout nos catechistes dans nos
ecoles de campagne tenues par les catechistes euxmemes, parmi les enfants les plus sages et les plus
studieux dont les parents sont peufortun6s. Ces enfants,
qui ont df travailler pour aider leur famille en mEme
temps qu'ils 6tudiaient et qui voient leurs condisciples
apprendre des m6tiers p6nibles ou se livrer aux travaux
des champs, font des reflexions sur leur avenir, cornparent les situations qui les attendent. C'est alors que
souvent ils pensent a l'office de catichiste qu'ils soot
a mlme d'appr6cier. Ils demandent a 6tudier encore,
on leur dit de se surveiller, de s'appliquer davantage;
ils deviennent les boute-en-train de l'6cole pourl't&ude
comme pour la piete. Ils cherchent a montrer qa'ils
pourront remplir le r6le qu'ils revent. Ils en parlent
au catechiste et supplient leurs parents de s'adresser
aumissionnaire. Eux-m6mes, quand le PNre vient dans
leur village, ils le prient de les admettre &1'icole de
la ville. Ils se remuent pour arriver a leur fin. Leurs
parents,le catichiste de lendroit s'unissent &eux pour
persuader le missionnaire.
Celui-ci, aprs,avoir fait beaucoup d'objections,
se
laisse flichir; il admet l'enfant a l'ecole de la r6sidence
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au titre d'6colier ordinaire, exige une petite somme,
(somme de faveur) pour l'entretien de l'16ve e tdit et
redit qu'il r6serve son jugement pour plus tard. L'enfant arrive a l' cole ; il a un but d6termine, il travaille
anim6 par ce but, il salt que, parmi ses camarades, il y
a des comp6titeurs pour ce mme office de cat6chiste,
une bonne emulation s'6tablit entre 616ves, etc.
Voili les meilleures recrues pour 1'6cole des cat6chistes. J'ajouterai que l'expirience m'a prouv6 que
parmi les enfants de cette categorie, cesontles jeunes
gens nouvellement convertis qui donnent les meilleures
espirances. Ils montrent, en g6n6ral, plus d'entrain
pour 1'6tude de la religion et pour la pi6te; ils ont
surtout plus d'ardeur communicative, plus de feu pour
defendre la religion et la pr&cher, pour ripandre le
tr6sor de graces qu'ils viennent de trouver et qu'ils
semblent souvent apprecier beaucoup plus, du moins
ext6rieurement, que les enfants des vieux chr6tiens.
Nous recrutons aussi de bons catechistes parmi les
petits lettres nouvellement convertis, a qui nous donnons d'abord un office de maitre d'ecole soit a la residence, soit dans nos lointaines chretient6s. Ces gens
savent que, s'ils se rendent aptes a precher la religion,
ils pourront plus tard obtenir l'office de maitre d'6colecatechiste, dans la chritient6 oi ils enseignent, que
des lors leur salaire sera plus fort. Alors ils 6tudient,
ils questionnent, ils montrent du zele, ils travaillent _
convertir leurs amis et connaissances, et v6ritablement
arrivent bien souvent t acqurir toutes les dispositions,
les aptitudes et les connaissances religieuses que nous
d6sirons de nos catechistes. Nous avons trouv6,-dans
ce milieu, d'excellentes recrues.
Enfin, il y a les recrues qui surgissent comme tout
naturellement, et qui arrivent au poste de cat6chistes
sans avoir suivi la filibre. Sous le coup d'un besoin
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pressant, n'ayant pas sous la main une personne bien
formee, on porte son choix sur un chritien instruit,
sbrieux. On tente un essai: s'il r6ussit, c'est un catichiste de plus. S'il ne donne pas satisfaction, on renvoie la personne.
Plusieurs de nos catechistes volants les plus fervents
et les plus capables sont ainsi devenus catichistes en
titre. Je dirai, en parlant de la hi6rarchie, ce qu'est
un cat6chiste volant a Wenchow.
Voill le milieu ou les milieux ordinaires oiu nous
recrutons la plupart de nos cat6chistes.
II. La formation d'un catichiste ou sa prparation.Les jeunes gens de notre 6cole centrale de la residence
re<oivent tous une formation suffisante pour pouvoir
devenir un jour catechistes.
tcolier d'abord pendant au moins trois ans. II faut
qu'un cat6chiste soit pieux, instruit, qu'il connaisse la
litt6rature chinoise suffisamment pour pouvoir tenir une
petite 6oole, etne pas paraitreinf6rieur a un petit lettri
du pays. I1 faut aussi qu'il connaisse bien la religion
et qu'il puisse la defendre avec honneur contre les
attaques des paiens et des protestants. Il etudiera done
les livres tout comme dans les ecoles paiennes, il 6tudiera aussi le catechisme, l'histoire sainte, les livres
decontroverse et d'apolog6tique, il apprendra, enoutre,
par coeur l'fvangile (texte int6gral), fondement de la

foi et base de toute controverse avec les protestants.
Chaque jour, 1I'6cole, il aura une instruction religieuse
et aussi une classe d'Ecriture sainte, sp6cialement
d'explication litterale du texte des saints Ivangiles.
11 devra se montrer un eleve pieux, obbissant, travailleur, alerte; sinon, on ne lui laissera pas d'esperance
pour le poste de catichiste.
Suivant du missionnaire ensuite pendant trois ans.
La formation a 1'ecole 6tant achev6e, le jeune homme

-

157 -

aspirant cat6chiste devient sacristain de la r6sidence
et suivant du missionnaire en tourn6e apostolique.
Avec le pr&tre, il visitera les chr6tient6s, verradans
chaque endroit les cat6chistes en action, entendra les
conseils du missionnaire, assistera a tous les exercices
de la mission, en un mot il ne quittera pas le Pere.
Pendant ces voyages, il 6tudiera un livre utile a sa
formation et evitera ainsi le danger des journees oisives
et de la dissipation. De retour a la r6sidence, il devra
faire chaque semaine un devoir &critsur tel sujet religieux, devoir qui sera corrig6 et rendu. L'aspirant
cat6chiste reste trois ans dans cet office de suivant du
missionnaire. Un petit salaire, suffisant pour payer ses
habits, son linge, tout ce qui lui est n&cessaire, le
dispense de demander a ses parents un secours quelconque.
En g6neral, d&s la troisieme annie de cet office,
I'aspirant catechiste se fiance a une jeune fille chretienne. Nous insistons beaucoup pour que son choixse
porte sur une personne pieuse, instruite et capable de
devenir une catechiste pour l'apostolat des'femmes.
Si, pendant ces trois ann6es, l'aspirant nous a donn6
satisfaction, nous lui promettons un poste de catechiste
debutant. II se marie alors et va avec sa femme occuper
la place qui lui est assign6e.
S'il n'a pas donn6 satisfaction, on le renvoie ou on
le laisse encore sacristain. II peut rester indffiniment
dans cet office de suivant du missionnaire, s'il n'a pas
les aptitudes pour remplir l'office de catechiste-pr6dicateur.
Des maitres d'6cole, d6sireux d'etre catechistes-pr6dicateurs, peuvent le devenir en s'instruisant, en aidant
dans son apostolat le cat6chiste en titre de la r6gion
oh sont leurs 6coles.
Des catechistes volants peuvent devenir cat6chistes-
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pridicateurs en titre, en montrant dans les chapelles
qu'ils visitent le dimanche, et dans le milieu o' ils
vivent, toutes les qualites d'un ap6tre.
III. Les offices que les catickistes exercent, et les services qu'ils rendent. - Les jours de cl6ture de lear

retraite annuelle, les catechistes, reunis antour des
missionnaires dans la r6sidence centrale, re;oivent
leur placement pour !'ann6e.
Is partent avec la charge d'administrer une chr6tient6 composee, en general, de fid&les dispers6s dans
de nombreux villages, ayant une chapelle centrale oi
ces chr6tiens se r6unissent tous les dimanches pour la
priere. Dans cette chapelle, le cat6chiste fixe son logement, il y demeure avec sa famille. II ouvre une petite
6colc oi il enseignera les enfants des chr6tiens et des
catkchumenes. Cependant, si les catholiques sont nombreux et le catechiste trop pen libre de son temps, le
missionnaire lui adjoindra un maitre pour faire la
classe. En tout cas, qu'il enseigne on n'enseigne pas,
le catechiste fera tous les jours un petit cours de
doctrine.
Dans la chapelle, c'est le cat6chiste qui prisidera
aux priTres journalires, aux exercices du dimanche
oii il expliquera le catechisme pour tout le monde.
Dans beaucoup de chapelles meme, chaque dimanche,
deux instructions sont faites aux chr6tiens, une le
matin et une dans l'apres-midi.
De plus, le catechiste visitera souvent les fiddles de
son ressort, il ira chez eux accompagne toujours d'un
ou de deux n6ophytes de l'endroit.
II profitera de toutes les occasions, il en fera meme
surgir, pour compl6ter l'instruction religieuse des
baptises, pour bien pr6parer au bapt&me les catichumenes, pour gagner a la foi les h6retiques et les
paiens.
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II baptisera les enfants on les catichumbnes moribonds. II priera avec les plus fervents chr6tiens pour
les malades et la delivrance des possedes, il obtiendra

souvent des guarisons si extraordinaires que des families entieres croiront en Dieu.
II veillera a ce que les marages des chr6tiens soient

bien en rigle avec la loi de 1'Eglise. II pr6sidera a la
mise en bire des chretiens d6funts et, avec les autres
fideles, les conduira en priant a lear derniere demeure.
Les chr6tiens ont-ils un diff6rnd entre eux? Le
cat6chiste s'interposera pour le r6gler & l'amiable.
S'agit-il d'un conflit avec les paiens? Le ,catichiste
s'ing6niera pour 'arranger selon la justice. Mais en ce
cas, il ne s'imposera jamais. Si la partie paienne refuse
sa m6diation, il se retirera et laissera a d'autres le soin
de regler la question en jeu.
Dans les compositions d'affaires, le cat6chiste n'a
droit & aucune r6tribution pecuniaire. Dans le cas oh
on Iui ferait un cadeau en nature a la suite d'un diff6rend bien arrang6, il doit porter le don au missionnaire
qui en fera ce qu'il jugera a propos. Pour couper court
i une foule d'abus, on est s6vere pour les cadeaux en
argent et, en principe, un catechiste qui en recevrait
a l'insu du missionnaire se mettrait dans an cas de
renvoi ipso facto.
Le catCchiste n'a droit qu'A son salaire pour les
affaires de son office; voil pourquoi il importe beaucoup que son salaire soit proportionn 6 a ses besoins et
lui permette de vivre honorablement et d'envisager
1'avenir sans crainte. Le catechiste devra noter sur un
cahier toutes les affaires qu'il arrange. II devra marquer
aussi sur un autre registre tous les sermons qu'il aura
prech6s en indiquant le sujet, les divisions et les id6es
principales. II devra inscrire enfin sur un troisieme
cahier les personnes ondoyies par lui avec leur nom
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de bapteme et les noms des deux t6moins. II indiquera
sur ce mime cahier les mariages qui se seront faits et.
les noms des chretiens d6funts.
Tous les trois mois, en venant chercher son salaire,
le cat6chiste portera ces trois cahiers an missionnaire
qui les examinera et en prendra des notes utiles.
11 apportera aussi un devoir ecrit, ce que chaque
catichiste doit faire chaque trimestre sur tel on tel
point de doctrine religieuse. II doit aussi passer un
examen sur six chapitres de l'vangile. Comme tous
les cat6chistes viennent a un jour determine toucher
leur salaire, iis se retrouvent tous ensemble i la r6sidence chaque trois mois, et ensemble passent leur examen sur l'ivangile et entendent les explications da
pritre. A cette occasion, le missionnaire donne certains avis et se met au courant de tous les besoins de
son district.
IV. La surveillance des catichistes, leur hirarchie.Les catichistes sont surveill6s par les missionnaires
du district, qui visitent chaque annee a deux reprises
les postes occup6s par les catechistes. Au d6but de
l'ann6e, la visite se fait avec la mission. A la fin de
l'annee, le missionnaire, tout en administrant les sacrements, examine s'il est opportun de laisser tel cat&
chiste Ason poste ou de 1'envoyer ailleurs. De retour,
vers Noel, alors tous les pr&tres du district reunis &tudient en commun la meilleure facon de placer les cat6chistes selon leurs aptitudes et les besoins des chrtient6s.
Mais la surveillance du missionnaire est lointaine et
tres espacee. Elle est suffisante pour les vieux catechistes, elle ne peut suffire pour les d6butants.
C'est pourquoi nous avons .divis6 le district en regions. Chacune compte plusieurs chapelles, quelquesunes en ont jusqu'k vingt. A la chapelle centrale, nous
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mettons un cat6chiste ancien et experimente que nous
d6corons du titre de catechiste g&enral. II n'enseigne
pas, mais il a pres de lui un maitre d'6cole qui est son

second, specialement pendant ses absences. Celles-ci
sont fr6quentes, parce que, une fois par mois, ou tout
le moins une fois tous les deux mois, Bjour d6termine,
le catechiste ge6neal doit visiter toutes les chr6tient6s
et toutes les ecoles de la region dont il a charge.
II est en outre le conseiller autoris6 de tous les
catechistes e son endroit et I'inspecteur de toutes les
ecoles qui s'y trouvent.
II contrble toutes les oeuvres de sa region. II reunit
pres de lui, pendant une semaine, tous les trois mois,
les cat&chistes volants pour les aider a preparer leurs
conferences du dimanche.
II indique tous les trois mois aux catechistes en titre
et aux catechistes volants la chapelle oiu ils iront le
dimanche presider aux reunions chr6tiennes, car les
catichistes ne president pas plus de deux dimanches
par mois dans la meme chapelle. Ils alternent, et ainsi
se complktent et se surveillent. Le catechiste g6enral
voyage plus que les autres et contr6le les tournes
dont nous tenons compte pour donner les salaires. En
dehors de leur salaire fixe, les cat&chistes ont, en effet,
un supplement proportionn6 aux d6placements qu'on
exige d'eux.
Le catichiste general examine toutes les affaires de
sa region. Si un conflit religieux surgit entre les chr6tiens et les paiens, les cat6chistes d6butants doivent
consulter le catechiste g6neral. Si la question est portee
jusqu'au missionnaire, celui-ci avant d'agir attend le
rapport du cat6chiste g6neral et se concerte avec lui
sur le meilleur moyen de la traiter.
Dans la partie confi6e a un catichiste gienral, il y a
encore:
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Des catechistes en titre;
Des catichistes debutants;
De,. maitres d'ecole predicateurs;
Des catechistes volants ou conferenciers du dimanche.
Le catechiste en titre est un catichiste qui a deji
servi plusieurs annues, a qui on confie une chretiente
assez distante du poste central. II a plus de responsabilit6 que le catechiste d6butant, il est le bras droit du
cat6chiste gienral pour toste une parie de la region.
II fait P1cole ordinairement et remplit tous les offices
indiqu6s plus haut au paragraphe: ( Les offices que les
cat6chistes exercent et les services qu'ils rendent. Dans les districts, il y a en outre des chretientis
isolees de tout centre, qui ne sont pas assez importantes pour devenir des regions et qu'un catechiste
sirieux doit administrer. Ces chretient6s seront alors
dirig6es par un catichiste en titre qui d6pendra directement du missionnaire.
Les catechistes debutants sont les aspirants cat6chistes, qui, leur formation achev6e, recoivent un poste
dans une chapelle; ce sont aussi les anciens maitres
d'6cole on les catechistes volants qui d6butent dans
la carriere des cat6chistes praprement dits. Ce sont
encore les catechistes en office depuis plusieurs annees
qui ne paraissent pas m6riter un avancement.
Ces d6butants sont places dans un poste peu distant
da centre oh reside le cat6chiste g6enral qui les dirigera, les conseillera, les surveillera, faisant tout pour
rendre leurs d6buts faciles et heureux.
Les maitres d'6cole predicateurs n'ont que par occa,sion l'office de pr6dicateurs. Is s'occupent surtout et
presque exclusivement de leur 6cole. Mais deux fois
par mois, tandis que le catechiste passe le dimanche
dans une chretient6 voisine, le maitre d'6cole le rem-
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placera et prichera dans la chapelle. Les Jdux auLres
dimanches du mois, un catechiste en titre ou un catechiste volant viendra presider aux reunions. C'est le
catechiste g6enral qui rggle tout cela, de concert avec
le missionnaire.
Le catechiste volant, que nous appelons aussi le
conf6rencier du dimanche, est un chretien instruit et
z6l6, commerqant ou paysan, qui habite chez lui, vaque
a ses affires toute ia seuaiane. Le samedi, dans I'apresmidi, il va dans une chr6tiente indiquie par le cat&chiste g6neral; le soir il r6unit les chr6tiens pour la
priere et fait un petit catichisme. Le dimanche matin,
il preside aux prieres de la communaute chritienne
et fait une conf6rence sur un point religieux qu'il a
pr6pare avec le catechiste general. II visite ensuite les
malades, ondoie les moribonds et rdntre chez lui le
dimanche dans 1'apris-midi. Tous les trois mois, le
maitre d'ecole-catichiste et le catechiste volant passent une semaine dans la chapelle centrale et avec le
cat6chiste general pr6parent chacun trois ou quatre
conferences. Comme ils ne vont qu'une fois par mois
dans la meme chapelle, ils peuvent, ayant un auditoire different chaque dimanche, donner plusieurs fois
la meme conference.
Les cat6chistes volants recoivent un salaire pour les
journbes employees a la predication.
Voila done la hi6rarchie des catechistes.
Dans une r6gion le catechiste general est le chef
ayant pour etat-major les cat6chistes en titre et les
catechistes debutants, et comme aides, les maitres
d'6cole et les catichistes volants. Les trois premieres
categories out un salaire proportionne a leur titre et a
leurs diplacements.

Ceux de la derniere sent pay6s pour la journ6e du
dimanche etselon lesdistances qu'ils doivent parcourir.
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Les maitres d'6cole ont un salaire d'instituteur;
mais, S'ils prechent Ic dimnauche, its reSoivent ace titre
un petit supplement.
Toute cette hierarchie parait un peu compliquee.
Mais bien comprise de tous, elle s'applique trss facilement. Elle permet de r6compenser les vieux serviteurs en leur donnant de I'avancement et un salaire plus
ilev6; elle nous permet un grand contrble sur tous les
catechistes; elle facilite aux jeunes les d6buts dans
I'apostolat; elle cre plus d'union, plus de lumibre,
plus d'6mulation et I'ceuvre est plus facilement prospere.
La lettre est deja longue. Je l'ai 6crite a la hate.
Sans nul doute plus d'un point restera encore obscur a
ceux qui n'ont pas vu l'ceuvre f uctionner sur place. Ce
que je vous 6cris donnera cependant une petite id6e
de cette oeuvre qui, ak Wengtcheou, a fait ses preuves,
puisque c'est grace a elle que nous avons pu en quinze
ans convertir plus de dix mille paiens.
Cyprien AROUD. C. M.

KIANG-SI ORIENTAL
Nous empruntons au Petit Messager de Ning-Po les lignes
suivant s sur le regrett6 M. Dauwerchain:

Nous adressons nos plus sinceres condol6ances aux
confreres du Kiang-Si oriental qui viennent de perdre
leur cher provicaire, un veteran de nos missions de
Chine, M. Francois Dauverchain, d6ced6 plein de jours
et de m6rites, a l'age de soixante-quatorze ans, apres
cinquante et un ans de vocation dont trente-sept ans
de vie apostolique en Chine. Seul garcon d'une famille honorable et surtout foncikrement chr6tienne du
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Quesnoy, il eut trois sceurs Filles de la Charit6, dont
la plus jeune, sceur Germaine, a laiss6 un si bon souvenir a Ning-Po. La quatrieme, Mme Delaborde, pour
les imiter autant que possible, donna une de ses filles
a la meme Communaut6. C'est a l'age de vingt-trois ans
que M. Fr. Dauverchain entra dans la famille de saint
Vincent, oi ii fut ordonn6 diacre par Mgr Guierry,
vicaire apostolique du Tch6-kiang. Pr&tre, il fut plac6
comme econome au grand s6minaire d'Amiens, puis
envoy6 en Afrique, pour y trouver un climat plus propice a sa constitution, qui etait tres faible. En 1879, il
vint en Chine en compagnie de notre vicaire apostolique, de deux autres confreres et de trois Filles de la
Charite. Cet homme grand, sec, qu'on disait poitrinaire,
se rvdila marcheur intr6pide et 6tonna par sa force de
resistance. I1 ne fut jamais serieusement malade, meme
apres l'6meute de Yao-tcheou, oi il fut litteralement
lapid6. Son humilit6 profonde, son grand esprit de foi,
sa piet4 de jeune s6minariste, I'amabilit6 de ses ma-

nitres, la delicatesse de ses proc6d6s, son zele inlassable, toujours en quete de moyens nouveaux pour le
progres de la Mission, en ont fait un confrere toujours
6difiant, un ap6tre qui aurait voulu sauver tout le
monde, un saint aimable et compatissant A toutes les

miseres. Sa vertu ne s'est jamais d6mentie, et sa vie,
d'une puret6 angelique, a bien r6alis6 ces paroles de
l'1criture : Beati immaculati in via, et m6rit6 la beati-

tude promise par Notre-Seigneur: Beati mundo corde,
quoniam ipsi Deum videbxnt.
Le Bulletin catholiquede Pekin ajoute les details suivants
sur le m6me confrere:

Vers la fin de sa vie, il fut atteint d'une surdit6 qui
dut lui etre bien p6nible, lui qui aimaittant a causer !
et surtout elle l'emp&chait de faire du ninistere.
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I1s'en consola en vivant avec le pass6. 11 composa
une petite notice sur Mgr Vic, qu'il avait tant aim., et
aussi une autre sur M. A. Tamet, que ses confrbres du
Kiang-Si oriental appelaient notre u Cure d'Ars ,.
Cette derniere notice est actuellement sons presse.

Mais surtout il travaillait avec amour a une vie de
M. Anot, missionnaire au Kiang-Si de 1842 a 1893;
cela lui permettait de faire en m6me temps I'histoire
des missions de cette province. Probablement il est
mort avant d'avoir pu achever son oeuvre.
Ce qui frappait en lui a premiere vue, c'etait une
profonde humiliti. Quand il se trouvait dans.une rea-

nion de confreres, il semblait toujours se croire le
dernier de tous, et ne se doutait pas que cela pit atre
admire- C'etait pour lui si naturel! II n'tait comme il
disait, que , le pauvre M. Dauverchain oon bien t le
pauvre vieux ,.

Tous ceux qui ont eu affaire a lui ont pu admirer sa
grande bont6, sa chariti, son indulgence pour les
autres, son esprit de foi profond. C'est 1I le secret du
bien qu'ii a fait.
II laisse de profonds regrets dans le coeur de tous
ceux qui 1'ont connu.

AFRIQUE
TUNISIE

Lettre de M. DURAND, Pritrede la Mission,
& M. VILLETTE, Supirieur gendral.
Decembre

g95S.

MONSIEUR ET TRES HONORE PnRE,

Votre biendiction, s'il vous plait!
Je me proposais depuis longtemps de vous faire an
rapport succinct sur le nouveau seminaire d'Afrique
dont la petite Compagnie vient de prendre la direction.
Les difficultts du debut et la necessiti de bien s'informer m'ont jusqu'ici arr&ti. Je puis enfin raliser
mon dessein. 1I vous sera,-sans doute, agreable d'&tre
exactement renseign6 sur l'ceuvre que vous venez de
fonder au debut de votre generalat, et qui doit vous
atre si chore.
Le s6minaire a pris pour gardien et protecteur saint
Vincent de Paul. Quel nom lui convenait mieux !
L'ombre du grand esclave plane depuis trois siecles
sur les r6gions tunisiennes, et il n'est peut-6tre pas
d'endroit sur la terre qui puisse compter davantage sur
ses ben6dictions. D6ji de son vivant, il y envoya de

ses fils, dont Faction fut ficonde en fruits de salut, et
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aujourd'hui il y 6tablit solidement sa famille pour y
accomplir les deux grandes missions de sa vie : precher l'Evangile aux pauvreset former des pretres pour
le rachat des ames.
La maison qui nousabrite est adnirablement situie,
dans la solitude, sur une hauteur qui domine la mer,
les lacs et la plaine de Tunis, a une vingtaine de kilometres de la ville, a laquelle elle est relike par un
tramway 6lectrique. L'ancien palais d'et&du cardinal
Lavigerie a et& transform6 pour le mieux en maison
d'_ducation. Malheureusement, il ne se pr&te guere au
double r6le qu'on lui fait remplir: servir de local a la
fois au grand et au petit s6minaire. Des le d6but, il se
trouve insuffisant et il n'a ni chambres pour les abbes
obliges de vivre en dortoir, ni grandes salles pour les
etudes et la chapelle.
Par contre, quel air pur et sain! Froid relatif en
hiver, fraicheur en et ; c'est difficile de trouver mieux
pour les temperaments bien constitu6s. Le vent et la
tempete quiviennent nous visiter frequemment assurent
la salubrit6 et la douceur du climat. L'Afrique, ici,
n'a plus sa chaleur accablante : c'est la Provence qui
continue avec son beau ciel et sans son mistral.
Nous d6butons avec vingt-trois 6elves pr6sents et
quelques absents. Vingt sont au petit s6minaire, qui ne
comprend cette ann6e que la rh6toriqueet la quatrieme;
les autres portent la soutane et appartiennent au grand.
La direction n'en est pas difficile. Les 6elves ont un
excellent esprit : ils sont pieux, ouverts, pleins de
bonne volont6: c'est une vraie famille, un peu inculte,
il est vrai, et tres disparate, ex omni tribu Israel. Les
quelques Frangais sont perdus au milieu des Italiens
(Siciliens surtout), des Maltais et des Tunisiens. Le
choix est aussi parfait que possible : on ne reooit qu'&
partir de la quatritme, et dans un but purement eccli-
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siastique. Les enfants doivent manifester des d6sirs et
donner des marques de vocation ecclesiastique.
Les vocations s'annoncent assez abondantes, suffisantes pour remplir l -s nouveaux postes que le temps
ne cesse de multiplier dans la Tunisie. MM. les Cures
tiennent a honneur de les chercher, et plusieurs s'imposent un exces de besogne pour les conduire jusqu'a
la quatrieme et tout sp6cialement pour leur enseigner
les 6elments du latin. Le nombre des l66ves arrivera
done facilement a la moyenne des s6minaires de
France.
Us ne sont pas tous cependant de la Tunisie. Le
diocese de Constantine nous fournit un bon appoint.
Mgr Bouissiere voudrait bien pouvoir se suffire; mais
il ne parait pas qu'il puisse y rdussir avant longtemps.
Nous sommes quatre confreres pour diriger le seminaire, et nous constituons tout le personnel enseignant,
a une petite exception pres : un pretre etranger vient
donner deux fois la semaine les classes d'italien. Nous
n'aurions pu suffire au cas oit nous aurions du avoir
toutes les classes. Maisle petit s6minaire n'ayant, cette
annee, que la rh6torique et la quatrieme, il nous a et6
possible de r6unir tous nos grands seminaristes en un
seul cours et ainsi de suffire a la tAche. L'an prochain,
il faudra necessairement un confrere de plus, a raison
de la distinction des classes de philosophic et de
thiologie.
A notre arriv6e, nous avons trouve attach6es au
siminaire pour les soins materiels, trois sceurs de SaintJoseph. Depuis un an, elles avaient pass6 un contrat
avec Mgr l'Archeveque. Rien n'a &t6 modifi6 & leur
situation, et nous n'avons qu'd nous louer de leurs bons
offices.
Nos relations avec le clerg6 sont empreintes de la
plus franche cordialite. Nous sommes trop loin de la
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ville, pour recevoir de nombreuses visites. Mais les
prktres savent qu'ils seront toujours bien accueillis
quand ils nous feront l'honneur de monter A Sidi-BenSaid. Les vocations qu'ils nous envoient nous permettent, de temps a autre, de correspondre avec eux:
nous en profitons pour leur faire apprecier l'esprit de
saint Vincent et gagner leur confance.
Quant i l'administration diocisaine, elle ne manque
pas une occasion de se declarer satisfaite. A Dieu seul
en soit la gloire !
Voila, Monsieur et trbs Honor6 Pere, la verit6 sur
la nouvelle fondation de Tunis. Elle est, je crois, de
nature a inspirer confiance. L'ceuvre est nee viable :
elle ne demande qu'un peu de d4cision pour l'agrandissement du local actuel ou pour la construction d'un
s6minaire nouveau.
II ne me reste plus qu'a vous renouveler, en mon
nom et au nom de tous mes confreres, l'assurance de
notre d6vouement filial.
DURAND.

ABYSSINIE

Lettre de M. de WITT, Prtfre de la Mission,
t M. VILLETTE, Superieurgineral.
Alitiena, x- octobre Tg16.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre btnidiction, s'il vous plait !
C'est le 31 juillet dernier qu'a eu lieu le transfert des

restes pr6cieux du v6nrable Justin de Jacobis dans la
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nouvelle 6glise de Hebo. Vous avez bientrop de peines
pour que je ne me fasse pas un agr6able devoir de
vous faire part d'un 6v6nement si consolant pour notre

MONSEIGNECR DE JACOBIS

double famille. J'eus le bonheur d'y repr6senternotre
chEre petite mission.
Si j'6tais content de partir ! ( Celui qui voyage pendant la saison des pluies n'est pas plus heureux qu'un
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chien ,, dit brutalement le proverbe abyssin. Je m'en
moquais. Toute 1'annee, j'avais eu autour de moi la
persecution et la famine : des yeux qui pleurent et des
mains qui demandent. Quelle plus agr6able diversion
a ces miseres qu'un pelerinage au tombeau du v6n_rable de Jacobis.
Cet heroique enfant de saint Vincent apparait a
tons comme une figure douce et sympathique. Tout en
lui respire la charite, 1'innocence et la simplicit6. Que
de charmants fioretti ne pourrait-on pas cueillir dans
la vie de ce saint Francois d'Assise du continent noir.
De plus, c'est un homme apostolique de la plus forte
trempe, ayant connu comme saint Paul toutes les tribulations, perils sur terre et sur mer, de la part des
brigands et des gentils, perils aussi de la part des
faux freres, la faim, la soif, la nudit6, la prison et
l'exil. C'est un saint et un rude saint.
Pour nous, it a des titres plus intimes encore. 11 est
le fondateur de notre jeune et pauvre mission que
Satan a jure de perdre, il est notremodile, et puisque
le peuple nous honore du titre de Dehki Abouna Jacob,
enfants d'Abouna Jacob, nous pouvons bien dire aussi
qu'il est-notre pere. A lui toute notre confiance et tout
notre a:our. Oui, j'6tais heureux ce jour oji, sous une
pluie battante, je prenais le chemin de Hebo.
II faut absolument que je vous pr6sente ma noble
mule. Elle a 6te A la peine, qu'elle soit a l'honneur!
Elle est de sang royal, s'il vous plait Le N6gous Michael ,en fit present a M. Gruson il y a huit mois.
H6las sic transitgloriamundi. Depuis qu'entre les fentes
de nos rochers elle cherche sa maigre pitance, force
lui a etC de deposer toute majeste et de montrer a nu
la misere de ses c6tes ondul6es. Sans ironie, nous
l'avons baptis6e ( Kokeb n, c'est-a-dire Etoile. Les
temps sont mauvais. Pauvre it ttoile! ) Elle va, la
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m 4.

ai

t&te basse sous 1'6preuve : la resignation 6tant sa qualit, maitresse.
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Les sentiers que je prenais, que de fois Mgr de Jacobis ne les avait-il pas suivis lui-meme! Comme ce
doux souvenir fait oublier les fatigues. D'ordinaire,
portant ses sandales a la main, il marchait nu-pieds
sur ces apres rochers et ces cailloux aigus. Comment
le pouvait-il? A l'exemple du divin Maitre, il 6tait
frtquemment suivi de ses disciples, et les lemons se donnaient en plein air a I'ombre des grands arbres, car
l'intolerance des m6chants 1'empichait d'a'voir une
demeure permanente. (Au gr6 des troublesnous allions
et nous venions, et notre pere nous instruisait en route.
II nous fit meme traduire, alors, en langue ghiez, la
theologie de Gury n, me disait un de ses 616ves ordonne
pr&tre par lui. VTtu d'une toge grossiere, portant un

turban de tulle autourde la thte et un parasol depaille
a la main, on aurait pris cet eveque - n'6tait son teint
- pour un pretre indigene. VWritable ap6tre, lui qui
se disait une chetivecriature n et qui signait: 4 Jacob
Ie pauvre , ou " Jacob le pecheur i>! Bonus miles
Christi! A sa mort, nombre d'Abyssins, durac cervices,

itaient revenus a la foi de saint Frumence.
Chemin faisant, je parlais avec mes compagnons,
pelerins comme moi, de l'Abouna Jacob. Nos catholiques ont a jamais ancr6 dans le coeur l'amour et la
vineration pour leur ap6tre. Ce ne sont pas eux qui
sont embarrasses pour trouver ces deux miracles
d'une si implacable necessit6 pour la beatification. II
y a en tout village un dip6t de " Tsbel , Abouna
Jacob, c'est-k-dire de poussiere de son tombeau. Les
malades la prennent ou se 1'appliquent comme un
remede souverain et en racontent des effets prodigieux.
Comme les 6toiles different en clart6, ainsi nos montagnes different en horreur. Je suis au troisiime jour
de mon voyage. Comme hier et avant-hier, le pittoresque

-

175 -

affreux succede a l'affreux pittoresque. Pas de pluie
aujourd'hui.
II fait beau, oui, terriblement beau. Dans le ciel
nettoyd, le gai soleil triomphe dans les splendeurs
d'un roi rentre dans ses Etats. Mais a ce bon roi, quel
mal ai-je fait pour qu'il se montre envers moi si prodigue de ses rayons accablants. Je sue, je m'6ponge et
puis je continue de suer et de m'6ponger. Les montagnes elles-memes, g6ants dsol6s et muets, semblent
accabl6s sous le poids de la chaleur. Quelle agreable
surprise quand mon guide me montre un arbre solitaire.
« C'est le mieraf goitana, c'est-i-dire la halte de notre
maitre i, me dit-il. C'itait, en effet, cet olivier 16gendaire qui reverdit quand le serviteur de Dieu, fatigue,
s'appuya contre le tronc aride pour se reposer un peu.
J'eus vite fait de m'asseoir sous cet ombrage miraculeux et d'y faire une petite priere. ( C'est la coutume
des passants, me disaient mescompagnons, des'arreter
un moment sous cette ombre; les catholiques y prient.
et baisent I'arbre. n
A mon arriv6e i H6bo, je fus accueilli par les Rve6rends P6res Capucins de la province de Milan, avec cette
cordialit6 qui ne tient aucun compte de la difference
de nationalit6 ou de costume religieux.
C'est done le 31 juillet que devait avoir lieu le transfert des pr6cieux restes. S. G. Mgr Camille Carrara,
vicaire apostolique de 1'Erythr6e, avait tenu k presider
lui-meme cette 6mouvante c6remonie. La v6ndration
que nourrit ce saint pr6lat pour le venerable de Jacobis
est vraiment touchante et rappelle celle de cet autre
vicaire apostolique de l'ordre de Saint-Francois, le
cardinal Massaia lui-meme.
Je vis arriver I'heure fixe avec un m6lange de d6sir
et de crainte. Mes compagnons avaient r6p6t6 en route:
( Ces gens de H6bo! Pourvu qu'ils ne nous jouent pas
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un tour de leur facon; pourvu que, cette fois, ils ne

mettent pas obstacle a 1'exhumation! , Ces bons chr6tiens, en effet, aiment leur saint de tout leur coeur...
et meme de toutes leurs forces. Du temps de Mgr Biancheri n'ont-ils pas - enmontrant les poings -enlev6
les precieuses dpouilles aux missionnairesqu'ils soupConnaient vouloir les emporter en Europe? Ils d6poserent leur cher tresor sous un arceau formant l'entr6e
du cimetirre, et sentinelles farouches, y monterent la
garde. Pareil incident se renouvela en 1889. Cette
fois, ils d6terrerent le cercueil et Ie cacherent oi bon
leur semblait, accusant toujours les Frendji de vouloir
leur ravir le pricieux dep6t. Heureusement, ces braves
montagnards, si intraitables et defiants autrefois, sont
venus a resipiscence. On ne se disputera aujourd'hui
que pour le a tsebel ,. Aussit6t le tombeau ouvert, les

pelerins s'y precipitent et s'arrachent laterre pr6cieuse
sans laquelle ils n'oseront pas revenir dans leurs
cases.

S. G. Mgr Carrara, toujours d6licat, me confia la
charge -

oh ! combien douce! -

de retirer les pr6-

cieux restes du tombeau oh Mgr Crouzet, MM. Coulbeaux, Cabroulier et Longinotti les avaient d6poses Ie
26 septembre 1889. Du cercueil, il ne restait presque
rien, mais la caisse en zinc, a notre grande joie, subsistait intacte. Avec quelle douce emotion le R. P.
Francesco et moi nous ia portAmes a I'6glise. Les ossements mis a decouvert, nous les prisentimes avec un
pieux empressement a l'examen du docteur militaire.
Si le respect humain ne m'avait retenu, j'aurais baise
ce chef auguste, siege de tant de pensees de chariti et
de devouement h6roique. Le docteur reconstitua ces
mains habituees a b6nir et ces pieds prompts a voler au
secours du prochain. L'homme est toujours petit, mais
plac6 si pres de mon module, je me faisais a moi-meme
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I'effet d'un pygm6e a c6t6 d'un g6ant. Et je me r6p6tai
le texte sacr6 : a Quant a moi, je ne suis pas digne
d'etre appel6 missionnaire. »
Sous ces d6pouilles v6n&rables, je sentais encore
vibrer le cceur et 1'ime de l'intr6pide ap6tre de l'Abyssinie. II me disait : " Certes, sur la terre ingrate que
tu travailles, la moisson est bien petite et la tiche
lourde. Mais est-ce lU un motif a decouragement ? Dieu
compte-t-il comme l'homme? Rappelle-toi les noms de
tes devanciers; il y en a de tres'connus, de tres marquants. Dieu aurait-il envoy6 des ouvriers de cette
valeur pour d6fricher an champ destin6 a demeurer
stirile? Confiance! L'heure de la Providence sonnera
bient6t. Avec ces vaillants ap6tres, je veille sur votre
mission. Aime-la, car elle est pauvre. Lutte pour elle,
car elle souffre violence de la part de 1'enfer. Sache
que... patientia opus perfectum habet. Courage et en

avant! ,
Faut-il vous dire, Monsieur et Tres Honori Pere,
qu'en touchant ces ossements sacr6s j'ai pri6 le V6nirable de veiller sur la double famille de saint Vincent,
sur son chef bien-aim6 et sur tous ses membres, et de
nous communiquer a tous ses vertus si 6minemment
apostoliques ? J'etais un pea egoiste pourtant. Qui me
condamnera? Ce jour-la 6tait le dernier d'une neuvaine
qu'en particulier, 66lves, sceurs et pretres nous avions
commenc6e &Alitiena pour obtenir la fin de la pers6cution. Je r6p6tai la priere 6nergique de saint Pierre:
Salva nos, perimus !

Les restes pr6cieux, denouveauscel.&s, farent pieusement replac6s dans une caisse en zinc renferm6e
elle-meme dans une caisse en bois. Le cercueil fut
d6pos6 dans un enfoncement pros de I'autel lateral
gauche de la nouvelle 6glise de H&bo. Que de 1b il
puisse bient6t -

au jour radieux de la Btatification-
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6tre plac6 sous le maitre-autel, c'est le voeu le plus
ardent de nous tous. Que Dieu glorifie son serviteur!
Corneille de WITT.

MADAGASCAR

M. Huguet 6crit de Tamatave, le 20 juin, qu'il est

nomm6 aum6nier des Malgaches qui viennent en Europe
pour la grande guerre.
M. S6vat annonce de Vohipeno, le 5 septembre,
que trois sceurs viennent d'arriver et qu'elles ont 6t6
accueillies par les chr6tiens et surtout les jeunes filles
avec une joie d6bordante.
M. Praneuf visite la chr&tient6 de M. Brunel, mobilis : il y est all6 d'abord en charrette a boeufs, mais
celle-ci 1'a l~ch6 en pleine brousse et il lui a fallu faire
neuf heures de marche pour atteindre Tul6ar; aussi se
propose-t-il d'y retourner en pirogue.
Voici une lettre d'un jcune missionnaire, M. Lerouge,
adress6e L M. Villette, Superieur gineral.
Tangainony (Farafangana), a8 aofit 1916.

MONSIEUR ET TRES HONORt PERE,

Votre binediction, s'il vous plait 1

Deux ans d6ji que j'ai quitt6 Saint-Lazare dans des
circonstances inoubliables : c'itait au jour oih vous
partiez pour Bordeaux. Je me vois encore seul dans les
rues de Paris, dans le d6qarroi de toutes choses, sauf
des cceurs, me dirigeant vers le P.-L.-M. pour m'em-

barquer pour Madagascar! Depuis, bien des choses se
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sont pass6es, et dans ma toute petite sphere a moi
comme dans notre pauvre Europe. Je me suis m6tamorphos6 en Malgache. Envoy6, des mon arriv6e, a
Tangainony, pres de M. Huguet, pour apprendre le
malgache en pleine brousse, je ne jouis pas longtemps
de la compagnie de ce cher confrere. Au bout de
cinq mois, la mobilisation I'atteignait et me laissait
seul. J'appris le malgache avec mes petits negrillons
et n6grillonnes. Mes chr6tiens prenaient litteralement
a partieun cat6chiste d'alors lorsqu'il se permettait de
me servir 1'un ou l'autre des cinquante mots de francais qu'il savait. Ces braves gens me voulaient capable:
ils prenaient les moyens de me malgachiser. C'est une
bien belle mission que celle qui m'est echue. Toute
neuve (elle a ci.q ou six ans d'existence), toute pleine
de difficultes de tous genres, on ne se fait pasJ'id6e
de tout ce qu'il y a d'obstacles a vaincre pour faire un
chretien dans ce cher Sud ! De la patience, de la t6nacite, de I'opini&tret6, il faut vouloir avec patience,
longtemps. Et puis quand on croit &tre pres d'aboutir,
si qa croule, il faut &tre pr&t a recommencer. A ce
regime, on trouve de loin en loin une journ6e, une
occasion qui permet de jouir d'un coup d'oeil de tout le
travail accompli et meme de tout le r6sultat acquis
quand meme. Alors c'est d6licieux!
Jeviens d'avoircettejouissance, le jour de I'Assomption. Enjuillet, je revenais d'une tourn6e de deux mois
et demi dans le centre du vicariat et je me demandais
que faire pour renouveler mon petit monde,oit je sentais
un certain laisser aller. L'Assomption approchait. Je me
rappelai les processions de Notre-Dame dans ma ville
natale; d'autre part, absent a la Fete-Dieu,je n'avais

pu pr&cher l'Eucharistie. II fut d6cid6 qu'. l'Assomption, pour la premiere fois, les chretiens de Tangainony
feraient la procession et que cette procession serait a
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la foiscelle de Notre-Dame et celle du saint Sacrement.
Viteun mot aux chores sceurs de Farafangana, et, mon
Tres Honore Pree, que ne fait-on pas quard on y met
son ccur? elles me firent un dais et deux banniires
qui sont c6~lbres aujourd'hui dans mon cher pays
Zafisoro. La procession d6cid6e, je songeai & un triduum, une sorte de petite retraite priparatoire. Mais
c',tait chose toute neuve pour ces gens: ce fat toute
une entreprise que de leur bien faire comprendre qu'il
leur fallait quitter la boue de leurs rizieres, passer des
paillassons (je dis paillassons pour tls habits, car ils
sont habituellement de jone, en semaine) passer des
paillassons secs et propres, et venir &oater le sermon
en semaine. Je bachais mes sermons avec inquietude.
Est-ce que ga prendra, est-ce que ;a ne prendra pas?
Le jour venu, j'envoyai mon cat6chiste dans toutes les
maisons dire: (N'oubliet pas, c'est ce soir l'ouvertutc.
j'y allai moi-meme

.

mon tour. Le s.ir, ils etaient tons

la. Et chaque jour, ce fut la m6me fidlit. Chaque
jour je d6voilai 1'un de mes nouveaux tresors : les
bannieres et le dais. Ca faisait plus d'effet qu'un feu
d'artifice &Paris, assuriment. La veille da i5 aoft,
les a vahing ,, c'est-k-dire les gens des villages environnants et que je visite, arriverent. Pour la premiere
fois, je n'eus pas a fournir de ri. pour leur nourritare.
Ies braves gens ont ea maintes occasions, depuis
deux ans, de remarquer mon extreme pauvret6 : ils
s'6taient arranges pour fournir a leurs amis vahing tout
le rit qui fut necessaire. Je n'en revenais pas. II fallut
apprendre a faire la procession : je n'aurais pas eu
plus de peine a expliquer a nos chers philosophes les
theses pour et contre la distinction entre 1'Essence et
I'Existence, que je n'en eus h obtenir des lignes droites
et des mouvements d'ensemble. Mais je tes obtins. La
procession fut d6licieuse, longue, bien dessinre : mes
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toutes petites noires de deux ou trois ans jetant des
fleurs devant le saint Sacrement sont bien venues deux
ou trois fois sous le dais s'empetrer dans les plis de
ma chape, mais I'ensemble itait tres simple et trbs
beau. Les mamans sont les memes partout ; pour leurs
petites 6lev6es a ces honneurs, elles avaient vendu du
riz pour acheter des blouses blanches, et quelle joie
dans leurs yeux de mere ! Mais les plus simplement
heureux 6taient, je pense, les quatre aines de mes
hommes baptises : Abban'i Denise, c'est-a-dire pire de
Denise, Abban'i Bao, pere de Bao, laquelle est cat6chumene, Abban'i Takena, et Abban'i Marie-Claire:
qu'ils 6taient fiers en leur qualit6 d'aines - environ
quarante ans - de porter le dais. Mon bonheur a moi,
enpensant sp6cialement que j'avais donn6 quatre-vingts
communions le matin dans cette tribu qui ignorait le bon
Dieu, il y a six ans, je crois que seule la joie de NotreSeigneur que je tenais entre les mains le d6passait.
Mgr Lasne, en apprenant ces d6tails et ce chiffre
de quatre-vingts communiants, sans vahing, venus de
loin, a eu quelques paroles qui denotaient une joie
profonde. II fautconnaitrecomme lui lasomme d'efforts
nicessaires dans ce pays tout neuf, tout primitif, toute
nature pure ou plut6t nature corrompue, avant d'a'.outir
cce risultat, pour comprendre sa joie. Les fondateurs
de Tangainony ont bien travaill, et j'ai recu un bel
heritage. Actuellement, Mgr Lasne me bAtituneseconde
6glise a Ivato des Zafisoro, oh! bien modeste et au
milieu de bien des misres. C'est a trois heures de
Tangainony. La troisieme et la quatrieme sont en
projet encore plus modestes: il faut bien un lieu de
reunion aux gens qui 6tudient depuis deuxet trois ans
et dont quelques-uns pourront itre baptis6s d'ici peu.
Mais si modeste qu'on soit, les ressourccs en ces
jours !...
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En relisant ces lignes ecrites par b.L:es, je m'apercois que je n'ai pas lou6 le chant de mes jeunes genset
jeunes filles. Ils m'en voudraient, s'ils le savaient. Les
Malgaches sont des chanteurs infatigables: le chant
ne cede la place qu'aux discours parmi eux. Quel
plaisir vous auriez, mon Tres Honore Pere, d'entendre
les chants malgaches et meme les chants latins executes
par nos sauvages : au debut, on est plutbt ahuri, en
disant la messe, de leurininterruption : certains jours
de fete, on y sent tout leur coeur. Les discours! tout se
traite par discoars ici: ils y ont une habilet4 consommee, qu'ilstraitent dechoses graves oude babioles
insignifiantes. Et avec un ordre parfait, chacun parle
a'son tour autant qu'il a i dire, et ce serait chose inouie
que quelqu'un 1'interrompit. C'est de cette disposition.
que je me sers quand, A une foule d'occasions que suscite la pretention chez les parents de faire suivre les
coutumessuperstitieusesoumalhonnetes a leurs enfants
baptis6s, j'envoie mes deux chefs des chretiens discourir (mikabary), je les approvisionne d'arguments;
ca les force eux-memes et ils habillent ca de tres jolie
faqon, ca leur fait prendre de l'influence et qa me dblivre de beaucoup de petits soucis. Je commence a
devenir le plus patient des auditeurs et le plus calme
quoique irr6ductible pourfendeur des fourba mahadiso
(coutumes superst.tieuses ou d6shonnetes); le quousque
tandem de Ciceron n'a de v6ritable effet que si on a
habituellement 1'air le plus d6bonnaire du monde.
Je vous disais que je suis all donner les piques
dans le centre du Vicariat. Oui, a Betroka qui pleure
encore M. Fayard; a Tsivory, a Ihosy, a Ivohibe, .
Karianga. Ce n'6tait que 800 kilometres en flanzana, dans des provinces souvent sans route, dans le
pays Fun des plus tourmentes physiquement qu'on
puisse imaginer. Dans ces centres, a c6t6 des indigenes
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encore absolument primitifs et ignorants, vit un fort
contingent d'imigr6s betsileo et hova du centre de la
Grande lie, parmi lesquels on trouve un bon nombre
de catholiques des Peres Jesuites de la-haut. Peuple
tout different du n6tre, beaucoup plus avanc6 que le
n6tre : dans la stricte nature pure de Tangainony,
depuis deux ans, j'avais l'impression de rentrer en
pays civilis6 en arrivant dans ces chretientes. Et pourtant?... 11 y a li un petit nombre de fidles qui vous
prennent le cceur, perdus, helas! dans tous les coins
de ces immenses provinces (celle de Betroka egale
une fois et demie la Hollande); aussi un grand nombre
sont-ils en triste situation morale. Mais qu'il y ena de
bons ! Betroka est a six jours et demi de Farafangana;
Tsivory i deux jours et demi au sud de Betroka; Ihosy
a deux jours et demi au nord ; Ivohibe a deux jours
d'Ihosy; Karianga . deux jours d'Ivohibe, d'unc6t6,
et a deux jours de Farafangana de l'autre; heureusement que le plus souvent, on trouve A 1'rtape une case
pour voyageurs que l'administration francaise oblige
les indigenes d'entretenir. C'est tres apostolique ces
voyages, mon Tres Honore Pere, quand on n'a pas de
quoi multiplier les porteurs de vivres, etc.
J'ai trait6 avec environ un millier de chretiens; j'ai
pu faire faire soixante-dix paques a Betroka, trenteIhosy, vingt-sept a
quatre a Tsivory, soixante
Ivohibe, douze a Karianga et une vingtaine passim,
environ mille communions de d6votion. Les confessions
ont kti plus nombreuses, car surla route je rencontrais
souvent du monde a l'6tape de midi. J'ai fait deux
mariages, en ai pr6pare un certain nombre pour la
prochaine tourn6e. J'ai baptis6 cinq ou six adultes,
environ quatre-vingts ou quatre-vingt-dix enfants de
chr6tiens, fait faire une quinzaine de premieres communions, donn6 deux extremes-onctions. A Betroka et
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A Ihosy specialement, localit6s oi j'ai passe quinze
jours, je ne pouvais me retirer de leurs mains, ils m'auraient ligot6 pour conserver le pretre parmi eux. Mais
que faire A de telles distances, avec notre nombre et
nos ressources ? Nous nous consolons en faisant tous
nos efforts sur la c6te, oi la vie est plus dure sans
doute pour l'Europeen, mais oh la population indigene
est de beaucoup plus dense. Je suis revenu de cette
tourn6e de soixante-dix jours plus decid6 a travailler,
plus imaginatif, ayant vu bien des choses chez les
chretiens venant de lI-haut, et il faut de l'imagination
pour creer les chr6tientes comme tout le reste et un
peu plus capable en malgache, car ces Hova et Betsileo
parlent la langue pure tres clairement; avec eux, on
fait des progres. II est vrai que je perdrais mon temps
et ma peine A parler correctement A mes primitifs de
Tangainony. Mais meme pour se former au patois, il
est bien utile de connaitre la langue correcte. Si nos
soldats r6cemment embarqu6s pour destination inconnue vont A Paris un jour, faites-les converser en malgache devant vous, vous verrez que c'est doux, charmant, prenant; il n'y a que le francais de Racine que
j'ai goiit6 comme cela A Wernhout.
L6on LEROUGE.

AMERIQUE
AMERIQUE CENTRALE
M. Durou, visiteur, nous communique la notice suivante sur

M. Charles Binart, mort a Panama le 9 aofit 1915.

M. Charles Binart, n6 t Braisne, diocese de Soissons, en 186o, de parents distingubs par leur position
sociale et leur fortune, fit ses 6tudes secondaires dans
un collge officiel. Ses condisciples 6taient 6difies de
son bon esprit et de sa pi6td, et ils ne furent pas surpris quand ils le virent entrer en 1879 au grand s6minaire de Soissons.
Mgr Stork, 6evque de Costa-Rica, qui alors 6tait
directeur au s6minaire de Soissons et qui dirigea les
premiers pas de M. Binart dans le chemin de sa formation eccl6siastique,6crit de lui : Des le commencement,
je compris que le nouveau s6minariste 6tait une ame
privil6gibe. Ce n'6tait pas un 6tudiant brillant, le travail lui coitait, mais il excella toujours par sa. prudence, son application, et sa grande piet6. C'etait un
module pour tous. Jamais je n'ai entendu dire qu'il
ait manqu6 au moindre point de la regle : 1'amour de
sa cellule, la modestie, le silence et la ponctualit6
paraissaient naturels en lui. Tous I'aimaient dans la
maison. Sa foi vive et son amour de Dieu se manifestaient surtout a la chapelle, oi il allait aussi souve-t
que le reglement du s6minaire le permettait.
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Quel recueillement, quelle ferveur! Son bonheur
6tait de recevoir aussi souvent que possible la sainte
communion. Mois par mois, il se pr6sentait pour faire
sa direction, mime pendant les vacances. Apres une
pareille preparation, M. Binart promettait bien d'6tre
un bon ministre des autels. I1 le montrait des sa premiere messe, je me la rappelle encore avec une
grande 6dification.
Enfin, avait sonn6 pour lui 1'heure d'exercer son
zMle. L'autorit6 eccl6siastique se promettait beaucoup
du ministere de ce jeune pr&tre si humble, si pieux,
si prudent; aussi Mgr Thibaudier, 6v6que de Soissons,
n'hesita point a lui confier immediatement une
paroisse, d&s la sortie du s6minaire, malgre la coutume
du diocese, de laisser les jeunes pretres quelque temps
A cot6 d'un pr&tre exp6riment6. Je me rappelle I'entrevue que j'eus avec Sa Grandeur a ce propos. J'ai, me
dit-il, a cot6 de La Fere une paroisse presque perdue;
je voudrais la relever, et il me semble que M. Binart a
les qualit6s pour y faire revivre la vie chretienne.
C'est un sacrifice que je lui demande, mais j'ai la conviction que sa g6enrosite ne s'opposera pas A mon
projet. Connaissant M. Binart comme je le connaissais,
je ne pouvais qu'approuver l'idde de Monseigneur.
M. Binart vit dans cette nomination l'expression de
la volont6 de Dieu, et sans hesiter, il alla vivre au
milieu du troupeau que le bon Dieu lui avait destine.
Au commencement, il se trouvait dans la paroisse
comme dans un d6sert, mais il ne se dkcouragea pas.
I1 commenqa son travail. Le premier dimanche, il
n'avait pour toute assistance qu'une seule personne.
Ils ne veulent pas entendre parler de Dieu, je parlerai d'eux a Dieu. 11 prend la resolution de faire tous
ses exercices de pi6t6 au pied de l'autel, il fait sonner
les cloches non seulement pour la messe, mais aussi les
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apres-midi, quand il avait la coutume de faire sa
visite au saint Sacrement et de reciter son office a
I'6glise. Par curiosit6, l'un ou l'autre allait voir ce qui
se passait a l'eglise; ils virent le cur6 en priere, et
bient6t on se dit dans la paroisse qu'on avait un pretre
qui savait prier. On c9mmenqait a aller a l'6glise. Le
bon cure cherchait tous les moyens pour attirer ses
paroissiens. Ainsi il chargea un ami de l'avertir quand
il entendrait parler de malades, et il se faisait un devoir
de les visiter, meme quand le cas n'6tait pas grave; jl
faisait appeler pour son compte le medecin quand
c'6tait n&cessaire et pourvoyait de meme aux autres
n6cessites; il faisait d'abondantes aum6nes.
C'est ainsi qu'il se faisait connaitre et aimer
chaque jour davantage. Aussi l'assistance aux offices
du dimanche augmentait visiblement. On lui envoyait
les enfants au catichisme et il savait se les gagner
complktement par mille industries. Quelque temps
apres, il fit donner a sa paroisse une mission qui
reussit au deli de toute esperance. Ainsi il eut la consolation de transformer sa paroisse, et quand il la
quitta il avait r6ussi A toucher les cceurs meme les plus
indiff6rents.
Cependant, augmentait en lui le d6sir de se consacrer & Dieu dans une communaut6 religieuse; son
directeur, voyant sa perseverance, lui permit de faire
les d6marches n&cessaires pour &trerequ dans la Congr6gation de la Mission. Mgr l'6veque de Soissons ne
paraissait pas d'abord dispose a laisser partir cet
excellent pretre; mais M. Binart resta ferme et obtint
enfin la permission d6sir6e. II entra au seminaire
interne de Saint-Lazare en 1889. ,
D'un de ses confreres du s6minaire nous tenons les
lignes suivantes : a Le directeur du s6minaire,
M. Alauzet, en le recevant, rendait grice a Dieu pour la
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nouvelle faveur faite a la famille de saint Vincent en
la personne de M. Binart, et demandait au saint Fondateur de r6pandre ses benedictions abondantes sur le
jeune missionnaire. Le nouveau s6minariste n'eut pas
de peine a se faire a la vie de communaut6. L'esprit de
g6nerosit6 et de sacrifice qui l'animait, lui faisait
accepter avec plaisir les occasions multiples de se
mortifier. II etait d'un temperament doux et d6bonnaire, exemplaire dans l'accomplissement de. la sainte
regle, condescendant'en r6cr6ation, oi il savait raconter des ( petites histoires n toujours edifiantes, pour
6tre agr6able aux plus jeunes, et traiter aussi les
grandes questions de theologie avec ses confreres
dans le sacerdoce, qui, a cette 6poque, se trouvaientau
nombre de cinq au seminaire interne.
II fut un module de bon esprit, sans exagiration
comme sans relichement; homme de bon sens et de
jugement pratique. Sa pi&et 6tait irr6prochable; il
r6citait I'office divin et c6elbrait le saint sacrifice de
la messe avec une devotion angelique.
Son humilit6 surtout nous edifiait. Le directeur du
s6minaire l'avait charg6 de certains offices de pro-.
pret6 a l'heure destravauxcorporels. Avec quel entrain
il s'en allait 4 la t8t. dc sa ba
ue,
emportant Iui-mEme
balais et torchons, et enseignant par son exemple la
belle vertu d'humilit6.
II a excelle toute sa vie dans la pratique du vceu de

pauvrete; on lui reproche m6me d'avoir exagtrt. Ce
fut aussi sa vertu de predilection au seminaire interne.
II possedait cependant des biens de famille; mais ils
ktaient pour les bonnes oeuvres et pour les pauvres.
A Sainte-Anne d'Amiens et au patronage de Guatemala, on se souvient encore de ses generosites. Que
de miseres il a su soulager; mais sa main gauche
ignorait toujours ce que donnait sa main droite.
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En rsumn, M, Binart a 6t6 au s6minaire ce qu'il
fut plus tard dans les oeuvres : P'homme fidle a la
rggle, respectueux de ses sup6rieurs, remplissant
chaque jour fiddlement toutes ses obligations et tout
cela sans attirer I'attention, simplement, bonnement,
&vitant surtout le bruit et l'clat extdrieur. ),
M. Binart en sortant du s6minaire interne alla A
Sainte-Anne d'Amiens, oi il fut le bras droit de
M. Beau, et oh il resta jusqu't ce qu'on dft abandonner la maison, en novembre 90o3.
11 fut alors envoyd a Panama pour 6tre aum6nier a
l'h6pital du Canal et aller faire du ministere sur la
ligne. En novembre de cette m6me ann6e, Panama
s'etait s6pari de la Colombie et avait cede aux EtatsUnis la zone du Canal. t Je vou. envoie une perle -,
6crivait le Tr:s Honor6 Pere Fiat a la sup6rieure du
Canal. I1 y passa flann6e 1904. Les sceurs durent
laisser l'h6pital, er M. Binart fut envoye a Guatemala,
oi ii arriva le 9 f&rrier 1905. II fat nomm6 assistant
de la maison, et quelques mois plus tard, a la mort
de M. Pieffort, il fut nomm6 supCrieur et directeur
des Filles de la Charit6 de l'AmBrique Centrale. I fat
effray6 de cette charge et demanda avec instance qu'on
la lui enlevit. II la garda jusqu'en septembre 1907, plus
de deux ans; ii se fit estimer et aimer des seurs et
des pauvres. A P'occasion de sa mort, on se rappelait

des traits de sa charitt pour les pauvresde l'h6pital et
les autres.
En octobre 1907, il arrivait de nouveau a Panama, oi

il resta jusqu'i sa mort. II s'occupait des enfants des
seurs, des sceurs elles-emmes et des noirs qui &taient
dans la zone et a Panama. Mgr l'ITvtque de Panama
qui favait en pour sup6ricar avant de devenir son

&v6que, nous 6crit: t De notre bon M. Binart, je 'ai que
du bien a vous dire. C'etait us excellent confrere,
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tres r6gulier, tres humble, tres z616, tres prudent, tres
charitable, en un mot, un vrai et digne enfant de
saint Vincent dont la mort a eti trbs regrett6e, non
seulement parmi les personnes distingubes de la ville
qui l'ont connu, mais surtout parmi les negres de la
Martinique, de Sainte-Lucie et de la Guadeloupe dont
il 6tait l'apbtre, et qui le pleurent encore. On a fait
dire des messes pour son ýme dans toutes les 6glises
de la ville, et les negres ont fait un service funebre
tres solennel a l'iglise de Sainte-Anne pour leur bon

M. Binart, comme ils l'appelaient. II a laiss6 un souvenir de saintet6 a Panama parmi les gens du monde
et parmi le clerg6. ))
En 1914, I'Assembl6e provinciale de l'Amerique Centrale 1'6lut d6put6 a 1'Assemblie g&nirale. Je fis le
voyage avec lui a l'aller et au retour. Les voyages en
mer offrent plus d'une occasion de manquer a certains
exercices de pidte. M. Binart les faisait tous. On le
voyait le matin avec son Novum pour faire la lecture

du Nouveau Testament, puis, il r6citait son chapelet,
et faisait sa lecture spirituelle. 11 se levait de trbs
bonne heure et disait tous les jours la sainte messe, et
en servait une autre ou plusieurs s'il le fallait pour
rendre service.
Tres content, il rentrait en bctobre 1914 1 Panama,
qu'il aimait beaucoup. II connaissait bien le canal
r&cemment construit; il aimait k le faire visiter et a
expliquer les d6tails des 6cluses. II avait fait du ministhre dans quelques paroisses de la ligne, et s'etait fait
aimer des noirs; quand ils vinrent habiter Panama, ils
allkrent frequemment trouver M. Binart, qui, tous les
dimanches, disait une messe pour eux a la chapelle

de nos soeurs de Malambo, et leur precha quelques
missions.
M. Binart d6sirait pouvoir exercer son ztle; il d6si-
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rait les missions. I1 alla en Colombie et pr&cha plusieurs
missions dans la vallie du Cauca, mais il dfit bient6t
rentrer a Panama. En 1914, il parlait de faire une fondation a Panama pour un missionnaire.
A la fin de 1914, ayant recu un confrere habitu6 aux
missions, il voulut partir avec lui pour l'int6rieur de
Panama, et il partit, en effet. J'ai lý des lettres de lui
de fMvrier, mars, mai 1915. (( Nous sommes dans les
montagnes les plus perdues, mais les plus fecondes en
r6sultats surnaturels. Nous sommes alles au Rio Hu,
137 confessions, il ne reste plus un seul concubinaire;
a Tacu6, 149 confessions, presque tous se sont maries;
a Tuabre, 212 confessions, 47 mariages. D'autres dans
l'impossibilit6 de se marierse sont s6pares et cherchent
maintenant quelque autre union oii il n'y a pas d'emp&chement.
« Ici, nous sommes en pays presque civilise. Beaucoup d'autres caserios (villages) de la montagne nous
demandent aussi, mais je ne sais quand nous pourrons
y aller. »
Au commencement de mai, M. Binart retourna a
Panama, malade. II 6crit: <i J'ai donn6 avec M. S...
des missions a Penonom6 et dans dix caserios de cette
paroisse. Dans le pueblo, nous n'avons pas fait grand'chose, 33o confessions, mais dans les caserios, le bien
que nous avons fait est incalculable : 2789 confessions faites et pr6parses avec examen et billet de confession; presque toutes etaient des premitres confessions, de meme, nous y avons eu 5o3 mariages. Dans
quelques caserios, il y avait un m6nage mari6 et on
s'en moquait; apres, il n'en reste plus un seul qui ne
soit pas mari6.
Fin mai, il 6crit qu'il est malade, que les medecins
croient a la tuberculose, que l'aum6nier de l'h6pital
du Canal lui a dit qu'il ne guerirait guere de cette ma-
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ladie; il devrait chercher un autre climat. 11 ne demande
pas son changement, mais l'acceptera volontiers, et
sans 6tre superieur. II ajoute: c Je vais passer quelques
jours a l'h6pital pour que le m6decin puisse 6tudier
1'Ntat de ma sant 6 . Je vous enverrai un cable pour vous
dire si le medecin espere me guerir ici on s'il exige
le d6part, et, s'il est trop tard pour cela, laissez-moi
tranquille a Panama avec mes soixante jours de preparation A la mort. , Le 25 juin, il m'6crivait encore :
t J'ai recu votre cable me permettant d'aller A Guatemala avec soeur Guilleret; mes forces ne me le permettent plus. o Et il parle de sa mort imminente comme
d'un 6v6nement ordinaire.
Comme il ne voulait pas rester A l'h6pital, on le
ramena A la maison, ou son 6tat s'aggrava rapidement.
La maladie affaiblit un peu la raison durant les dernitres semaines. Cependant, les trois ou quatre derniers
jours, il eut des moments lucides et rebut les derniers
sacrements. Son agonie dura presque vingt-quatre
heures. II fut assist6 par son confrere et visit6 par
Monseigneur et de nombreux prtres.
Il mourut le 9 aoAt, a midi et demi. Sceurs, enfants,
messieurs des conferences, pretres, frbres vinrent
prier aupres de son cercueil, d6pos6 en chapelle
ardente au parloir de la maison. A six heured du soir,
on le transporta A la cath6drale; la, chapelle ardente
jusqu'au lendemain. Le Io ao6t, a sept heures du matin, eut lieu la s6pulture. Mgr l']veque assista a la
messe et donna l'absoute. Le cortege se dirigea vers le
cimetiere, et ce fut une longue procession d'enfants,
de sceurs, de messieurs, de freres, de pr&tres et de ses
chers noirs.
Sur la tombe oh, reposent, en attendant la r6surrection, les restes de notre cher et regrett6 confrere, on
a mis une croix de marbre blanc avec son nom. Nous
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avions pense le conserver encore de longues annies. II
abusa de ses forces dans les missions qu'il precha; il
travailla beaucoup, et m'eut pas lanourriture saffisante,
ni le logement convenable. II mourut pour n'avoir pas
san mesurer son zile a ses forces. C'est regrettable pour
nous, mais c'est une belle mort. Nous avons la confiance qu'il est alld an ciel recevoir la recompense
d'une vie pleine de vertus et de bonnes oeavres, comme
nous '6crit Mgr L'tivque de Costa-Rica. Et nous nous
souviendrons de lui, comae d'in saint pretre, d'un
modile de foi vive, de simplicit- admirable, de mortification exemplaize, d'humilit6 profonde, d'une charit6
incomparable, d'un v6ritable enfant de saint Vincent
de Paul. Nous espirons que, de la-haut, il prot6gera
aotre jeone province et no&s aideraa mascher sur ses
traces et a. etre comme lui de vrais enfants de saint

Vincent.

COLOMBIE

Leutti de

. LARQUPRer, prffet apostoique, 1M. ROBERT,
secrdtaire de la Congregation.
Chita, 4 juin g196.

MONSIEUR ET TRts CHER CONFRkRE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
J'avais mis dans mes plans de vous crire, pendant
mon cauit sejour , Azanca, pour vous, faire connaitre
mes premieresimpressionset vous donner une idkede la

nouvelle mission quinous a 6t6 conife, mais Ie service
postallaissaatheaueaop Adisirer, j'ai prif&rb attendr
'3
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mon retour a Chita, pour mettre mon projet a ex6cution. C'est bien ad gentes que nous avons etC envoyds,

bien qu'une partie du territoire soit habit6e par des
gens civilis6s. Quelqu'un me disait, et peut-etre avec
quelque fondement, que ces civilisis nous donneraient
plus de travail que les Indiens qui ne le sont pas du
tout! L'avenir le dira! Naturellement, je mets a part
Chita, qui, au dernier moment, a ete c6d6 a la prefecture; c'est une paroisse tres ancienne, elle compte
douze mille halbitants, tous bons chretiens et trbs
devou6s a la religion. Ce sera la porte d'entr&e de la
mission et le centr, de l'approvisionnement pour les
futures exp6ditions.
Jusqu'a Tame, le voyage n'offre pas de grandes difficultes, bien qu'il faille au moins cinq jours; on trouve
presque partout des maisons ou des abris pour passer
la nuit (a condition d'emporter son lit qui consiste en
un hamac avec une moustiquaire, suppl6ment indispensable pour se d6fendre des nu6es de moustiques qui
abondent dans la r6gibn). Comme j'avais 6te nomme
pr6fet apostolique d'Arauca et que cette ville est situee
tout a fait dans les confins de la pr6fecture, il 6tait de
mon devoir de la connaitre.
Le 5 avril, je me mis en marche en compagnie de
M. Villanea et d'un ing6nieur envoy6 par le ministtre
des Travaux publics, pour faire une 6tude sur les voies
de communication et les moyens de les ameIiorer.
Notre premiere halte eut lieu dans un petit village qui
a nom Macaguan, et qui fut autrefois le centre d'une
mission tres importante des R6vrends Pares J6suites.
De la ville qu'ils avaient construite, il ne reste plus que
le souvenir; le village qui la remplace compte a peine
une douzaine de maisons couvertes en paille; de l'antique 6glise, il reste un magnifique autel sculpt. et
dor6 que les braves gens conservent dans une modeste
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chapelle qui sert d'6cole aux enfants du village. La
r6ception que nous firent ces braves Indiens fut des
plus sympathiques; ils ne pouvaient cacher leur contentement d'avoir, enfin, des Missionnaires a leur disposition; Tame est i I5 kilometres environ. Le lendemain, vers neuf heures, nous entrions dans la grande
fort de Banadia, que nous devions traverser dans
toute salargeur. Pendant trois jours, j'ai pu tout a mon
aise admirer la belle vegetation des forkts tropicales,
avec leurs richesses, leurs arbres gigantesques,et peupl6s d'oiseaux de toutes les couleurs; et, pour charmer
le paysage, des nudes de singes qui vous saluent an
passage de leurs cris peu harmonieux! On m'avait dit
que les tigres (jaguars) et les boas abondent dans
cette foret; grace a Dieu, nous n'avons pas eu leur
visite, d'ailleurs peu agr6able, paralt-il. Je crois avoir
rencontr6 un serpent, durant ce voyage qui a dur6
plus d'un mois. Une nuit, cependant, nous efmes une
alerte. Nous 6tions au milieu de la for&t, et faute de
mieux, nous avions suspendu nos hamacs aux arbres
qui bordent un ruisseau, quand, vers onze heures, un
de nos compagnons poussa un cri qui nous r6veilla en
sursaut : u Attention, le tigre! » Instinctivement, j'allongeai le bras, pour saisir un fusil qu'avant de me
coucher j'avais muni de ses cartouches, et les autres
compagnons mirent la main a leur revolver. Nous entendions, en effet, des pas dans les broussailles! c'6tait
une de nos mules qui avait rompu son licou, et venait
saluer les dormeurs! Nous en ffmes quittes pour 1'emotion, et chacun se rendormit. Ces nuits pass6es 5 la
belle 6toile sous la vofte des arbres ne manquent pas
de po6sie et d'imprkvu!
Pendant mon s6jour A Arauca, le Mardi saint an
soir, nous eimes une autre alerte, mais celle-ci d'un
genre sp6cial. Depuis plus de six mois, une bande de
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pillards vnezzu6liens parcourent la plaine, ranconnant

et volant les haciendas. Le 2 avril, ils avaient pris d'assaut la petite ville de Lorza situee en territoire venezu61ien, et en avaient egorg6 la garnison. Lorza est
sur la limite de laColombie et s6par6e uniquement par
la largeur d'une rue. Vers six heures du soir, je requs
une communication du commissaire du gouvernement,
qui me disait qu'il savait de bonne source que les
brigands avaient l'intention, cette nuit meme, de s'essayer contre Arauca. J'ignorais ce qu'il y avait de
fondi dans cette communication; ce qu'il y avait de
certain, c'est que les brigands n'6taient qu'I 12 kilometres de la ville, cherchant un gue pour passer la
frontiere. Heureusement que la garnison colombienne
veillait; on organisa des patrouilles, et les brigands
resterent k leur poste ! J'avoue que la nouvelle de I'assaut ne m'avait guere imotionn= et que je dormis parfaitement toute la nuit. L'alerte de la foret de Banadia
m'avait form6 les nerfs! J'ai su cependant que, depuis
mon d6part, les bandits ont eu une escarmouche avec
les troupes r6gulieres; j'attends une lettre de M. Villanea pour savoir quel a 6t6 au juste le fait d'armes.
A mon retour, pour mieux connaitre la pr6fecture,
et 6tablir une &cole dans un village, j'ai pris le chemin
de la savane, beaucoup plus long et moins agriable
que celui de la foret. Parti d'Arauca le 24 avril, je
n'arrivai Tame que le I"mai. Lestrois premiers jours,
tout alia assezbien; nous rencontr5mes des hiciendasqui
nous offrirent une gnenreuse hospitalit6,et nous trouv.mes un abri pour y suspendre nos hamacs. Ensuite,
les choses changerent; ce ne fut plus que la plaine
d6serte et monotone qu'il nous fallait traverser sous
un soleil de feu- Mais il fallait marcher quand mznme
toute la journee sans un moment de repos, pour rencontrer, le soir, un peu d'eau pour nous et pour nos
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bates. Je suis certain que la Facult6 n'accepterait pas
cette eau comme potable, mais je puis vous assurer
que nous nous preoccupions fort peu de 1'opinion de
la Faculte en ces moments; j'ai meme souvenance
qu'elle me paraissait d6licieuse, cette eau tant d6siree,
malgr6 sa couleur jaunitre et sa saveur plus que suspecte! heureux encore de la rencontrer. Notre premibre nuit se passe dans une touffe d'arbres que Ion a
baptisbe du nom de ( la Malediction , ; le nom vous dit
suffisamment ce qu'est 1'endroit. 11 parait que lorsque
commencent les pluies, les moustiques se multiplient
avec une telle abondance qu'ils d6fient les moustiquaires les mieux confectionnees! On s'imagine difficilement, quand on ne I'a pas connue par experience, ce
qu'est cette lutte de toute la nuit, pour se d6fendre
contre ces visiteurs importuns qui viennent, arm6s de
toute piece, pour vous inoculer les fievres paludeennes.
Cette nuit, sans doute a cause de la forte chaleur, les
moustiques ne vinrent pas, et nous pimes reposer
tranquillement, ayant eu soin de laisser des veilleurs
pour nous avertir de la visite des Indiens qui parcourent la plaine en toute libert6, et qui profitent des
t6nnbres de la nuit, pour s'approcher des campements
et voler les bates qui leur conviennent. Mais les Indiens
ne parurent pas.

Vous devinez bien, que, dans des circonstances
pareilles, le menu de nos repas ne pouvait &tre bien
vari6! Notre provision de pain et de viande fut vite
6puis6e; nous dimes nous contenter de bananes achethes a Camoruco et de deux marcassins que nous abattimes a coups de fusil.
Mais cette viande devint immangeable d6s le second
jour, a cause de la forte chaleur, bien qu'elle eit recu
une dose de sel plus que suffisante; nous dumes nous
contenter d'un pen de fromage sec et de quelques
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tasses de cafe noir, sans sucre, bien entendu. Cela vous
donne une idee de nos voyages et de leurs commodites!
Mais on n'en meurt pas et Poeuvre m6rite bien que I'on
fasse quelques sacrifices. Jusqu'! pr6sent, faute d'etre
outilles d'une maniere convenable, nous n'avons pas
pris contact avec les Indiens d'une maniere directe;
quatre ont d6ij demand6 le bapteme a M. Calas, mais
quel est le degre de sinc6rit6 de leur demande, c'est
ce qu'il faut 6tudier. D'apres les renseignements que

j'ai pu me procurer, nous auroas i 6vangeliser quatre
tribus diff6rentes; trois vivent dans la foret de Banadia, sur les rives du Lipa et du Ele; ce sont les Macaguanes, les Salivas et les Guahivos, ceux-ci encore a
I'6tat sauvage et nomades par temperament. La quatrieme tribu, celle des Tunehos, vit 'dans la Cordillkre
par groupes s6paris, et dans des endroits presque
inaccessibles. Ils viennent quelquefois a Tame, pour
vendre les produits de leurs montagnes, et ne
manquent pas de se pr6senter a la maison des Missionnaires pour recevoir et au besoin r&clamer un
petit cadeau, du tabac, une chemise (ils ne la mettent
que pour entrer au village), ou meme quelques pi&ces
de monnaie. En somme, ce sont de grands enfants.
Pour aller les visiter, le travail sera dur; ils vivent a
huit jours de distance, et,dans la montagne,iln'y a pas
de chemin pour passer a cheval. I1 faudra faire la
route a pied.
Voil un apercu du terrain que nous avons a cultiver; demandez au bon Dieu que nous soyons, entre ses
mains, des instruments dociles et dispos6s a faire les
sacrifices que commande la situation.
E. LARQUERE.
Voici une lettre du m&me au Tris Honor6 PNre, qui come
plete les dUtails precedents:
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MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre binediction, s'il vous plait!
Je profite de ma pr6sence dans cette paroisse, pour
venir vous saluer et vous remercier des deux bonnes
lettres que vous avez eu la bont6 de m'6crire et que
j'ai trouvees ici, en arrivant de ma premiere visite au
territoire qui nous a &t6 confi. Vous ne sauriez croire
combien ont 6te precieux pour moi ces encouragements dictes par votre coeur de Pere; ils m'ont grandement aide au milieu des difficultes et des preoccupations inherentes a tout commencement, et surtout

dans un pays comme celui-ci, et a l'6poque actuelle.
J'ai tach6 de mettre en pratique votre parole: t Allez,
in nomine Domini! »
Parti de Nitaga, le 24 janvier, j'ai pris le chemin de
Popayin, Call et Bogota. Le 13 avril, je suis arrive a
Arauca, et mon voyage, bien que tres long, a e6t des
plus heureux, je n'ai eu aucun incident remarquable.
Par la carte que vous a envoy6e M. le Visiteur, vous
connaissez dejA 1'6tendue de la prefecture apostolique; de Chita a Arauca par le chemin le plus direct,
et quand les chemins sont bons, il faut une dizaine de
jours a cheval.

J'ai fait cette premiere visite en compagnie de
M. Villanea, et nous avons suivi la voie de terre jusqu'a Arauquita; 1l, faute de trouver des btes de
louage, nous dames nous resigner a nous embarquer
dans une petite pirogue, longue de 7 metres, avec a
peine 8o centimetres dans sa plus grande largeur.
Notre traversee a dure deux jours et demi, et, en et&
surtout, elle ne laisse pas que d'4tre perilleuse, A
cause du manque d'eau en certains endroits, et aussi,
& cause des troncs d'arbres charries par le fleuve, et

-

200 -

qui risquent i chaque instant de faire chavirer l'embarcation. Heureusement que nous efmes affaire a un
pilote experiment&. Le fleuve est infest6 de caimans;
au soleil couchant, nous pouvions les voir prendre
ieurs 6bats sur la rive, par groupes de vingt et trente.
De temps en temps, ils venaient faire le tour de la
barque, sortant hors de 1eau leur t&te aux machoires
6normes! La premiere impression pass-e, on s'accoutume facilement a de pareilles rencontres. Nous Ations
cinq, dans le frele esquif, trois voyageurs et deux
pilotes; force nous 6tait de nous tenir couchis toute
la journee, a peine abritis contre les rayons du soleil,
par une petite tente, et par une chaleur de plus de
40 degris; tout mouvement un pea brusque asrait
compromis la stabilit6 de l'embarcation; et le naufrage
et la mort auraient 6t6 tout un: car les caimaas

aaraient eu bien vite fait de nous happer au passage t
Aussi, ce fut avec un soupir de soulagement que nons
abordimes a Arauca. La r6ception que nous At la

population fat des plus sympathiques, et, contre toute
attente, nous etmes une magnifque Semaine sainte.
La religion est peu en honneur a Arauca; bien rares
sont les personaes qui vont a la messe le dimanche;
1'indiff&rence est grande et plus grande encore la
libert6 de mceurs! II y aura beaucoup i faire, pour
crier un mouvement chr6tien dans ce centre tout a fait
cosmopolite; il y a des Colombiens, des VWnizueliens,
(ils sont la majoriti), des Fraunais, des Italiens, des
Allemands, des Turcs, des Maronites, tous uniquement occup6s de leur comnmerce. II y a actuellement,
comme Missionnaires, M. Villanea que je iaissai 1bas, apres ma visite, et M. Cabal, qui est parti ii y a
une quinzaine de jours.
Apres avoir examin6 la situation de Arauca et ce
qui pourrait se faire dans la suite, le lundi de PAques
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je repris le chemin de Tame, oiu m'attendait M. Calas.
Comme quelques personnes m'avaient parl6 de la
n6cessit6 d'6tablir une 6cole a Camoruco, situ6 sur la
rive droite du Gravo, je pris le chemin de la savane,
et ce me fut que le lundi suivant que j'arrivai a Tame,
oiu sent actuellement MM. Calas et Catalano. Ce village est situ6 dans un point central, et, de la, il leur
sera facile de desservir quatre gros villages sitais a
4 on 5 lieaes de distance.

A Chita, il y a actuellement MM. Puyo et Machado,
et pour le moment, votre serviteur. Tout prochainement, je reviendrai a Tame, pour voir oa en sont les
travaux d'aminagement de la maison des Missionnaires. Je ne vous 6tonnerai pas, en vous disant que,
dans cette prefecture, tout est a crier. Les commencements ont &t6 durs, nous ne connaissions pas le terrain et nous n'avons pas eu la pr6paration suffisante.
Plus d'nue fois, je me suis demande avec inquittude
comment nous passerions le lendemain!
Heurcusement aue, la semaine derniere, Mgr IArchev6que de Bogota m'a fait savoir qu'il mettait a
notre disposition la somme de 2 ooo dollars; avec cette
base, noas pourrons nous feornir des objets les plus
necessaires pour une exp6dition en terre indienne
quand viendra la belle saison. Pour ie moment, la
chose est impossible. Les grandes pluies ont d6j1
commence, la plaine ne forme qu'un immense lac, et
vouloirla traverserserait une timbrit-. Acette 6poque,
les communications deviennent tres difficiles; en
temps normal, le courrier passant par Bogota met
quarante-cinq jours, et il faut compter le double de
temps lorsque les crues ont commenc6.

Dans ma prochaine lettre, j'esperevous donner qaelques ditails sur les commencements de nos travaux,
dans notre mission de Arauca.

E. LARQUERE.
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BRESIL
On nous communique les notes suivantes sur M. Guillaume
Van de Sandt, Pretre de la Congr6gation de la Mission, mort

k Campo-Bello, le i6mai 1915:
M. Van de Sandt a passe cinquante-huit ans au

Br6sil, dont cinquante-six ans dans la meme maison de
Campo-Bello, et il a fait 1'admiration de tous ceux qui,
consacres aux m6mes oeuvres, savent par experience
de quelle dose d'inergie morale et physique il faut
etre dou6 pour supporter, durant de si longues ann6es,
les difficultes inh6rentes a un changement souvent
radical de climat, de nourriture, de caracteres et de
moeurs...

M. Van de Sandt naquit dans la Province Rh6nane
(Allemagne), a Griethausen, canton de Cleves, le
13 d6cembre 1827. Ses parents, Henri Van de Sandt
et P6tronille Vervayen, riches des biens de ce monde
mais surtout pleins de 1'esprit de Dieu, s'appliqu&rent
a donner au jeune Guillaume une forte education civile
et religieuse, d'abord au sein de la famille, ensuite
dans les 6coles publiques de ClIves, puis encore au
college de Bonn.
La vocation sacerdotale s'etant fait jour dans cette
Ame que la science humaine avait deja si bien formie,
il fut admis successivement au s6minaire de Munster
et a l'Universiti

de Munich pour y achever

ses

ttudes theologiques. Tout en apprenant la science
sacree, M. Van de Sandt eut surtout A coeur de dive-

lopper en son ame la pi6te de Jesus-Christ et la science
des saints. Les tr6sors intellectuels et moraux de sa
jeunesse, son activit&pour le bien, il les mit sous la
sauvegarde de la reine des vertus, de la charit6, en
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entrant dans la conf&rence de Saint-Vincent-dePaul.
De retour au s6minaire de Munster, il requt la consecration sacerdotale des mains de Mgr Ketteler, le
futur martyr de la pers6cution bismarckienne; c'6tait
le 5 juin 1852.
Serait-il timeraire d'affirmer qu'a cette heure
solennelle le vaillant pontife avait fait passer de son
Ame dans l'ime du nouveau pretre, cette force, cette
energie surnaturelle dont M. Van de Sandt donna des
preuves si remarquables pendant les soixante-trois
ann6es de son sacerdoce?
Pretre, il exerra successivement le ministire sacrZ
dans sa paroisse natale de Griethausen et a Oedt dans
lesquelles il fonda la conference de Saint-Vincent-dePaul. C'est sans doute ce zele pour le pauvre qui lui
m6rita son admission dans la Congregation du Pere
des pauvres, car nous le voyons bient6t apres frapper
A la porte de la Maison-M&re, ou il etait requ le 3o septembre 1856.
Son noviciat termin6, il fut destin6 a la province
du Bresil et passa d'abord un an et demi A Rio de
Janeiro comme aum6nier de l'h6pital de la Mis6ricorde.
En 1859, M. Van de Sandt fut place A notre maison
de Campo-Bello, -province de Minas, out il restera
jusqu'A la fin de sa vie.
-Poss6dant deji a un haut degr6 les vertus principales du Missionnaire de Jesus-Christ, la saintet6 et Ie
zele du salut des ames, il eut encore le bonheur
d'achever sa formation apostolique A c6te d'un des
plus v6n6rables confreres qui aient v6cu au Br6sil, le
P. Jer6me G. de Macedo, de sainte m6moire.
Des lors, comment suivre notre Missionnaire et le
voir accomplir les cEuvres de Dieu a travers les dioceses de Goyar, San-Paulo, Ceara, Espirito-Santo,
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Rio de Janeiro, Diamantina, Marianna et Matto-Grosso?
Rappelons simplement qu'a cette 6poque-lH surtout
les communications 6taient tres rudimentaires dans ce
pays presque aussi vaste que l'Europe, et les quelques
dioceses ci-dessus nomm6s fornmient une 6tendue
plusieurs fois plus grande que la France. Et pais, si
le travail etait des plus consolants pour le coeur du
Missionnaire, il 6tait bien plus accacbiant pour sa
sante corporelle, car dans les divers endroits oui il
pose sa tente pour precher l'vangile, il r6unit facilement autour de lui, 3ooo, 4000, 5ooo et jusqu'i
ioooo personnes a qui il faut administrer tous les

sacrements, et personne ne vent se retirer sans avoir
recu aumoins une fois labenediction dos Padres-Sanctos
(Peres saints). M. Van de Sandt pr&che ainsi plus de
deux cent cinquante missions, et dans le temps du
repos, a la maison de Campo-Bello, il s'adonne i l'enseignement et au cat6chisme.
Entre temps, il avait kt6 nomm6 sup6rieur en i885,
et son premier acte en cette qualit6 fut de signer la
liberation des esclaves de la maison, lib6ration que le
gouvernement ne devait rcaiiser obligatoirement
que quatre ans plus tard, en 1889.
II a 6t6 d'une patience extreme. La pauvreti de sa
chambre et de sa personne etait exemplaire, et exemplaire
la maniere de nos anciens. Sa mortification
etait 6tonnante, car il ne mangeait jamais de viande
et ne buvait rien que de l'eau, et sa nourriture 6tait
tres simple : un peu de riz, deux ceufs et deux bananes.
Pratique de la sainte regle et amour des petits et
des humbles, telles sont les deux vertus qui distinguerent son sup6riorat. De cruelles infirmit6s dont il
avait contract6 les germes dans les missions du Ceara,
lui survinrent apres 1901. Renoncant des lors, comme
de force an travail exterieur du salut des ames, il se
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resigna a n''tre plus qu'un missionnaire de priere, de
bon exemple, de patience et d'amour de la solitude.
C'est dans cet exercice de 'apostolat que la mort
vint le trouver le 16 mai 1915, entoure dela ven6ration
de ses confreres et de l'estime de tous les habitants
de Campo-Bello et des environs.

PgROU
Lettre de la Seur DUMOLIN, Fille de la Chariti,
& M. VILLETTE, Supirieurginiral.
Ar6quipa, h6pital Goyen&chM, 25 juin xgr6.

Mom TRis HoNoiE PfEE,
Votre bindiction, s'il vous plait.

11 est temps aussi d'accomplir mes promesses, en
faisant conIaitre les grices obtenmes paz notre venerable Mtre.
IL y a quelque temps, j'ai eu les yeux malades par
suite d'une matiire iafecte qu'ane employee me jeta

par m6garde dans les yenx.
Le m6decin jrgea qu'ane operaion &taitnicessaire;
j'ai demand6 la permission a. ma soeur servante de
n'user d'aucan renmde.- J'ai fait mae nuraine. notre
v6n6rable Mere Louise de Marillac, en appliquant sur
mes yeux de la toile ayant touchbe ses reliques, avec
promesse de vous faire connaitre la gnirison, man
Tres Honorr Pere. Gsice a notre vnarable M:re, mes
yeux soot enti~iement gueris.
Autre faveur que je laisse i votre jugemest, mon
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Tres Honore Pere : tomb6e gravement malade d'une
pneumonie et appr6hendant la mort, j'ai fait 6gglement une neuvaine A notre v6nerable Mere, qui m'a
tir6e d'embarras; depuis je jouis d'un entier r6tablissement.
J'ai l'honneur d'etre, mon Tres Honor6 Pere, votre
trts humble et tres ob6issante fille,
Saeur DUMOLIN.

VOYAGE DANS L'AMeRIQUE DU SUD
PAn M. VERDIER, ASSISTANT DE LA CONGRGATION

(sitle).

En route pour Cochabamba. La messe c61lbree a la
maison centrale. ou de la Providence, me voili de
nouveau parmi les aimables confreres de Buenos-Ayres
et, cette fois, pour un sejour prolong6.
Dans la R6publique Argentine, la Congregation n'a
que trois maisons : Buenos-Ayres, residence du visiteur, Lujan et Cordoba. Du visiteur de 1'Argentine
relivent aussi les deux maisons de Montevideo dans
I'Uruguay et de Assomption dans le Paraguay. En tout,
cinq 6tablissements pour toute la province. C'est peu!
Mieux partag6es, comme de juste, les Filles de la
Chariti ont 25 maisons dans 'Argentine; 4 autres a
Montevideo; 3 enfin A Assomption; soit, pour
1'ensemble de la province, 32 maisons desservies par
340 sceurs.
Des 25 maisons etablies dans l'Argentine, 20 se
trouvent &Buenos-Ayres meme; car San Isidoro, San
Fernando et Lomas Temperley sont consideres, avec
raison, comme faisant partie de la grande agglomeration urbaine. Les 5 autres maisons se trouvent : 2 a
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Lujan, une troisieme a Cordoba, une quatrieme Guale-

guaychu, la cinquieme enfin a Villa Dolores. A
1'exception de ces deux dernieres maisons, il me fut
possible et ais6 de voir toutes les autres.
A qui s'6tonnerait de voir concentrer dans la capitale la presque totalit6 des oeuvres de nos soeurs, et
d6sirerait qu'une dispersion plus grande dans les provinces favorisit, avec le bien spirituel des pauvres, un
plus abondant accroissement de vocations, la r6ponse
est obvie.

Telle concentration n'est certainement pas le r6sultat
d'une volont6 d6terminee ou d'un systeme arr&t6
d'administration; tout simplement l'imposition de circonstances regrettables peut-6tre, mais probablement
ineluctables.
M6me remarque pour les maisons de 1'Uruguay et du
Paraguay : elles sont toutes dans les capitales de ces
deux r6publiques.
Une particularit6 propre a l'Argentine et r6sultant
de son mode de peuplement, c'est le petit nombre de
soeurs argentines de race et de sang. M8me observation pourrait d'ailleurs 8tre faite an sujet des Missionnaires. Et par Argentines de r;-e et de sang,
n'entendez pas seulement les lointaines descendantes
des compagnons de Diaz de Solis lesquels, apres avoir
decouvert le Mar dulce, baptis6 du nom du compagnon
qu'ils y ensevelirent, I'ile Martin Garcia, et occupI le
pays au nom de l'Espagne, allerent se faire manger
par les Guaranis de la c6te orientale ou uruguayenne.
N'entendez pas meme les descendantes des colons
espagnols qui vinrent ensuite exploiter et peupler les
rives maritimes ou fluviales oii s'6difierent BuenosAyres et autres cites; entendez simplement des filles
de parents n6s eux-m&mes sur la terre amiricaine, en
la tierra argentina.
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La majeure partie sont filles d'immigres d'Europe
d'Italie surtout. Qui ne salt que, bon an, mal an, avant la guerre bien entendu - I'Europe envoyait
plusieurs centaines de mille de nouveaux habitants a
1'Argentine et que de ces flots d'immigrants fixes a
demeure les Italiens forment la tres grosse part.
A parcourir Les noms des seurs de certaines maisons, on pourrait, avec un peu de bonne volontU, cela
va de soi, se croire presque transport6 en Italie, avec,
en moins, le plaisir de converser en italien, car ces
bonnes filles amenies jeunes en Amerique, quelques-

unes n6es en Argentine, n'ant parl

que rarement, si

quelqaefois, l'idiomagemtile,
Del bei paese a do~e if si smna!
Elles parlent, etc'est justice, 1'espagpol, ou comme
on commence a dire, Pargeitix;mais pourquoi oublier
la belle langue de la lointaine mere patrie?

Je ne sais, et pour cause, si et dans quelle mesure,
la remarque ci-dessus trouve liex et place a I' gard des
szers issuesd'Irlandais, d'Allemands ou de Basques.
Pour ecoaomiser le temps., L'overtme de la visite'
a la maison centrale se fit Ie jour melre dUi retour k
la capitale de 1'Argentine, c'est-a-dire e 23 aoit. Les
exercices s'en prolongirent jusqu'au 28, domaant
toute facilit6 d'admirer 'esprit, la regulariti, u'nnion,
qui regnent dans la maison. Noblesse oblige: douce
obligation, bien comprise, bien gardee.

Nombreases sont les muvres de la maison centrale;
vingt-cinq sceurs y sont appliquees.
En dehors de l'administration gne6rale de la province et de la direction du. sminaire interne, ces
ceuvres sent:
V"Visite des pauvres a domicile avec environ 8 visites par mois et 122 families secourues;
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2* Dispensaire qui soigne environ 450 malades par
mois;
3" Pharmacie qui mensuellement remplit de I 200 A

I 5oo ordonnances;
40 Catichisme aux enfants qui ne fr6quentent pas
les classes de la maison. Chaque annee environ
250 premieres communions;

5* Fourneau 6conomique qui sert cuotidiennement
3oo repas aux ouvriers voisins ou lointains;
6* Ecole gratuite avec 5 classes et 320 6leves externes;

7' Orphelinat de 40 enfants;
8* Pensionnat et demi-pensionnat
92 elves;

qui

compte

9g Bonne-Garde; de creation r6cente, ne regoit
encore que 8 jeunes filles;
io" Association d'Enfants de Marie, avec 380 associees.
Les secours aux families visitees ainsi que les frais
du fourneau economique sont assures par les Enfants
de Marie mariees; les demoiselles soutiennent le dispensaire et la pharmacie. Les autres ceuvres sont a la
charge de la maison.

Tout cela fait honneur a l'activit6 de la visitatrice,
sceur Boutleux, - depuis lors appel6e a de plus hautes
fonctions, - comme a la bonne volont6 des compagnes
qui la secondent.
Les autres maisons de la ville imitent Ie bel exemple
de la maison centrale, partout on travaille beaucoup
et bien. Parmi elles, des h6pitaux : Saint-Roch, Cliniques, Rawson, Flords, Alvear, Espagool; cedernier,
-

comme l'indique son nom, -

bati, entretenu par

la riche colonie espagnole et destine aux fils de 1'Ib6rie. Plusieurs sont de construction toute recente,
fort bien installs et mont6s. Les administrations et
14.
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architectes de la capitale argentine font bien les
choses pour les malades. Pourquoi font-ils si 6troite,
la part du bon Dieu, c'est-a-dire les chapelles. L'idee
semblerait etre celle-ci : la chapelle de l'h6pital est
pour les soeurs et pour les employes qui d6sirent en
profiter. Quant aux malades, leur 6tat meme les dispense de toute obligation de culte extbrieur. Gu6ris,
ils sortent et trouvent ais6ment des 6glises.
Le raisonnement, si tel il est, serait simple et m&me
trop simple. L'h6pital d'Alvear, termin6, sera immense
et tres beau; la chapelle est minuscule et encore l'at-on agrandie : a Flores, dont l'architecture 6trange et
tourment6e ne ressemble i rien de connu dans le genre
h6pital, la chapelle est un petit oratoire au premier
6tage.
L'asile de la Recoleta, celni de Corrales et du Pine
completent les oeuvres de bienfaisance proprement dite
confi6es a nos soeurs. Celui du Pino, maison ind6pendante, n'a d'autre administration que la divine Providence, de quoi elle ne se trouve pas mal. Belle maison,
nombreuses enfants, orphelines et ccolibres.
Les Dames de la Charit6 : Se&oras de la Caridadde
San Vicente de Paul, appelees plus brixvement Vicextinas quoique n'ayant pas grand lien avec la grande
association fond6e par saint Vincent, entretiennent
cinq asiles pour l'enfance pauvre. La direction en est
confi6e aux Filles de la Charite et les enfants s'y
comptent par milliers. Sans se mettre en frais d'imagination pour se trouver des vocables, ces asiles se
nomment du Nord, de 1'Est, du Sud, de l'Ouest, selon
leur position geographique aux quatre points cardinaux. Le dernier venu, n'ayant pas d'6tat civil geographique bien caractiris6, fut baptise n' 5. A quand le
n' 6? A bient6t, sans doute, car il y a encore du bien
a faire pour l'CEuvre des asiles.
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Pour continuer 1'enumeration des ceuvres con•ees
aux Filles de la Charit6, mentionnons le college de
'ImmaculCe-Conception, calle Moreno. Autrefois pensionnat tres fr6quent6, il se partageait, avec celui dt la
maison centrale, la nombreuse clientele des jeunes
filles riches ou ais6es en quete d'une education chr&tienne soign6e. Peu. ou point de concurrence, alors.
Longtemps les Filles de la Charit6 furent les seules
educatrices de la jeunesse f6minine dans les Am6riques latines, comme d'ailleurs en plasieurs points
du vieux continent, par exemple 1'Italie mkridionale,
Constantinople, Alger. L'absence de taut autre foyer
d'enseignenent et d'-ducation, la possibilit6, v6rifi4e
par les faits, d'entretenir des ceumres charitables:
ecoles, orphelinats, dispensaires, avec le profit des
pensioznats, expliquerent, justifirent et n6cessitirent
meme la fondation de ces colleges qui entsent peu
directement dans les fonctions de la Communaut6,
telles que saint Vincent et les premiers ages les avaient
connues et pratiqu-es.
Depuis ces jours lointains ou les soeurs avaient le
monopole indiscutj de ces colleges et oi ce fat charite de les 6tablir, les choses ont bien change. Les
concurreutes sont venues et accourues, ardentes,
empressees; bien outilles, bien arm6es; vastes 6difices
flambant neuf; programmes intensifs et varies; personnel nombreux et de culture; reclame pea tinide;
tout nouveau, tout beau I1 en est venu de partout,
de France et d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre,
d'Allemagne et de Belgique, d'autres encore, religienses diverses de costume, de titre et de langue,
toutes infiniment respectables et capables; de quoi
satisfaire les goits les mieux raisonnis et, an besoin,
les engonements les moins rfi6echis.
Ce qui devait arriver, arriva; en Ambrique comme
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dans les autres pays oii florissaient autrefois les pensionnats ou colleges de nos soeurs. Ceux de l'Immaculee-Conception et de la Providence, a Buenos-Ayres,

devaient baisser, ils baisserent.
Savoir se resigner a l'inivitable, est science de

valeur.
Les Filles de la Charite ont trop d'intelligence
surnaturelle et trop d'amour pour le service direct des
pauvres pour s'essayer a une lutte oi elles auraient le
dessous. Tant d'autres ceuvres plus premierement de
leur vocation et oi la concurrence ne sera jamais
redoutable sont Il, pr6tes a les didommager amplement de la p6nible diminution pr6sente, de la probable disparition future de leurs pensionnats.
II y aura toujours assez de pauvres, de souffrants,
de malheureux, pour les Filles de saint Vincent; et
c'est au contact, toujours plus fr6quent et toujours
plus intime avec les misereux de toute sorte, avec
toutes les faiblesses : age, maladie, fragilit6 de tate
ou de coeur, dangers de la rue ou de l'atelier, que les
soeurs, en Ambrique et ailleurs, conserveront, renouvelleront, accroitront leur grande popularit6 de bon
aloi et de bon effet.
En attendant et quoi qu'il en soit du coup porte par
la concurrence h l'Immaculee Conception et a la Providence, il se fait en ces maisons grand bien et durable.
Les s6ances prevues et desiries auxquelles il nous est
donn6 d'assister prouvent qu'on y fait solides 6tudes.
Quant a l'6ducation s 6 rieuse et chretienne, le garant
en est probant, evident, dans le nombre et le zele des
ex-61eves, anciennes ou r6centes, devenues et rest6es
Enfants de Marie, promotrices des oeuvres catholiques
de Buenos-Ayres.
Une visite a l'infirmerie et maison de retraite de
Flores s'imposait. Encore en pleine campagne, elle ne
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tardera pas A se trouver en ville, car la capitale s'6tend
toujours pour loger son million et plus d'habitants,
pour accueillir les arrivants de tous les jours. D6ji le
tram blectrique arrive presque a la porte de la maison,
et le d6vou6 M. Rieux en profite chaque matin pour
y venir c6l6brer la sainte messe. Six sceurs I'habitent:
quatre infirmes, deux infirmieres. C'est encore un tout
petit Clichy, a moins que ce ne soit un tout petit 1'Hay.
Histoire de varier un peu.
Toute la petite maison recoit avec bonheur les nouvelles de la Communaut6 et la benediction du Tres
Honor6 Pere, gage de celle de saint Vincent luimeme.
Pour terminer la revue ultra-rapide des oeuvres de la
capitale, prenons le train et allons a Lomas-Tem-

perley. Quatre sceurs y desservent, a l'usage des convalescents, une succursale de I'h6pital espagnol. Idle
excellente; excellemment realisie.
Une autre ligne nous conduira a San Isidro et a
San Fernando, deux maisons voisines l'une de 1'autre.
La premiere, avec huit sceurs, a, comme oeuvres, un
petit h6pital et un college d'externes et internes; la
seconde, quatre soeurs, s'occupe de jeunes enfants.
En chacune des deux, s6ance, comme il convient aux
maisons oui s'6duque la jeunesse. Si je savais le
nombre de ces s6ances obligatoires autant qu'int6ressantes, si je savais le nombre de compliments
polyglottes, vers et prose, y entendus, et des r6ponses
monoglottes y faites, je vous le dirais bien; mais j'en
ai perdu le souvenir; souvenir du nombre, non de
l'intiret des s6ances. A preuve, 6coutez : S6ance de
San Isidro. D'abord, chants harmonieux comme
partout et, comme partout, bien executes; compliments
espagnols et franqais, a peu pres comme partout, et,
comme partout, pas mal tourn6s et bien r6cit6s. Puis,
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chose plus rare, tableaux vivants impeccables, vivants
et parlants malgr6 le silence et I'immobilit6 des figuranbes.
Puis, enfin, c'est le clou, une suite de figures, 6volutions des mieux reussies. Trois groupes d'enfants
costumees, des pieds A la tte, chaussures et coiffures
comprises, lespremieres en bleu, lessecondesen blanc,
les troisiemes en rouge, ex6cutent une serie de mouvements gracieux qui se croisent, se inýent, s'entremelent, chatoiement de couleurs; puis se r6solvent
avec aisance et precision pour le dessian repr6senter,
la figure A reproduire. Pas un A-coup, ni htsitation,
ni heurt, chaque ex6cutante se retrouvant toujours a
la place que lui assigne son r6le. A tout instant une
nouvelle combinaison d'attitudes et de dispositions
apparait oh se revoient harmonieusement unies les
coulears de notre drapeau national. Chaque enfant
s'aureole la t&e d'une sorte de couroane en demicercle couleur de son costume et qui lui sert a accentuer, souligner, prolonger les souples mouvements,
les poses gracieuses de sa personne D'apres le programme, cela s'appelle : Honnemy ax drapeau franfais.
Titre flatteur autant que justifie!
C'est fini et I'on regarde encore, lesyeux remplis de
cette musique de couleurs.
Au th6etre, on peut deman&dr qu'un morcean soit
bissi.
C'est un droit qu'k la porte on achbte en entrant.
Ici, il convient d'Atre discret et de ne pas imposer un
surcrott de fatigue. Aux enfants, a toutes, un Prosit
bien senti, bien m6rit6, dont ces Annales peut-4tre leur
porteront I'icho.
A San Fernando, visite a la famille Del Solar, fondatrice et bienfaitrice de la maison, icole destin&e aux
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enfants de la paroisse et de la region. Les grenreux
fondateurs ne demandent qu'a itendre le champ de
leur action charitable. Pour cela il faut des sceurs; on
demande des sceurs; commission donn6e et prise pour
la Maison-MWre. 4 Pour le moment, c'est difficile. Apres la guerre? - Apres la guerre! , Toujours et
tout apres la guerre. La commission fut faite A la
Communaut6, A la calle Cochabamba comme A la rue
du Bac. Quant a 1'effet de la commission? Apres la
guerre.
San Isidro et San Fernando visit6s, M. Gimalac,
mon guide et compagnon, nous fait rentrer a la capitale par Tigri, rendez-vous de tous les sports, plaisirs,
e1'gances pour les Porteios aux jours de f&te. Tres
joli en effet.
Completons le tableau des ceuvres de saint Vincent
A Buenos-Ayres et parlons de nos confrbres. Subissant
le sort commun, leurs ceuvres sont en partie ralenties,
la mobilisation ayant rappele en Europe quelques bons
ouvriers. Toutefois, les missions se donnent et quatre
missionnaires s'y appliquent assidiument : conversions,
confessions et communions nombreuses; baptemes
quelquefois, mariages souvent, les payent de leur zMe
apostolique. Le clerg les connait, les estime, volontiers les appelle et, venant A Buenos-Ayres, considere
notre maison comme la sienne, ou I'hospitalitE est
assur6e et toujours cordial I'accueil. Nous sommes du
clerg6 sculier, ktablis pour le service de MM. les
eccl6siastiques, selon l'esprit de saint Vincent.
D'autres confreres sont aum6niers en diverses
maisons de seurs pour leurs internes, externes et
anciennes 6~Tves, sans compter les personnes 6trangeres qui r6clament leurs services spirituels. La confession ordinaire et extraordinaire des Filles de la
Charit6, les retraites annuelles A elles ou a d'autres
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communaut6s et oeuvres, les travaux et sermons de
circonstances, triduums, octaves ou neuvaines, tout
autant d'occupations qui riclament et prennent temps
et bonne volont6.
Le service de la chapelle de la maison centrale
veritable paroisse pour le populeux quartier, - il a
d'ailleurs &t6 question de l'eriger en paroisse canonique, - donne plus que de 1'occupation; du travail et
abondant. Nos confreres n'ayant chez eux qu'un oratoire domestique, desservent la chapelle des soeurs
dont les s6pare la largeur de la rue; ils y font toutes
les cer6monies et fetes; y c6elbrent la messe, lesjours
ouvriers et dimanches, sans oublier les vepres dominicales ou festives; ils y prchent souvent et confessent
beaucoup. Titre a part, ils en sont les v6ritables curbs.
Les conf6rences de Saint-Vincent-de-Paul, le cercle
Saint-Louis, qui tient ses r6unions dans la maison,
lui donnent 6galement animation et vie.
Tout cela et d'autres particularit6s, il me fut donne
de le constater avec satisfaction durant la visitede la
maison, faite du matin 13 septembre au soir du 17.
Ave- non moins de satisfaction furent accueillies et
recueilliesles bonnes paroles et les assurances de contentement donn6es par Mgr Locatelli, alors internonce du Saint-Siege a Buenos-Ayres, depuis nonce a
Bruxelles; par Mgr Terrero, eveque de La Plata, dans
le diocese duquel nos confreres missionnent souvent et
qui voudrait meme fonder une maison de missions destin6es sp6cialement a ses ouailles; par Mgr Espinoza,
archeveque de Buenos-Ayres.
Ce dernier, prie d'assister au service solennel que
Missionnaires et Sceurs se disposaient a faire c6lbrer
pourle repos de 1'Ame du tres bon et regrett6 P. Fiat,
promit d'y assister et d'y donner l'absoute.
Ce service eut lieu le 17 septembre. Grande fut
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l'assistance. Du c6t6~des saeurs : la maison centrale au
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complet, les soeurs servantes de la province, - leur
retraite annuelle les avait appelees toutes A Buenos-
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Ayres, sauf celles du Paraguay, - les superieures de la
ville avec une delegation de leurs compagnes. Du c6te
des Missionnaires : les confreres de Cochabamba,
M. Davani et la plupart de ses confreres de Lujan,
M. Bouvier, superieur de Montevideo. Clerg6 s6culier:
Mgr Dupr't, vicaire g6n6ral; plusieurs cures, dont
M. Alvarez, de Sainrc-Nicolas. Les communaut6s religieuses sont toutes represent6es. Parmi les fidtles,
des messieurs et dames d'oeuvres catholiques,. amis
de la Congregation ou de la Communaut6. La chapelle,
aux dimensions assez amples, 6tait pleine, malgre le
soin de limiter les invitations pour n'&tre point
debord6.
Messe chantee par M. Bettembourg, visiteur de
l'Argentine et directeur de la province des seurs;
absoute donn6e par Sa Grandeur Mgr 1'Archeveque.
Tout se passa tres bien, chants et ceremonies, gravement, pieusement, simplement, Du haut du ciel o~ la
pens6e commune le contemple dans le repos eternel et
parmi la lumiere sans fin, le bon P. Fiat doit abaisser
un regard de complaisance et de protection sur ses
enfants de 1'Argentine.
A l'issue de la c6r6monie, Sa Grandeur nous
exprima, pour etre transmise au Tres Honor6 Pire,
la large part qu'il prenait au deuil et aussi aux espErances de la double famille de saint Vincent.
Deux autres c6r6monies r6clambrent ma presence et
ma collaboration h Buenos-Ayres. Le dimanche 29 aout,
le cercle Saint-Louis c6elbrait sa fete patronale dans
le vaste et splendide 6tablissement des Frires des
Ecoles chr6tiennes. A dix heures, grand'messe en
musique, chantte avec beaucoupde goit par les el6ves
du college. Y assistent le ministre de France, plusieurs membres de la 16gation, le consul, les notables
de Ia colonie, la societ6 Patrie, ses boys-scouts avec
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tambours et clairons qui font entendre les sonneries
connues de France. Naturellement les communautbs
religieuses francaises, hommes et femmes, sont reprbsenties a la fete du roi si saint, du chevalier si brillant: Oacques si bel armt ne vis !, raconte Joinville.
Apres l'Evangile, pan6gyrique de saint Louis par un
Pere de B6tharram qu'ici on appelle: Pires bayonnais.
Le discours contenait beaucoup de bonnes choses,
trop probablement, car il ne dura pas moins d'une
heure un quart. Mettez-vous i la place du c616brant,
a jeun naturellement, et jugez s'il avait tort de se
rappeler - distraction involontaire on obsession inevitable -

le vers du pobte :
Qui ne sut se borner, ne sut jamais...

Vers midi et demi, banquet et grand banquet,
nombreux, anim6. Toasts nombreux et animbs, eux
aussi: le directeur da collige, Mgr Daprat, vicaire
g6ndral, le consal de France, le president du cercle
Saint-Louis, un membre de la colonie beige, d'autres
encore, jusques et y. compris votre serviteur, qui dut
improviser quelques mots dont le grand m6rite, autant
dire l'unique, fat la brievete malgr6 la chaleur communicative des banquets, qui, parce que chaleur, tend
a dilater les discours d'inter on post pocula.
L'autre c6rimonie eut lieu i la maison centrale le
8 septembre, et c'est au banquet encharistique que
prirent place les tres nombreuses Enfants de Marie,
dames et demoiselles, cel6brant tous les ans, a pareil
jour, leur riunion gManrale. Telles associations de
Marie Immaculke partout font honneur aax Filles de
la Charit6, qui les 6tablirent et les dirigent; a Buenos-Ayres, elles leur font grand hoaneur. T6moins
leurs ceuvres indiqu6es plus haut, t6moins les merveilleuses fetes par lesquelles, en d6cembre dernier, elles
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cel6brerent les noces d'or de leur ktablissement, en
1865. Un informe richement imprime et orn6 en donne
les instructifs et consolants d6tails. On y apprend,
entre autres, que la seule Association de la Providence, la premiere en date, a donn6 a la vie religieuse une bonne cinquantaine de ses membres, dont
trente A la Communaut6 des Filles de la Charit6. Le
thermometre est bon.
Pareille floraison de vocations religieuses n'est-il pas
l'indice d'une vie chr6tienne intense dans l'Association ?
Un spectateur qui ne fut pas 6tranger a l'organisation et an succes des fetes jubilaires estime a six mille
le nombre des Enfants de Marie qui, ornbes de leur
ruban et de la m6daille, prirent part a Ia procession
triomphale de l'image de la Vierge Immacul6e, a
travers les rues et places de Buenos-Ayres, le 8 d6cembre.
Dans mon programme de voyage entrait la visite
aux confreres des quatre autres maisons de la province : visite officielle i Lujan, officieuse i Cordoba,
Montevideo et Assomption.
La premiere, commenc6e B l'aurore du 3o ao•t,
prit fin le snir du 3 septembre. A L ujan, nos confreres,

sons la direction de M. Davani, un Sicilien, cceur
chaud, activit6 infatigable, d6vouement inconditionn6,
ont charge de la paroisse et du pelerinage. Au nombre
de sept avant la guerre, la mobilisation leur a enlev6
M. Caries. Paroisse et pelerinage donnent beaucoup
a faire, nos confreres font beaucoup.
A cB6t des oeuvres d'6dification spirituelle, Lujan a
ses chantiers, de vastes chantiers d'6dification mat&rielle.
Savez-vous que' nous sommes ligerement grands
bitisseurs devant le Seigneur et pour le Seigneur, en

Amerique!

LUJAN. -

L'gglise.
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A Lima, une &cole apostolique; a Santiago, s6minaire
interne et scholasticat; a Valparaiso, 6glise paroissiale
dedide a saint Vincent; a Montevideo, sanctuaire national
la M6daille miraculeuse; k Buenos-Ayres,
M. Naon a commence et continue la construction d'une
6glise -

plus tard paroisse probablement -

dans un

quartier oii le besoin en est grand; sans parler du
s6minaire de l'Assomption, dont les travaux sont suspendus jusqu'a nouvel ordre.
A Lujan, les choses se font en grand. VJn college
maintenant termine, tres beau, et dont la direction
est confine aux Freres Maristes; un descanso- abri et
repos pour les pelerins - conqu et execut6 dans de
vastes dimensions, a l'am6ricaine; une splendide et
monumentale basilique gothique a Notre-Dame de
Lujan. Elle touche & sa fin. Terminee, elle fera honneur A l'Argentine dont elle est le sanctuaire national, a la Congr6gation, a ses deux ouvriers : M. Salvayre qui la commenqa et 1'avanqa, M. Davani qui
bient6t, s'il plait a Dieu, I'aura port6e a son ultime
compliment.
D6crire par le menu la basilique de Notre-Dame de
Lujan serait chose longue et done ennuyeuse pour
vos lecteurs. N'ai-je pas d6ja, a leur avis, largement
use de la libert6 d'etre long! Qu'ils me pardonnent et
renoncent a me suivre si tel est leur ennui; mais qu'ils
donnent un souvenir et une priere a deux grands
divots de Notre-Dame de Lujan : MM. Salvayre et
Georges. Is reposent endormis dans la paix du Seigneur, sous les dalles de la basilique, en attendant le
grand reveil de 1'6ternite.
A Lujan, lors de la visite, se trouvait 1'ecole apostolique de la province, 6tablie dans une partie du
descanso des pHlerins. Elle a passe par bien des
vicissitudes, cette &cole : changements frequents de
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directeur et de direction; changements de local, chose
regrettable; changements encore plus regrettables de
methode, d'organisation, de but. Les resultats s'en ressentirent, et comment en etre surpris! Du contraire, il
faudrait s'6tonner. Ramen6e a Buenos-Ayres, puisset-elle y trouver, avec la stabilit6 du local, la sfiret6 de
direction et de m6thode, la continuit6 de but qui,
seules, peuvent donner a la province argentine, nombreux et devou6s, les sujets dont elle a grand besoin.
La vingtaine d'apostoliques qui, sous la direction
de MM. Sarda, Caumette et Mathias, composaient
l'ecole, avaient vraiment bon air et faisaient bonne
impression. Voyez leur groupe photographique: leurs
figures 6veillies, leurs yeux bien ouverts, vous diront
leurs promesses d'avenir.
A Lujan, deux maisons de Filles de la Charite.
La premiere a sept sceurs qui dirigent un college,
pensionnat, classes externes; la seconde est un petit
h6pital o'i trois sceurs donnent leurs soins a un petit
nombre de malades.
Les pilerinages sont nombreux 5 Notre-Dame de
Lujan; 6difiants et genrneux. II me fut donn6 d'y en
voir plusieurs: parmi eux, celui du congres de la jeunesse catholique d'Argentine auquel prit grande part
M. Varela, et cet autre, pas ordinaire, des hommes
jeunes et mars, qui se fait h pied, avec Buenos-Ayres
pour point de depart. Cela repr6sente la bagatelle de
76 kilometres environ. Jusqu'i l'ann6e derniere, l'organisateur et conducteur de ce pelerinage fut notre confrere M. Dupeux, actuellement sup6rieur A Santiago
de Chili. Si la vraie devotion se mesure aux sacrifices,
ces d6vots pelerins pbdestres seront en bonne place.
Partant de Paris, I'assemblee g6nrnale terminee,
M. Georges m'avait invite fort gracieusement a l'aller
voir t Cordoba. Telles invitations au long cours ne se
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refusent pas d'ordinaire, leur acceptation engage si
peu! Accept6 donc. Quant a 1'ex6cution, videbitur
infra. Ainsi pensais-je, a la Maison-Mere,en aoit 1914;
point ne pouvais ainsi penser a Buenos-Ayres en septembre 1915. Par suite de quoi, le soir meme de la
cl6ture de la visite a Lujan, avec de nouveau, pour
socius, M. Scarella, nous primes a la gare du Retiro le
train pour Cordoba.
Quatorze heures de Dormitorio;ni long, ni fatigant.
Nous sommes a Cordoba dans la matinee du 4 septembre.
La maison de Cordoba est residence de missionnaires. Le local en est convenable et suffisant pour
l'ouvre a laquelle il est destine. A remarquer,
remarque consolante, que des cinq maisons de la
province argentine, quatre ont l'aeuvre des missions
6tablie et fonctionnant avec activit6 et fruit. La cinquieme, c'est Lujan; ne peut-elle pas &tre retenue
comme une mission perp6tuelle?
Notre maison de Cordobaest de fondation recente;
elle est due a la pieuse libiralit6 du chanoine Cesar,
cur6 de la cath6drale, d6ecd6 depuis peu. La famille
C6sar compte parmi les insignes bienfaiteurs de nos
oeuvres en Argentine. Le frere du chanoine, ministre
d'Etat de la province de Cordoba, nous continue la
bienveillance de son frere defunt. Les deux freres,
d'ailleurs, avaient appris de leur venerable et sainte
mere, Mme C6sar, I'amour des pauvres et le divouement aux ceuvres de saint Vincent. Cette dame dejA
tres agee et depuis longtemps infirme, fut rappelke a
Dieu durant mon sejour a Cordoba. Je me fis un
devoir d'aller r6citer un Responsorio, selon l'usage
argentin, sur sa d6pouille mortelle et de 1'accompagner jusqu'h sa derniire demeure terrestre.
Ayant une cathedrale, Cordoba a donc un 6veque,
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Mgr Bustos, franciscain. Nous allonsle saluer, devoir
et convenances nous y invitant. II y a aussi un seminaire a Cordoba. Peu d'el6ves, une cinquantaine en
tout, grands et petits, avec, en moyenne annuelle, une
ordination sacerdotale. Dans les bonnes ann6es - tres
rares - on arrive a deux. Je me laisse raconter, sans
le contr6ler, d'ailleurs, que de tous les s6minaires
argentins c'est le seul dont la direction soit confiee
au clerg6 dioc6sain!
La raison? C'est que nul autre diocese ne peuttrouver,
en son clerg6, un personnel idoine a la delicate fonction; ceci est l'explication de Cordoba.
La raison? C'est que seul ce diocese n'a pas voulu
obtemperer pleinement aux directions de la consistoriale; cela est 1'explication qu'on donne ailleurs.
Vieux monde! nouveau monde! C'est toujours le
monde! Changez de continent, variez les latitudes,
l'humanite se retrouve toujours et partout. Preuve
6vidente, n'est-il pas vrai, de l'unit6 de l'espece
humaine. Recommand6 aux anthropologistes et aux
apologistes. Ces humaines miseres auraient done ainsi
leur bon cot6, et nous dirions tres accomodaticement :
Felix culpa!
De leur meilleur c6td, tichons de voir les choses;
Vous vous plaignez de voir les rosiers 6pineux!
Moi, je me rejouis et rends graces aux dieux,
Que les 6pines aient des roses!

A Cordoba, les Filles de la Chariti desservent
I'h6pital. Cet 6tablissement d6pend de 1'Universit6,
par I'organe d'un conseil sup6rieur compos6 du recteur
et de trois autres membres, dont un midecin, un ingenieur et un avocat. Pas mauvaise, l'id6e.
Le c6t6 6conomique et temporel relkve d'un administrateur nomm6 par le conseil; c'est un excellent
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homme, fort accommodant, i qui une visite est due et
faite. Le c6te technique et therapeutique relive d'un
directeur toujours midecin; ce n'est pas un mechant
homme, un tantinet anticlrical et ne le cachant guere;
les soeurs le savent bien. Praticien parfait, directeur
irreprochable des services medicaux, ii n'a pas eu le
temps d'apprendre, au cours de ses etudes ou recherches, un pen de sociabilit; mais qui done a le temps de
tout apprendre? De cette lacune, personnel et sceurs
s'apercoivent et souffrent plus qu'ilsne voudraient. De
telles choses on est rarement servi juste comme on
desire : pas moins, surtout pas plus.
Au reste, A exercer la patience des soeurs d'h6pital,
il n'y a pas qu'un directeur. Un aumonier pent bien
s'y essayer et non sans succes. Celui de l'h6pital de
Cordoba est un excellent homme, cela va de soi;
originaire de l'Italie miridionale, oi ii fut recteur de
seminaire, tout comme votre serviteur. U ne manque
pas de culture, A preave que, au temps et au pays
lointains, oi il &tait reltore del Venerabii Seminario
Vescoile, ii publia sur la reforme des s6minairesitaliens
un travail de valeur, tranchant sur le flot nombreax et
incolore des publications, brochures ou articles, qui
inonderent en son temps la p6ninsule italique. A 1'audi.tion de son nom, je lui demandai s'il etait l'auteur de
tel ouvrage et je lui en dis le titre : ladegnamente, a
servirla. Je lui fis compliment, d6clinai mes titres
siciliens, nous fimes bons amis.
Eh bien! ce brave ex-retaore; ce saint aumbnier me
parut atteint d'ane maladie que je diagnostiquai sous toute reserve - une liturgite aigue.
11 y avait dansla chapelle de I'hopital une pendule
jusque-la r6putie inoffensive tant A la sainte liturgie
qu'aux oreilles pieuses... Et en quoi, je vous prie, une
pendule pourrait-elle troubler la liturgie? - Tu la
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troubles! lui d6clara net I'aum6nier, et Ia dessus, sans
autre forme de procIs, le meuble aliturgique ou antiliturgique dut aller marquer ailleurs, de son pas egal
et mesure, la marche inlassable du temps.
Par contre, systime de compensation, il voulut, dans
la chapelle, des fonts baptismaux dispos6s de telle
facon - l'h6pital a une maternit6 - et tant qu'il
n'eut pas gain de cause, il se refusa a baptiser, dans
la chapelle ou ailleurs, les pauvres 6b6s qui plearant
lui demandaient la grace de la vie spirituelle. Ce
bapteme que notre aum6nier leur refusa, ces petites
cr6atures le trouv6rent-elles au dehors? Chi lo sa?
Aucune ne mourut avant que leur mere, sortie de
de I'hopital, pat les presenter a quelque eglise? Qui
oserait l'assurer?
Ah! c'est beau, la liturgie! Encore faut-il I'aimer A
propos! La comprendre sainement !
Le voyage a Cordoba, A la Doete Cordoba comme
volontiers elle se nomme, tant pour avoir eu la premiere Univer.it6 d'Amerique espagnole, que pour lui
avoir conserv6 renom et affluence, avait pour but
premier de voir les confreres en faisant a M. Georges
Ia visite promise une ann6e auparavant. Un second
ktait de ramener le meme M. Georges pour en faire le
compagnon du voyage au Paraguay et lui procurer
la consolation de revoir son v6nerable ami, M. Montagne.
H6las ! jeramenai bien M. Georges A Buenos-Ayres;
mais ce fut pour le voir entrer l'hbpital A fin d'op&ration necessit6e par une affection de la gorge toujours
empirante.
Ni soins ni science n'y firent. Sorti de l'h6pital et
rentr4 a la maison. provinciale, il traina quelques
semaines et pieusement mourut le 19 octobre.
M. Scarellaresta ACordoba pour supplier M. Georges
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dont I'absence, esperait-on alors, ne pouvait etre de
bien longue duree.
Rentr6 a Buenos-Ayres, il fallut songer a Montevideo.
Depart le soir du 8 septembre par le Ciudad de BuenosAyres. Une nuit de travers6e parfaitement calme.et le
matin du 9 nous soummes a Montevideo.
M. Rieux m'avait 6t6 donn6 comme socius. Une
rectification, s'il vous plait. Au catalogue, vous lui
octroyez soixante-seize ans, un age de vieux. Je
m'inscris en faux. Quand vous aurez fait le voyage de
Buenos-Ayres, quand vous aurez vu l'entrain, I'ardeur,
la vie, la bonne humeur, la jeunesse en un mot de
M. Rieux; quand vous l'aurez entendu chanter aux
offices, grand'messes, vepres ou saluts de sa voix
pleine, forte, vibrante, jeune, encore une fois, vous
modifierez vos chiffres; puisque, de vrai, on a l'age
qu'on parait et non celui que vous infligent les catalogues trop g6enreux.
Dans la capitale de 1'Uruguay, nos confreres ont
une residence au quartier de la Union. Leurs oeuvres
sont la desserte de la paroisse, les missions dans les
campagnes, le service spirituel des maisons des Filles
de la Charit6. A Montevideo comme partout, la mobilisation militaire a fait des vides dans le personnel,
mais n'a pas diminu6, somme toute, la quantit6 de
travail produit.
M. Bouvier, sup6rieur, est en meme temps cure,
avec pourvicaire ou teniente, M. Thoillier. Ces messieurs
ont aussi la charge de reconstruire sur de bien plus
vastes proportions l'6glise paroissiale. Le style adopt 6
est le gothique. Une fois achev6e, elle sera un assez
bel edifice, mais aux proportions manquees par le peu
d'espace qui lui est concede. Ne pas oublier qu'en ces
regions am6ricaines la voirie est sous le r6gime de la
cuadra, la tyrannique et monotone cuadra. On essaye

-

229 -

toutefois, de-ci de-la, de s'en emanciper; voir, par
exemple, les diagonales de Buenos-Ayres et quelques
r&centes arteres des grandes villes.
Les missions sont florissantes; trois missionnaires s'y
appliquent, g6neralement sous la direction de
Mgr Estella, 6veque auxiliaire qui paye largement de
sa personne.
Les Filles de la Charit6 out i Montevideo quatre
maisons : La premiere, calle Reconquista : ceuvres de
jeunesse parmi lesquelles une &cole normale suivie,
parce que appr6cide pour ses succes devant le jury
d'etat. Nombreuses maitresses chr6tiennes d'ecole
primaire en sont d6jý sorties pour le plus grand bien
de 1'rglise et de l'enfance. La seconde maison, le
Cordon, comme la troisieme, du Reducto, sont 6galement
consacrees a l'6ducation de la jeunesse. La quatrieme,
i la Union, est un vaste h6pital install6 dans de bonnes
conditions avec vingt et une soeurs. Cette maison avait
aussi, autrefois, la direction d'un college sipar6 de
l'h6pital par la seule rue. Le college a et6 laicis6, en Uruguay on donnerait assez volontiers dans le
laicisme, - mais habilement les soeurs ont su y garder
un pied et une entree, grace a l'&cole m6nagere
qu'elles font dans leur ancien collige.
Leur amour-propre ne souffre-t-il donc pas de cette
combinazione ? Que si, mais elles ont le bon esprit de
ne point ecouter I'amour-propre. Qui se confie an
jugement propre, se confie a un fou, au dire de saint
Bernard; qui se dirige par I'amour-propre a pour
directeur un triple sot.
N'y a-t-il pas eu maintes oeuvres perdues sans retour,
quelques portes fermees a tout jamais par la thdorie
et la pratique du c tout ou rien , produit direct et
g6nuine de l'amour-propre.
Achille, vex6, se retirait sous sa tente et tout a son
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aise y boodait. L'amour-propre, tout en n'ayant qu'une
vague ressemblance avec le bouillant Achille. 'imute
volontiers. Seulement, voilB, on avait besoin d'Achille,
on allait le relancer sous sa tente et on le ramenait au
combat contre Troie. Nousautres, on nous laisse sous
notre tente, bouder on pleurer, car, que faire en sa
tente si on n'y boude ou pleure. Et ce, en attendant,
pour les jours prochains et meilleurs, le sauveur
promis qui arrangera toutes choses vite et bien. Ces
jours ne sauraient tarder, foi de prophities! Authentiques prophities en latin et en francais d'Allemagne
et d'Italie! Le dernier recueil tres complet - il est
d'hier et se vend quelques sops - nous en est un
fidcle garant. A quoi bon s'en faire aujourd'hui
puisque demain... demain tout s'arrangera !
Cela dispense d'agir... aujourd'hui et permet, qui
sait, de fredonner tout en boudant :
Ah! qu'il est doux de ne rien faire!

Tout ceci & seule fin de fliciter les soeurs de la Union
d'etre resties quand meme en contact de chritienne
influence avec les jeunes filles du college dont 1'esprit
laicisateur pr6tendait les s6parer.
Visite au v6nerable Mgr Isasa, administrateur faisant
fonction d'archeveque.
Montevideo pourrait s'appeler un archevech6 in actu
jrimo. Longtemps l'Uruguay se contenta d'un 6vechi,
celui de la capitale, suffragant de Buenos-Ayres. Des
pourparlers avec le Saint-Siege aboutirent a l'1iivation
de Montevideo au titre d'archev-chk et a la crkation
de deux autres v&echs. Or, avant la mise en execution
des d6cisions arretdes, les choses se brouillirent avec
Rome, et, a la mort du precedent 6veque, Mgr Isasa
fut nommi administrateur apostolique de tout 1'Uru:gnay. Eternelle, done patiente, Rome peut attendre.
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M. et Mme Buxareo, de Montevideo, nom bien connu
en nos deux Maisons-MWres, appartiennent a deux
families, insignes bienfaitrices de nos ceuvres, sceurs
et missionnaires,et en continuent fidlement les traditions. Ils me firent priere d'aller jusqu'a une estancia,
leur propri 6 t6, oi ils avaient dessein d'6tablir une
maison de Filles de la Charit6.
Jour etheure pris, nous partons, MM. Bouvier, Avizou
et votreserviteur, en automobile; promenade d'une heure
et demie. L'endroit se nomme Melilla, est excellent, bon
air, belle vue sur la campagne et le rio de la Plata. I y a
une chapelle fort coquette; des classes fr6quentees par
les enfants des employes de I'estancia; un dispensaire
bien outillb; une Association d'Enfants de Marie Imma<cule erigee par concession speciale de Pie X. Tout est
pret. 11 n'y a qu'd agrandir et am6nager pour que soit
prft, lui aussi, I'appartement reserv6 aux soeurs. Quela
Communaut6 en fournisse et ce sera chose vite faite.
Les soeurs, il les faut pour le mois de mars prochain.
Moi, je veux bien ; mais, les sujets! J'objecte la guerre...
On verra... Apris la guerre!... L'argument ne prend
pas; il doit etre us ; il a tant servi ! I1 faut promettre et
s'engager. In quantum possum, je promets, bien decide
a faire 1'impossible pour ne point manquer a l'engagement pris. Pour votre 6dification, sachez que les soeurs
sont installees a Melilla, solennellement, 6piscopalement depuis le g1mars dernier.
Terminee ma rapide visite aux oeuvres de Montevideo; retour a Buenos-Ayres avec le m&me et rajeuni
socius, par le m&me Ciudad de Buenos-Ayres; mais a
travers un brouillard dont on aurait cru le monopole
r6servi a Londres. Le samedi matin, 12 septembre,
nous sommes & Cochabamba.
Pour achever la sbrie des courses et visites, il reste
Assomption. Ce n'est point a deux pas de Buenos-
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Ayres. Quatre ou cinq jours de bateau pour aller, I
peu i pres autant pour revenir, cinq ou six de sejour,
cela fait une bonne quinzaine.
Maisquoi, il faut marcher, sous peine d'etre aumoins
excommuni6 par M. Jules Bauden, mon ex-confrere de
Montpellier, pr6sentement professeur au s6minaire de
1'Assomption et devenu promoteur, censeur, reviseur,
je ne sais; quelque chose de consequent et, qui sait,
peut-etre dangereux. La crainte et l'amour unis ensemble! En faut-il davantage pour monter sur le Berna et
avec lui remonterle Parana d'abord,le Paraguayensuite.
Embarquement le dimanche 19 septembre,

.

dix

heures du matin. Mais auparavant, conference aux
sceurs servantes de la province, en retraite depuis
le i6, avec, comme de juste, permission du directeurpredicateur. Cette retraite me permet de voir enquelque
faqon toute la province reunie et de lui parler de
choses qui inturessent toujours quoique dites et redites,
parce que toujours aimees : Communaut6, Fondateurs,
Superieurs, Regles, CEuvres, Pauvres. De plus, je vois
les superieures de Gualeguaychu et 'de Villa Dolores,
les deux seules maisons dont la visite ne put avoir lieu.
Sur le Berna et jusqu'au retour, M. Gimalac sera
mon compagnon de voyage. Gracieusement, le direc
teur de la Compagnie fluviale Mihanovich nousa donn6
une cabine pour chacun. Le bateau est commode et
confortable; pas de roulis ni tangage 5 craindre, tout
au plus les ensablements, car nous sommes a 1'6poque
des basses eaux.
En avant sur le Mar dulce; nous longeons la grande
ile Martin Garcia;puis, laissant a droite le rio Uruguay;

nous nous engageons dans le Parana. A Corrientes,nous
le laisserons k son tour pour entrer dans le Paraguay.
Nombreuses sont les stations entre Buenos-Ayres et
Assomption: vingt-quatre sauf erreur, Rosario, Parana,
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La Paz, Corrientes, La Villetta, Colonia, Bouvier,
Pilcomayo sont les principales. Nous les faisons, plus
on moins longues, les unes de jour et cela rompt la
monotonie du voyage; les autres de nuit et cela rompt
le repos du sommeil.
Dormez done avec le va-et-vient des matelots qui
priparent et effectuent l'accostage ou le d6marrage du
bateau; le grincement des grues qui souleventet d6posent dedans ou dehors sacs, caisses et ballots; les
cris - cris est un euph6misme -

des camelots qui enva-

hissent le bateau pour y placer leur marchandise :journaux et brochures, magazines aux images nombreuses.
Les strilloni de Rome jouissent, comme sonorit6 de
voix, d'une r6putation m6rit6e; ceux d'Amerique
pourraient leur rendre des points.
Ils ont du bon tout de meme, - et qui n'en a pas? mais de jour. Grace a eux, vous aurez, sans vous deranger ni m&me vous soulever de la chaise longue propice aux paresseuses reveries, votre pature politique
ou meme litt&raire pour autant que la litterature entre
dans la confection de leurs journaux et brochures.
Corrientes. Nous abandonnons le Parana qui s'en
va aux lointaines r6gions brbsiliennes; nous sommes
dans le rio Paraguay. Pen habitee la r6gion. Les rives
du fleuve n'appartiennent pas encore A la race humaine; jacaris et crocodiles en sont les incontestes
propri6taires. Y en a-t-il de ces sauriens-la! Ptendus
indolemment sur la vase, ils somnolent ou r6vent au
chaud soleil. Parfois, suivant les sinuosites du fleuve,
le bateau s'approche de la rive, tout pros, quelques
metres Apeine de ces aimables et c carapaqonri6s n habitants de l'empire aquatique. Impassibles, d6daigneux
ou simplement cousins germains du renard dont La
Fontaine ne savait ad juste la patrie :. Gascogne on
Normandie; I'ceil demi-ouvert, demi-ferme, clignotant,
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ils ne s'occupent de nous, insensibles aux r6flexions,
compliments on ironies. Quand ils baillent - ont-ils
faim, s'ennuient-ils? - ils decouvrent une double
rangee de dents tout a fait engageantes... A se tenir
i distance. Malgr6 la bonhomie de ces amphibies
point ne voudrais naufrager on meme canoter en ces
parages. Chacun chez soi!
Le 23 septembre, an matin, nous sotnmes tLa Villetta. La Berxa ayant un tirant d'eau trop fort pour ces
basses eaux, nous serons transbordes sur le Corumba,
plus petit, plus l6ger. II est IA et nous attend.
Oui, seulement, nous ne pouvons pas plus approcher
de lui, qu'il ne peut approcher de nous. Pourquoi?
Parce que l'6troit chenal assez profond pour notre passage est obstrue par trois vapeurs qui ont eu la riche
id6e de s'y ensabler. Aussi, on attend. Quoi? Que les
pluies survenant gonflent le fleuve et soulivent les
bateaux obstructionnistes? Non, tout de m6me. Simplement qu'un petit remorqueur mand6 par tilfgramme
vienne nous prendre, valises et personnes, et glissant
sur les eaux nous amine au Corumba. A quand le
remorqueur? Mais tout A l'heure, ce soir, a moins que.
ce ne soit demain. Attendons. On dijeune tout de
meme, on arpente le pont, on considire les rives pen
varides, les bateaux ensabl6s et qui ne bougent; on interroge le capitaine, les gens da bord, ils en savent
juste autant que nous; on interroge l'horizon, il ne
daigne nous r6pondre; on dit du breviaire, on r&cite le
chapelet, on fait ses prieres et lectures. Le soir tombe
vite et l'on va diner. Les itoiles naissent an ciel, on
les contemple. Anne! ma scenr Anne! Sceur Anne est
muette! On va se coucher et on dort. Do moins cette
nuit: pas de camelot, pas de sirene, pas de grue grinjante; le silence des immenses solitudes, silence de
la terre, du ciel et de l'eau, des hommes aussi quand
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un chacun s'est, dans sa cabine, retire et clos. B6nne
nuit!
Le lendemain, pas trop tard, arrive le remorqueur
annonc6; il s'appelle Puerto Aguirre; il est tout petit,
on s'y entasse; on longe les bateaux ensables, on
accoste le Corumbaet on y monte. A onze heures, nous
sommes en face d'Assomption. Pas moyen d'accoster
d'atracar. Un canot se dirige vers nous; nous y reconnaissons MM. Bauden et Lombard.
Bient6t nous sommes a terre et bient6t au s6minaire
oi nous saluons M. Montagne et les autres confreres
de la maison.
Le s6minaire est encore inachev6! La partie terminCe a de larges et commodes proportions; catera
desiderantxr. Surtout sont desires les moyens sonnants
et trebuchants, les patacones, necessaires pour la terminaison. Enfin, le plan d'ensemble est fait; c'est sur
ce plan que l'edifice a et& commence, c'est sur ce plan
qu'il sera continu6 et termine quand luiront les jours
dor6s, ou an moins argentes.
Fond&en 1880, le Seminario conciliarde Assancion a

djai donn6 de bons pr&tres : parmi eux I'6v6que diocesain, le vicaire general, le cur6 de la cathedrale et
d'autres.
Six jours pleins de permanence a Assomption, le

d6part tuant fixe an 3o septembre. Facilite de jouir
de l'aimable compagnie de nos bons Messieurs, de
causer de Paris, de la Maison-Mere, des Superieurs
avec les confreres, de rappeler Montpellier, le Peyrox,
Palavasou Bel-Air avec les ex-Montpellierains. Facilit6
de se rendre comptedu bien que font les Missionnaires
Ala jeunesse cl4ricale confiee a leurs soins, ainsi qu'aux
aeuvres des Filles de la Charit6, dans la capitale du
Paraguay.
Trois sont les maisons des sweurs. La Providence est
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un peusionnat encore florissant malgr la recente et
double concurrence d'une communaut6 espagnole pour
les classes plus aisees et d'une communaut6 italienne
qui s'adresse aux classes moyennes. Autrefois, il 6tait
seul et done plus florissant, naturellement.
Un trait a ce sujet. Les religieuses de la premiere
de ces communautes n'ayant encore aucun pied-a-terre
a Assomption demanderent l'hospitalit6 A la Providence; les soeurs la leur donnerent. Ignorantes de tout:
personnes, choses et pays, elles demanderent avis,
conseils, informations pour le succes de leur ceuvre,
les sceurs les leur donnerent!
Naivete de la part de nos chores soeurs? Simplicit6,
celle de la deuxieme espece? Car de simplicit,, il en
est deux sortes, chacun sait qa : la simplicit6 vertu
et... I'autre simplicite.
Eh bien, non, tout bonnement, ce fut charit6; et
les sceurs se redirent, peut-Etre m6me en latin, l'Utinam omnes p~ophetent! de saint Vincent en circonstances analogues.
Vous vous attendez a une seance :compliments, ricitations, po6sies, musique, chants; une de plus. Vous
avez raison. La Providence nous donna cette seance,
bien et tres bien reussie. II faut bien le dire, puisque
c'est vrai et agreable a dire.
Grand roi, cesse de vaincre ou je cesse d'dcrire!
s'6criait, presque lyrique, feu Nicolas Boileau. Autant
pourrait-on s'ecrier : c Seances, cessez d'etre r6ussies
ou je cesse de le dire! »
Que les futures seances se rassurent; ce sont lk
menaces po 6 tiques, et... qu'elles continuent!
Au reste, la premiere fois qu'en mes notes ou souvenirs je rencontrerai une s6ance non reussie, je vousle dirai. Cela mettra un peu de vari6te dans ce recit
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dont la longue monotonie frise de bien pros l'uniformit6,
mere du soporifique ennui, an dire du meme Boileau.
L'ennui, naquit un jour, de l'uniformit6.

La seconde maison est un h6pital, avec, vis-a-vis,
une annexe destin6e aux enfants. Les sceurs y exp6rimentent,- depuis pen, un r6gime administratif
nouveau. Jusque-lk les h6pitaux d6pendaient d'une
soci6t6 de dames qui, recueillant des ressources privies
et les allocations publiques, prenaient soin de l'ceuvre.
C'est avec cette societ6 qu'avait trait6 la Communaut6.
Dernjirement, le gouvernement prit A sa charge
ces 6tablissements et autres similaires. Cette op&ration
s'appela: Nationalisation des 6tablissements de bienfaisance et necessita un nouveau contrat de la Communaut6 avec lI'tat cette fois-ci. A cet effet, le
directeur et la visitatrice de la province des Filles de
la Charit6 s'en vinrent, en mai 1915, A Assomption.
L'accord fut vite conclu, le gouvernement s'6tant
montr6 plut6t large.
Cette nationalisation, mal jug6e deplusieurs, n'6tait
pas sans inqui6ter quelque pen les sceurs, habituses
a traiter a la bone, avec les bonnes dames. Jusqu'ici,
il faut le reconnaitre, rien n'a justifie leurs craintes.
L'op6ration tourna a I'avantage des pauvres, plus facilement requs, plus nombreux, mieux soignbs.
Les enfants malades, separ6s des grandes personnes,
chose avantageuse, et transportes vis-a-vis dans
une annexe a eux seuls destinie et pour eux am6nagee,
sous la direction des soeurs, y gagnerent en bon air et
en moralit6. L'h6pital lui-meme y gagna de 1'espace,
des lits,des restaurations et de meilleures installations.
I1 resta comme ci-devant d&di6 A saint Vincent de
Paul; mais les salles d6baptisees s'appellent prosaiquement n" I, 2, 3,4, etc.
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La troisieme maison est un asile on orphelinat. II
recueille bien deux cents enfants. Autrefois, il occupait le local devenu annexe de I'h6pital; maintenant,
il se trouve en pleine campagne, assez loin de la ville.
Nous y fimes deux visites: la premiere, inattendue
qui mit la bonne superieure an d6sespoir; la seconde,
attendue, protocolairement r6glee.
D6sespoir! Eh! oui! parce que, arrivant i l'improviste, nous ne pimnes voir en beaute tout son monde
d'orphelines petites ou grandes.
Voyez-les, en effet, par les corridors, les escaliers
on les cours, toutes nu-pieds, sans bas ni souliers et
pas plus fitres pour cela. C'est la mode li-bas, excepte
pour celles des filles d'ive qui suivent la mode de
Buenos-Ayres ou meme de Paris.
Par les rues de la ville, et elles sont loin du pavageen
bois ou de Pasphalte; par les routes de la campagne oh
le macadam est objet de grand luxe, les bonnes femmes
s'en vont marchant et trottinant avec sur la tete une corbeille on panier charg6; sous un des bras un enfant;
sous I'autre un paquet quelconque. Pas de danger que
les trous et bosses qui modifent a tout moment le relief
du chemin fassent chavirer le r6cipient bien pose sur
leur tete avec ou sans coussinet. Contre toutes les lois
de la micanique, il se trouve en 6quilibre parfaitement
stable. P6rette aurait pu leur demander des leqons,
fort avantageusement.
Que si, d'aventure, elles apercoivent sur le sol
quelque menu objet qui fasse naitre le desir de le possider, des doigts du pied transformes en pincettes,
elles le saisissent et l'61event jusqu'a la hauteur d'une
des deux mains a moiti6 libre. C'est prestement fait.
Pour completer ce portrait en raccourci, il faut leur
mettre a la bouche un bon cigare, fumante cheminee.
En dehors de. la ville toutefois; car les convenances ne
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leur permettent pas de fumer devant une personne
respectable, comme serait un officier, un pretre, un
magistrat, etc. Or, en ville, la rencontre relativement
fr6quente de telles personnes les exposerait, on a
manquer de respect ou k sacrifier leur cigare a moins
qu'une adresse peu commune leur permit de dissimuler
sans perte le corps du d&lit.
Ces modes ne sont pas tout a fait celles de 1'avenue
de l'Opera, ni du boulevard ou du bois; mais apres
tout, oh s'exhibent les modes les plus excentriques? Sur
les bords du rid Paraguay ou sur les rives de la Seine,
de la Tamise et autres aristocratiques fleuves?
Cette 6conomie de chaussures n'est pas propre aux
filles paraguayennes d'Eve; tres nombreux sont les fils
d'Adam qui les imitent. Seulement, parmi le sexe fort,
plus grand est le nombre de ceux qui ont vu BuenosAyres, sans parler des riches qui ont voyage jusqu'en

Europe.
Revenons a nos petites ou grandes va-nu-pieds de
l'asile. Elles ont bon air, bien 6veillkes, contentes
d'etre au monde, curieuses de contempler un monsieur
qui vient de Paris. Qu'est-ce que cela peut bien repr6senter, dans leur tete, ce mot de Paris? Peut-6tre rien
du tout, probablement une autre Assomption plus
petite ou plus grande que celle du Paraguay. En
tout cas, elles apprecient fort pen, parait-il, le
bonheur de porter souliers et bas. I1 ne leur est pas
du tout d6montr, que le seal fait de porter des bas,
fussent-ils de soie precieuse ou de chausser de longues
bottines, hautes comme des ichasses, soit preuve
d'esprit et de gott. II ne leur semble pas mime que
l'6conomie de la chaussure, souliers et bas, soit plus
sotte que l'economie de l'6toffe d'oi resultent les jupes
courtes. Manifestement, elles sont arrireies ces va-nu-

pieds paraguayennes!
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Mais la v6nerable superieure n'est pas contente.
C'est positif. Arniver, sans ktre annoncd, c'est une
trahison. Que va-t-on penser de sa maison? Une
maison de va-nu-pieds. Fi! 'hborreur! Et si on savait
cela a Paris, et si les Annales indiscretes allaient
mechamment le publier urbi et orbi.
Consolez-vous, ma bonne Mire, nous reviendrons, et
ce sera le 27 s-ptemirnre f'te de saint Vincent, pour
c6l6brer la messe chez vous, afin de voir en beaut6 et
en toilette, bien coiff6, bien habilli, bien chaussd,
tout ce monde vivant et remuant que vous aimez et
qui vous le rend. Et soyez-en assur&e, les Annales
publieront les belles choses qu'immanquablement nous
verrons et entendrons.
Au jour fixe, nous sommes 1U. Les enfants aussi
avec, aux pieds, bas et souliers comme des Parisiennes.
Messe, communion g6ndrale. Apris la messe et le
dejeuner, toujours chaussdes, mais passablement g6enes
- est-ce une id6e? - elles disent, en bon castillan et
en un compliment bien tourne, leur reconnaissance
pour le Phre et pour la Mire qui, de bien loin de Paris,
leur ont envoy6 quelqu'un les assurer de l'inter&t qu'ils
portent a leur lointaines petites filles. Remerciements,
assurance que l'expression de leur reconnaissance
sera port6e au Pere et a la Mere, distribution de souvenirs, bedndiction au nom du successeur de saint
Vincent.
Finis les compliments; finie la seance; finie la torture des chaussures!
Quand, la maison parcourue et visit6e, nous regagn-ns la porte, nous rencontrons alertes et joyeuses
les Parisiennes de tout a l'heure redevenues Paraguayennes. D6cid6ment, cela leur va mieux; leur
d6marche en parait plus ais6e, plus facile.
Tout de meme, n'allez pascroire que, feru d'6conomie
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et sous couleur de meilleure grace en la d6marche, je
propose A nos orphelinats la mode d'Assomption. Cum
Romae fueris...
.Ce m&me jour, 27 septembre, anniversaire de la
mort de saint Vincent, fete au s6minaire. Parmi les
invites : le vicaire g6neral de Mgr l'Eveque et quelques
ecclesiastiques, amis de la Congregation. Le soir,
salut solennel dont les chants nous donnent I'illusion
de nous trouver i la Maison-Mbre.
Le grand vicaire rend la politesse A lui faite; invitation a sa maison de campagne. La me fut offerte
I'occasion de goiter le mati, fameux et recherch6 en
Am6rique australe, connu deji en Europe. Les m6decins lui attribuent, dit-on, toutes les qualitis du th6
et aucun de ses inconv6nients. Parfait. Comme le the,
c'est une infusion; la Yerba Mate, originaire du Paraguay, est d6ji cultiv6e ailleurs.
On peut prendre le mati en une tasse comme le cafe,
le th6, la camomille, ou toute autre vulgaire infusion;
mais le chic est de l'aspirer au moyen d'un chalumeau
de verre on d'argent; savourant lentement et, par
petites gorgbes, absorbant le pr6cieux nectar. Qui le
prend nature et qui le prend sucr6, mais il doit 6tre
chaud, pas trop, a point. In medio stat... Je le pris
chaud; je l'essayai nature; je le goutai sucr6; j'usai du
chalumeau d'argent. H6Ias! a ma honte et confusion
il me faut avouer que le mati ne fit pas mes delices; les
autres s'en dtlectaient. II me manquait I'habitude; ce
sera pour un autre voyage aux americaines regions.
Les Pires de Betharam, prbs Lourdes, ont, i Assomption, un magnifique college. Echange de visites les
plus cordiales.
Visite au ministre de France. I1 m'assure que le
pacifique M. Montagne ne lui a jamais occasionne
aucune complication politique ou autre; je le crois sans
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peine. I connalt la Congregation etsesceuvres d'Orient,
ayant tte autrefois eleve A Sainte-Pulcherie alors que
son pere 6tait dans la diplomatie a Constantinople.
Le 29 septembre, veille du d6part, conference aux
sceurs d'Assomption reunies a la Providence. Ce sont
les adieux avec l'au-revoir au ciel.
Les adieux aux confreres ont lieu dans la matinee du
3o apr.s la messe c6lebree. Adieux! on se dit bien aussi
au revoir, mais plut6t Ala Maison-Mere qu'au Paraguay!
MM. Charbonnier, Lombard et Bauden nous accomgagnent au bateau; nous y trouvons le secr6taire de
1'6v~ch6. Apris l'avoir remerci6 de son attention, je le
prie de transmettre a Mgr Bogarin, avec tous mes
regrets de ne I'avoir point rencontr6e Assomption,
1'assurance de mon profond et religieux respect.
La cloche sonne; ces messieurs nous quittent; on
leve l'ancre et nous partons, descendant le fieuve.

A Villetta, transbordement sur le Guaraxy qui nous
amtnera a Buenos-Ayres. Nous revoyons sur les rives
du rio Paraguay les memes nombreux crocodiles,
nous faisons les memes stations; nous reentendons les
memes journaux cries par les memes camelots; les
m&mes grues grincant sur leurs chaines rompent le
silence de nos journ6es ou le repos de nos nuits. Pour
completer la serie des ressemblances, mimes menus A
latable d'h6te, dont le puchero forme le plat de resistance quotidienne, et la pate de coing, l'inevitable
dessert.
Dans un ordre plus eleve, meme facilit6 de lire, etudier, ecrire, vaquer A ses exercices de piet6.
Dimanche 3 octobre, solennit6 du Saint-Rosaire,
inscrite sur l'Ordo; mais a bord rien n'en fait soupqonner l'existence. Qui veut solenniser avec offices et
c6remonies .les bonnes fetes, qu'il reste chez soi et
reprime, s'il l'a, son humeur voyageuse.
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C'est aussi notre quatrieme et dernier jour de
voyage. Ce soir nous serons a Buenos-Ayres.
A quinze heures, nous d6barquons et bient6t nous
sommes calle Cochabamba.
11 est temps de songer au Br6sil et au moyen d'y
passer. Informations l'agence. L'Amazone de la Royal
Mail partira pour Rio, vendredi *8 octobre. Nous lui
confierons notre personne et nos bagages.
Ces quatre jours sont jours de visite. Nouvel et dernier phlerinage a Notre-Dame de Lujan, visite A
M. Georges toujours A I'h6pital et pas ambliore, visite
au ministre de France, au consul pour le visa des
papiers, AMgr l'Archeveque, A quelqueg communautbs.
Entre temps, la visitatrice devant aller a Montevideo, il est decid6 qu'on profitera de l'occasion pour
aller etudier de plus pres et sur place le projet de fondation il'estancia de Melilla. Consequence: le depart definitif de Buenos-Ayres est avanc6 d'un jour. Nous prendrons l'Amasone samedi matin 9 octobre a Montevideo.
Jeudi soir donc, adieux a Buenos-Ayres et Atout ce
que ce mot rappelle d'aimables et fraternelles attentions; remerciements pour toutes les bont6s dont on y
a comble ma chetive personne; au revoir aussi! Tout
arrive ici-bas. A la grace de Dieu!
Adieux et remerciements termin6s, avec M. Dupeux
pour compagnon, depart par le Cabo Corrientes. Le
Mar dulce est passablement agit6 et agitant. On arrive
sans encombre tout de meme.
Vendredi apres-midi, soeur Visitatrice, sa compagne
et deux sceurs de Montevideo dans une automobile;
MM. Bouvier, Jauzion, Dupeux et votre serviteur dans
une autre; cette caravane se rend a Melilla, oi nous
ont precedes les propri6taires. On examine, on
admire, on d6cide la fondation. Les permissions n&
cessaires seront demand6es aux superieurs majeurs at
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I'on sollicitera une r6ponse aussi t6lgraphique qu'affirmative. Ainsi fut fait.
Retour a Montevideo.
Samedi matin, encore des adieux, aux n6tres de
Montevideo, aux soeurs de 1'Union oi je celbre la
sainte messe, B M. Buxareo venu au port pour me saluer,
aMM. Bouvier et Diupeux qui m'accompagnent jusqu'a
l'Amazone; mais ne peuvent monter a bord : interdit
depuis la guerre.
L'Amazone leve l'ancre et part. Derniers saluts et
derniers adieux 1l'Am6rique espagnole. En route pour
l'Amnrique portugaise.
La mer d'abord est belle, puis un peu emue; enfin
mauvaise. Encore peu charge le bateau roule volontiers
et beaucoup. Les estomacs s'en plaignent; il n'en a
cure et continue frouler et a marcher.
Nous revoyons choses d6ja vues, voilt six mois;
nous repassons par le golfe de Sainte-Catherine, tres
doux cette fois.
Le mardi 12 octobre, A Santos, des le matin, bon
matin. Parmi les d6barqu6s, une troupe lyrique italienne, una compagnia. On les reconnaitrait gens de
theatre rien qu' leurs gestes amples, i leurs attitudes
observtes, aux eclatantes sonorites de leurs voix bien
timbr6es.
Sortes de gens toujours sur la scene, costumes,
devant un public, en quete des bravo, brava, bravi!
Nombreux sont leurs bagages; plus nombreux seront
les succes et les quattrinia Saint-Paul, oh ils vont donner une serie de representations. Bonne chance! Mais
quelle id6e de venir en ces pays jouer la comedie a
une 6poque ou, d6ji chaud, le printemps promet un &tC
brilant, Peut-etre que, comme tant d'autres, ils font
comme ils peuvent. Et la res angusta domi explique
bien des choses.
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En compensation des debarquements, I'Amazone
embarque du matin au soir, ou mieux engouffre par
Stoutes ses ouvertures de la viande frigorifibe, enormes
quartiers de bceuf. Tout un long train range sur le
quai se vide, vagon par vagon, dans le vapeur. Et
voil. de quoi faire consommes et biftecks!
Le lendemain matin, mercredi 13 octobre, nous aborbons la baie de Rio de Janeiro.
(A suizvre.)

VARIETES
TROISItME CENTENAIRE DU SERMON DE
SAINT VINCENT A FOLLEVILLE

Le 25 janvier 1917 rappellera aux enfants de saint
Vincent de Paul un anniversaire cher a leur cceur, celui
du jour oi, voila dejitrois cents ans, le 25 janvier 1617,
leur saint Fondateur prononqa dans.une petite localit6
de la Somme, a Folleville, le premier sermon de la
Mission. Ce jour fut, suivant un mot d'Abelly, qui
semble emprunt6 au saint lui-m&me, le jour de la conception de la petite Compagnie. Les circonstances presentes ne nous permettent pas d'en f&ter avec 6clat le
troisiIme centenaire, mais elles n'enleveront rien a la
ferveur de nos pribres, parce qu'elles ne peuvent nous
faire oublier le tribut de reconnaissance et d'amour
que nous devons au Trbs-Haut, dont saint Vincent a
6t6 l'instrument kclair6 et docile.
Folleville, petite commune de l'arrondissement de
Montdidier, dans le diocese d'Amiens, n'a qu'une population de deux cents habitants. Le voyageur qui descend a La Faloise, une des gares diss6min6es sur la
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voie ferr6e Paris-Amiens, doit parcourir 3 kilometres
en pente douce, le long du bois de Saint-Martin, avant
d'arriver devant 1'eglise de Folleville, monument du
quinzieme et du seizieme siecle, qui abrite et la chaire
dans laquelle saint Vincent Lit maintes fois monte et
l'oeuvre d'art la plus admirable que la Renaissance ait
produit dans le nord de la France. La chaire est en
bois et tres simple. Les panneaux de la tribune, cisel6s
avec el6gance,le cul-de-lampe qui la supporte et I'abatvoix sont de la fin de la Renaissance. Autrement,
luxueux est le tombeau de Raoul de Lannoy et de
Jeanne de Poix, sa femme, seigneurs de Folleville au
seizieme sitcle et ancetres de Frangoise-Marguerite de
Silly, 6pouse de Philippe-Emmanuel de Gondi, geniral
des galeres. Le sarcophage, la niche et le couronnement du tombeau sont de v6ritables merveilles que les
archeologues ne se lassent pas d'admirer.
De l'ancien chiteau, construit au quinzieme siicle,
il ne reste plus que des ruines pittoresques : quatre
murailles formant un rectangle de 24 metres sur I I; aux
quatre coins, quatre tours d6mantelkes; au milieu du
c6te nord, une tour encore intacte, avec un escalier de
cent vingt marches, qui mtne sur une plate-forme, i
14 metres du sol.
Le domaine seigneurial de Mine de Gondi s'etendait bien au deli de Folleville. Parmi les localitis
qu'il englobait se trouvait le village de Gannes, situ6
S2 lieues environdu chiteau.La vivait,en janvier 1617,
un paysan de so-xante ans, que torturait une conscience charg6e de p6ch~s et qui passait n.anmoins aux
yeux de tous pour un homme de bien. Atteint par une
maladie mortelle, il fit appeler saint Vincent, que
Mme de Gondi avait amend avec elle a Folleville. Le
saint accourut et conseilla une confession g6nbrale.
Une fois delivr6 de ses fautes, le malade ne se possk-
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dait plus de joie. (4 Ah! Madame, dit-il i Madame de
Gondi, trois jours avant sa mort, j'6tais damn6 si je
n'eusse fait une confession g6enrale, i cause de plusieurs gros pech6s dont je n'avais os6 me confesser. ,
Et Mme de Gondi itonn6e ne put se contenir. a Ah!
Monsieur, qu'est-ce que cela? qu'est-ce que nous
venons d'entendre? s'6cria-t-elle, tourn6e vers le saint.

FOLLEVILLE. -

Les ruines.

II en est sans doute ainsi de la plupart de ces pauvres
gens. Ah! si cet homme, qui passait pour homme de
bien, etait en 6tat de damnation, que sera-ce des autres
qui vivent plus mal? Ah! Monsieur Vincent, que d'ames
se perdent! Quel rembde a cela? >,
Ce remade, Dieu le lui suggera. ]coutons saint
Vincent : c Le jour de la Conversion de saint Paul,
qui est le 25, cette dame me pria de faire une predication en l'eglise de Folleville pour exhorter les habitants
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A la confession g6nerale; ce queje fis. Jeleur enrepr6sentai l'importancet et l'utilit6, et puis je leur enseignai
la maniere de la bien faire; et Dieu eut tant d'egard a
la confiance et A la bonne foi de cette dame (car le
grand nombre et l'6normiti de mes p6ch6s et empech6
le fruit de cette action) qu'il donna la ben'diction a
mon discours; et toutes ces bonnes gens furent si
touches de Dieu qu'ils venaient tous pour faire leur
confession g6n6rale. Je continual de les instruire etde
les disposer aux sacrements et commencai de les entendre. Mais la presse fut si grande que, ne pouvant
plus y suffire avec un autre pretre qui m'aidait, Madame
envoya prier les R6verends Pires Jesuites d'Amiens
de venir au secours; elle en ecrivit an Reverend PNre
recteur, qui y vint lui-meme; et, n'ayant pas eu le loisir
d'y arr&ter que fort pen de temps, il envoya pour y travailler en sa place le R. P. Fourchi, de sa meme Compagnie, lequel nous aida a confesser, precher etcat6chiser, et trouva, par la mis6ricorde de Dieu, de quoi
s'occuper. Nous fimes ensuite aux autres villages qui
appartenaient a Madame en ces quartiers-la, et nous
fimes comme au premier. I1 y eut grand concours, et
Dieu donna partout la benediction. Et voilk le premier
sermon de la Mission et le succes que Dieu lui donna
le jour de la Conversion de saintPaul; ce que Dieu ne
fit pas sans dessein en un tel jour. n
Au moment oh il prononcait ces paroles devant ses
missionnaires, saint Vincent ne pouvait tout dire. Une
autre consideration avait pousse Mme de Gondi a conseiller la pratique des confessions g6n6rales. Le saint
la fit connaitre plus tard, dans son entretien du 25 janvier i655 : u Deux choses murent Mme la g6nerale a
faire faire des confessions ginerales a ce pauvre
peuple, dont il y en a une, si je le dis i la Compagnie,
je noterai quelque famille. Le dirai-je, 6 .non Dieu? w
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Et apres une courte pause, il continua : a Toutefois
oui, il faut que je le dise, pour ce qu'aussi bien, il n'y
a plus personne de cette famille-l;; ils sont tous morts,
et le cure dont je vais parler,aussi; et j'ai appris qu'encore un'de ses parents, qui etait un fort homme de
bien et qui me vint voir, il y a quelque temps, ici, est
aussi mort depuis peu, et qui est le dernier qui restait
de cette famille. Or, le fait est que feu madite dame
se confessant un jour a son cure, elle fit attention qu'il
ne lui donnait point l'absolution; il marmottait quelque
chose entre ses dents, et fit ainsi encore d'autres fois
qu'elle se confessa a lui; ce qui la mit un peu en peine;
de sorte qu'elle pria un jour un religieux qui l'alla
voir, de lui bailler par ecrit la forme de l'absolution;
ce qu'il fit; et cette bonne dame retournant ai confesse,
pria ledit sieur cure de prononcer sur elle les paroles
de l'absolution contenues en ce papier;'ce qu'il fit; et
elle continua de le faire ainsi les aut;es fois suivantes
qu'elle se confessa a lui, lui donnant son papier, pour
ce qu'il ne savait pas les paroles qu'il fallait prononcer,
tant il 6tait ignorant; et me l'ayant dit, je pris garde
et fis plus particulibre attention a ceux a qui je me
confessai, et trouvai qu'en effet, cela 6tait vrai et que
quelques-uns ne savaient pas les paroles de l'absolution. )
A la vue du magnifique succes de la mission de Folleville, Mme de Gondi conqut le projet de laisser un
fonds de 16ooo livres Ala Communaut6 qui accepterait
de donner des missions dans toutes ses terres, de cinq
en cinq ans. Aprts en avoir parle au R. P. Charlet, provincial des J6suites, qui declina l'offre, sur I'ordre de
son Superieur g6neral, comme ne rentrant pas dans
les fins de I'Institut, le saint se tourna du c6te du cardinal de Berulle, qui ne crut pas pouvoir accepter lui
non plus. Devant ces refus, Mme de Gondi fit de cette
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fondation I'objet d'une clause testamentaire en faveur
de saint Vincent lui-meme, auquel elle laissait le choix
du lieu de la mission et des moyens.
On sait combien saint Vincent a r6pondu au d6sir
de la pieuse fondatrice. L'institution de la Congr6gation de la Mission est la consequence du sermon de
Folleville; elle en est sortie comme l'arbre sort du
grain de s6nev6. Aussi, le jour de la Conversion de
saint Paul, saint Vincent ne manquait-iljamais d'exhorter les siens ; la priere et de leur recommander de
faire la sainte communion pour remercier Dieu de
I'institution de la Compagnie et lui demander qu'elle
marchit fidelement dans ses voies.
La Compagnie a toujours continue de regarder ce
jour-li comme un de ses grands anniversaires. u Cette
f&te n'est point de commandement, lisons-nous dans le
coutumier suivi a la maison de Saint-Lazare an milieu
du dix-huitieme siecle; nous ne laissons pas de la
cel6brer avec une devotion particulirre en chantant
une messe solennelle a 1'issue des Petites Heures, pour
remercier Dieu de la grace qu'il a faite a la Congr6gation de la Mission, iui donnant a pareil jour quelque
petit commencement de son 6tablissement futur. L'assistant avertit a l'obeissance qu'il y a communion gDn&rale et indulgence plkniere accordee a tous les membres
de la Congregation qui visiteront, le jour de la fete de
la Conversion de saint Paul, depuis les premieres
v6pres jusqu'au soleil couchant de la meme fete, leur
6glise, pourvu qu'6tant veritablement p6nitents et
s'etant confesses, ils aient recu la sainte communion,
et qu'ils offrent a Dieu dans ladite 6glise des prieres
ferventes et devotes pour l'heureux progres et propagation de ladite Congr6gation, pour l'union entre les
princes chretiens, l'extirpation des he;rsies et 1'exaltation de notre Mere la sainte -glise. II y a toujours
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repetition ce jour-li, et, quand cette fete arrive le vendredi, il n'y a point de chapitre ni d'abstinence (i).
Les 6tudiants vont en classe le matin, comme d'ordinaire, et a l'heure que l'assistant designe. Apres
l'obeissance, il y a exhortation a la salle. ,
La tradition a surv6cu a la grande .Rvolution. Le
25 janvier est reste un jour de fete. Ce jour-la, les
enfants de saint Vincent aiment a se reporter par la
pensee dans la petite 6glise de Folleville, oh tous desireraient aller se prosterner. Ce lieu leur est cher,
comme Pouy, comme Clichy, comme Chitillon-lesDombes. En 1779, ils y donnerent une mission, qui se
cl6tura, le 25 janvier, par la translation solennelle
d'une precieuse relique de saint Vincent, dont ils faisaient cadeau a l'eglise, ainsi que d'un autel en bois.
La relique est encore 11 aujourd'hui, enferm6e dans
son reliquaire d'argent. On ne songea que plus tard,
dans la seconde moiti6 du dix-neuvieme siecle, a dedier
une chapelle au saint. Cette chapelle, placee sym6triquement a la chapelle seigneuriale, en forme comme
le transept sud.
Saint Vincent prit encore davantage possession de
la paroisse quand, en 1869, Mgr Jacques-Antoine Boudinet. 6v&que d'Amiens, confia la cure aux Pr&tres de
la Mission. M. Jean-Baptiste Lugan et M. Jean Planteblat, qui lui succ6da en 1884, y ont laiss6 le souvenir
de pasteurs pieux et z6les. M. Eugene Delaporte, qui
continuait encore leur ceuvre a la veille de la guerre,
a fait lui aussi beaucoup de bien aux habitants de la
localit6. C'est lui qui sugg6ra, en 1913, au president de
l
de Montdidier, l'id6e de
I'association des anciens 6ves
tenir leur reunion annuelle a Folleville. Cette reunion
eut lieu le 16 septembre. Rien de plus 6difiant que de
(r) Par ce mot, le coutumier entend signifier que le jeiine du vendredi soir est supprimi.
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voir ces hommes de toutes les professions, ecclesiastiques, medecins, avocats, notaires, commerqants, militaires, se pr6parer, par l'assistance a la messe, a la
seance dans laquelle ils devaient echanger leurs vues
et entendre la lecture du rapport. La pens6e de saint
Vincent de Paul plana sur la fete.
Le P. Etienne jugea que les Filles de la Charit6
seraient a leur place a Folleville. Avec l'aide precieuse
de 1'vetque d'Amiens, qui recommanda le projet dans
le mandement de careme de l'ann6e 1873, il acheta,
l'ann6e suivante, les anciens bUtiments de la ferme
du chateau, tout proche de I'6glise, et y installa un
orphelinat, sons la surveillance des sceurs. Plusieurs
pr&tres sont sortis de I1. Hdlas! pourquoi faut-il qu'aujourd'hui cette ceuvre ne soit plus! Les orphelins ne
manqueront pas apres la guerre; esp6rons que les
m'rs de la ferme en abriteront de nouveau quelquesuns.

P. COSTE.

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
39. Dauverchain (Francois),

pretre, dec6di le

31 juillet 1916, a Fou-tcheou (Chine); 74 ans d'age,

5o de vocation.
40. Pawlinski (Louis), pretre, deced6

le 2 juillet

1916, a Cracovie (Pologne); 33, Io.

41. Konieczny (Jacques), pr&tre, decd6 le 23 juillet
1916, a Cracovie (Pologne); 5o, 34.

42. Ivanoff (Pierre), coadjuteur, d6cede le 6 avril
1916, a Ingelmunster (Belgique); 24, 6.
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43. Allot (Fernand), pretre, d6c6d6 le io septembre
1916, a Guayaquil (Equateur); 53, 30.
44. Damereau (Frederic), coadjuteur, decde
le
28 aouit 1916, a Salonique (Grace); 73, 38.
45. Kaiser (Joseph), coadjuteur, d&eced le 23 f6vrier 1916, a Graz (Autriche); 36, 11.
46. Haidinger (Charles), coadjuteur, d6ced6 le
17 aout 1916, a Graz (Autriche); 22, 4.
47. Abdou (Dominique), pr&tre, d6ced6 en 1916, a
Tripoli (Syrie); 66, 44.
48. Bozec (Jean-Louis), pretre, d6c6de en septembre
1916; 31, 12.
49. Mor6 (Jacques), pretre, d6c6d6 Ie 24 septembre
i916, a Perryville (Etats-Unis); 82, 61.
50. Calais (Leon), pretre, decede le 8 octobre 1916,
a la Maison-Mere (France); 65, 32.
51. Baptiste (Augustin), coadjuteur, d6c6d6 le 4 septembre 1916, a Belloy-en-Santerre; 36, 17.
52. Dost (Martin), coadjuteur, d6c6d6 le 14 septembre 1916, a Montevideo (R6p. Argentine); 89, 47.
53. Yen (Jacques); dec6d6 en 1916 (Chine); 79, 5o.
54. T. H. P. Villette (Emile), Sup6rieur g6neral,
d6c6d6 au Berceau-de-Saint-Vincent-de-PauI, le 7 septembre 1916; 61, 43.
NOS CHeRES SCEURS
Jeanne Manadd, dc6ddee a la Maison Centrale de BuenosAyres; 82 ans d'age, 60 de vocation.

Maria Flandrin,. H6pital, Lima (Pirou); 84, 55.
Jeanne Claverie, H6pital, Callao (Perou); 87, 62.
Marie Jacques, Maison Saint-Vincent de 1'Hay; 55, 32.
Marie Darroux, HOpital, Fortaleza (Bresil); 72, 45.
Rose Giscard, Hospice, Semussac; 72,5o.
H61ene Victor, Maison Centrale, Varsovie (Pologne); 83, 61.
H6lbne Dulinska, H6pital de Wtoctawek (Pologne);2 9 , 9.

-

254 -

Jeanne Grabska, Orphelinat, Varsovie (Pologne); 34, ir.
Apolline Cylwich, H6pital, Kalisz (Pologne); 43, 20.
Fl6icitE Ceglowska, H6pital, Ostrolka (Pologne); 31, io.
Victoire Mioduzewska, H6pital E. Tr., Varsovie (Pologne);
59, 34.
Anna Bajkonska, H6pital, Srczcuzyn (Pologne); 69, 42.
Marianne Klusyczynska, H6pital, Varsovie (Pologne); So, ;5.
Jeanne Zawistouska, H6pital, Varsovie (Pologne); 3i, 0o.
Marie Helbne Gourdel, Misdricorde, Rennes; 3o, 8.
Tullia Novaro, Maison Centrale, Turin (Italie); 89, 64.
Maria-Antonia Alonso, Maison Saint-Jean-Baptiste, Barcelone,
55, 36.
Candelas Bascones, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro (Espagne); 31, 13.

Ldontine Baux, Maison Principale, Paris;67, 41.
Hilene-Marie Garnir, Maison Saint-Leonard, Liege; 32, lo.
Corn6lie Ravoet, Maison Saint-Bavon, Gand; 66, 42.
Marie Philipsky, H6pital,Lima; 85, 65.
tlisa Maraval, Maison de Charite, Chitean-l'v6que; 70, So.
Anne Fromzen, Maison Centrale, Cologne-Nippes; 33, 12.
Antoinette Glenadel, Maison de Charit4 de 1'Hay; 44, 14.
Marie Guigon, Maison Centrale, Naples; 76, 58.
Josefa Galan, Hospice, Santiago (Espagne); 35, 8.
Maria Ramos, Refuge, Zaragoza (Espagne); 3o, 2.
Jeanne Amouroux, Asile, Rio de Janeiro; 93,69.
Marie David, Hospice, Orthez; 43, 23.
Marie Langacheau, Maison de Charitd, Sartrouville; 66, 4o.
Blanche Guirin, Maison de Charit6, Clignancourt k Paris;
38, 17.

Victorine Bazin, Hospice, Sedan; 76, 44.
Gertrude Argento, Maison de Charite, Naples; 51, 28.
Nodmie Sujet, Maison de Charite, Fbre-Champenoise; 54, 27.
Marie Patron, H6pital Saint-Andre, Lima (Pdrou); 37, 19.
JosephineCastro, H6pital Santa Ana, Lima (Perou) ;87, 55.
Flore Defives, Maison Principale, a Paris; 76, 53.
Marie Rochette, Maison Saint-Joseph, Parmentier, & Paris;
72,47.

Marie Koury, Maison de Charite, Tripoli (Syrie); 37, 9.
Maria Ugalde, H6pital, Vera (Espagne);75, 52.
Rosalia Garcia, H6pital, Sevilla (Espagne); 68, 47.
Dolores Fortuny, H6pital, Badajoz (Espagne); 6r, 34.
Caroline Pelc, H6pital, Maryampol (Pologne); 5i, 3i.
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Marie Guilliot, Asile Saint-Vincent, La Teppe; 75, 5o.
Maria Celsi, H6pital de Santa Sofia (Italie); 55, 32.
Thirese Vercellino, Maison Saint-Joseph, Grugliasco (Italie);
44, 23.

Jeanne Sormani, Maison Centrale, Turin; 70, 5o.
tllonora Tyler, Asile des Enfants-Trouvis, Philadelphie
(ttats-Unis); 79, 58.
Catherine Dongherty, Maison Centrale, Emmittsburg; 77, 57.
Catalina Cuerpo, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro; 70, 42.
Adelaida Plana, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro;38,21.
Marie Trdhont, Misericorde du Caire; 48, 21.
Claudine Chireau, Maison de Charite,Dieppe; So, 55.
Sophie Vincent, H6pital, Lucon; 66, 44.
Marie O'Longhlin,Maison Centrale, Emmittsburg; 3o, 1o.
Josephine Dumet, Maison Principale A Paris; 59, 26.
Marie Rabany, Maison Centrale, Naples; 79, 57.
Leontine Poirier, H8pital, Saint-Louis (Etats-Unis); 78, 58.
Marie Feyfeux, H6pital, Riom; 60, 40.
Marie Ldon, H6pital, Cormeilles; 67, 41.
Antoinette Labbs-Larre, Maison de Charit6, Saint-Maurice;

78, 55.
Marie Guyenet, Maison de Charite, Vannes; 69, 45.
Marie Brun, Hopital Sainte-Croix, Bordeaux; 5i, iS.
Juana Zabalza, Asile, Logrofio (Espagne); 6x, 36.
Dorotea Castrillo,Asile desEnfants-Trouves, Avila (Espagne);
24, 6.

Josefa Munoa, H6pital Saint-Jean-de-Dieu, Grenade; 76, 52.
Gregoria Jimenez, Asile des Convalescents, Madrid; 5o, 29.
Anne Rives, Maison Saint-Vincent, L'Hay; 67, 43.
Eugnnie Boulanger, Maison Notre-Dame, &Chilons-s.-Marne;
70, 43.

LUonie Terrail, H6tel-Dieu, Castres; 45, 20.
Marie Ferret, H6pital, Nazareth; 54, 32.
Olga Bardenfleth, Maison de Charitd, Helsingor (Danemark);
34, 9.
Therbse Valerga, H6pital, Cassano (Italie); 36, i3.
Maria Obriols, Asile des Alienes, Barcelone; 82, 55.
Joaquina Lanarca, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro; 60, 25.
Victoire Morelle, Hopital Civil, Alger; 66, 42.
Jeanne Dobbelaere, Maison Saint-Vincent, Verviers (Belgique); 86, 59.
Henriette Giraud, Maison Principale, Paris; 56, 33.
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Isabel Goncalves, Orphelinat du Sacri Cceur, Bahia (Brisil);
27. 5.
Gabrielle Moniak, Maison Centrale, Shang-Hai (Chinel ;57, 31.
Marie Medard, H6pital du 2-de-Mai, Lima (Perou); 67, 46.
Emilie Pagliani, Hospice, Bra (Italie); 70, 46.
Veronique Marchera, Maison Centrale, Turin; 79, 58.
Virginia Siverotti, Maison Centrale, Sienne; 26, 6.
Teresa Viver, Asile des Ali4nds, Leganbs (Espagne); 81, 59.

Dolores Esnaola,Asile SantaCruz,Tenerifa (Espagne); 49, 28.
Maria Filloy, Asile des Alienes, Valladolid (Espagne); 52,26.
Henriette Erussard, Maison de Charit6, Santes; 25, 5.
Adele Rossi, Maison Centrale, Sienne; 59, 35.
Gertrude Adami, Asile des Alienes, Florence; 6., 31.
Marie Larramendy, Maison de Charit4, Saint-Jean-de-Luz,
38, IS.
Louise Taurine, Maison de Charite, Clichy; 8I, 54.
Barbe Losson, H6pital, Saint-Germain-en-Laye; 51, 29,
Luigia Compagnoli, H6pital, Syracuse; 36, 5.
Marie Byrne, H6pital, Rochester (itats-Unis); 73, 5i.
Alejandra Meategni, Maison Saint-Nicolas,Valdemoro ;46,27.
Antonia Sansirena, H6pital d'Orense (Espagne); 27, 8.
Rosanna Peggs, Maison Centrale, Emmittsburg; 78, 54.
Anna Shikowska, Hospice, Cracovie; 57, 36.
Marie Bonare, Maison Principale, Paris; 77, 56.
Marie Chauchard, Maison de Charit6, Clichy; 79, 56.
Marie Dupre, Maison de Charit6, du Coteau; 37, 16.
Anastasie Farigoulle, Maison Principale, Paris; 85, 6r.
Anne Curabet, H6pital, Montereau; 56, 35.
Encarnacion Monrabal, H6pital General, Valencia(Espagne);

56, 33.
Salvatrice Giali, Maison Centrale, Naples; 37, II.
Marie Coste, Maison de Charit6, Chiteau-lPtvque; 41, 17.
Ermelinda Ferrari, Maison Saint-Joseph, Grugliasco (Italic);
71, 40.

Amilie Pontiggia, Maison de Charite, Chignolo-Po (Italie);
74, 44.
Josephine Martin, Maison de Charitd, Seyne; 63, 42.
Linsa Lasagabaster, Fourneau, Seville (Espagne); 73, 48.
Le Gerant: C. SCHImTER.

Imprimerie de J. Dumoulin, a Paris.

EUROPE
FRANCE

PARIS ET LA MAISON-MERE
,SEDE VACANTE)

La Maison-Mere, deji attrist6e par l'absence du
corps de saint Vincent et par le depart de beaucoup
de nos jeunes gens pour la guerre, I'est encore davantage depuis la mort du Superieur g6neral. Nous sommes orphelins, la chaire de la salle d'oraison est inoccupee, la premiere stalle de la chapelle est vide, les
pauvres sont seuls a leur table du r6fectoire, la Maison-Mbre est en deuil.
La Congr6gation, cependant, n'est pas sans chef,
grace a l'admirable organisation fix6e par nos Constitutions. Nous avons a notre t6te un Vicaire g6neral,
M. Louwyck. II est a remarquer que la Congregation,
qui n'a connu que dix-sept Superieurs generaux, a d6jk

vu vingt et un Vicaires generaux. Voici la liste des
pr6decesseurs de M. Louwyck.
I. M. Rene Almiras, du 27 septembre 1660 au I5 janvier 1661. Voici la teneur du billet par lequel notre
saint Fondateur nomme M. Almeras, Vicaire general:
< Je soubz signe Vincens Depaul, tres indigne pretre
et Superieur general de la Congregation de la Mission
d6clare qu'une des constitutions de nostre dicte Con17
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gr6gation m'obligeant a nommer avant ma mort un
Vicaire g6neral pour apres icelle, diriger ladicte Congr6gation, jusques a l'6lection faicte de celuy qui me
succ6dera, j'ay nomm6 et nomme la personne de
M. Almbras, pretre de notre dicte Congregation,
lequel m'a semble devant Dieu avoir les qualites requises pour cela, apres y avoir pens6 pendant mes
exercices spirituels que j'ay commencez le second*d'octobre de ceste presente annie mil six cens cinquanteneuf, dans lesquels je suis encore et les espire finir le
dixiesme jour apres, Dieu aidant, et apres m'estre mis
en suite de la sainte Messe que j'ay ch16br6e a cest
effect, comme plusieurs fois auparavant, en estat de
choisir celui des pretres de notre Congr6gation que je
voudrais avoir nomm6 an moment que j'yray recevoir
te jugement que Dieu fera de ma pauvre &me a I'heure
de ma mort et que j'espere que tedict sieur Alm6ras
faira bien cette charge de Vicaire g6neral avec l'aide
de nostre Seigneur que je lui demande i cet effect. En
foy de quoy j'ay escript et sign6 la pr6sente de ma
main propre et appos6 nostre sceau et I'ai mise dans
un coffre a deux serrures diff6rentes dont j'ay donni
l'une clef a Monsieur Portail, mon premier assistant
et ay garde I'autre qui sera mise incontinent aprts ma
mort, entre les mains du plus ancien pretre de la maison oi je mourray et ledict coffre ouvert, au plus tost
apr6s icelle, en la presence de mes assistants et de la
plus part des pretres qui se trouveront en la maison oi
je mourray, le tout conformiment

a nostre diete

constitution, que j'exhorte ledit sieur Alm&ras d'observer exactement. Fait a Saint-Lazare lez Paris, le
septiesme d'Octobre mil six cens cinquante-neuf. Vmcens Depaul indigne pr6tre, Supirieur g6neral de la
congregation de la Mission. , Ajoutons, d'apres le
proces-verbal, que tous et chacun eurent cette nomina-
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tion pour si agreable qu'ils ne pouvaient assez exprimer
la joie qu'ils en ressentirent.
2. M. Edme Jolly, du 2 septembre 1672 au 5 janvier 1673. Apris avoir fait part du d6ces de M. Almrras,
le nouveau Vicaire general ajoutait en post-scriptum :
( La honte que j'ai du choix que M. Alm6ras a voulu
faire de ma ch&tive personne pour conduire la Compagnie jusqu'& 1'6lection d'un nouveau superieur m'a empech6 de vous en rien dire dans ma lettre; n6anmoins
la nicessiti que j'ai de l'assistance de vos prieres et de
vos bons avis pour cela me fait ajouter ce mot : ayez
done piti6 de moi, s'il vous plait, Monsieur, et m'aidez
de vos prieres et de vos avis jusqu'au temps de 'assemble genirale. o
3. M. Maurice Faure, du 26 mars 1697 an 7 aoit de
la mime annee. Chacun sait que, sur la suggestion de
plusieurs grands seigneurs, Louis XIV t6moigna son
disir que M. Faure ne fit pas nommi Superieur g&niral, intervention qui trotbla l'assembl6e.
4. M. Jea Boxnet, du 3 octobre I71o au Io mai 1711

(sept mois, sept jours). Dans une circulaire que
M. Bonnet adressait le i"e janvier 1711 aux visiteurs,

il lear expiiquait que le retard de I'assemblee 6tait
sans doute facheux, mais qu'il 6tait n6cessaire par
suite des grands perils, des fatigues extraordinaires
et des dipenses considtrables auxquels auraient 6t6
exposes nos Messieurs de Pologne et de Lombardie.
M. Bonnet ajoutait que les Constitutions permettaient
un prolongement, et ii terminait par cette reflexion :
t Cela nous donnera moyen de faire de plus longues

prieres pour obtenir..... un bon Superieur g6neral. *
Constatons en passant que le mime M. Bonnet differa d'une ann6e la neuvieme assembl6e g6n6rale, parce
que les Missionnaires du royaume de Sardaigne ne

pouvaient venir a la date primitivement fixee, et il
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ajoutait que cela permettrait, A qui voudrait, de faire
un peu de siminaire de renovation avant I'assembl6e.
5. M. Jean Couty, du 3 septembre 1735 au I mars
1736. Le meme billet qui nommait M. Couty, Vicaire
general, avait ce post-scriptum : a Si au temps de ma
mort, M. Couty 6tait a Rome et dans 1'impossibilit6
de revenir avant quinze jours, je revoque sanomination
et je )ui substitue comme Vicaire general M. Gilbert
Noiret. Signe Jean Bonnet. , L'assemblee de 1736 a
declare invalide une pareille substitution, puisque,
d'apres les Constitutions, si le Vicaire g6nkral nommn
ne peut remplir son office, c'est le premier assistant
qui, de plein droit, devient Vicaire general.
6. M. Edme Perriquet,du 4 aoit 1746 au 16 f6vrier
1747. Dans le billet par lequel M. Couty nomme
M. Perriquet, il s'excuse d'avoir fait cette nomination
en dehors des exercices spirituels; il allfgue une n&cessit6 speciale et il ajoute qu'il n'a ecrit ce billet
qu'apres avoir dit la messe et s'&tre mis dans 1'6tat
dans lequel il voudrait etre A I'heure de la mort. C'est
du reste, la formule quasi g6nerale.
7. M. Antoine Jacquier,du 21 aoit 1761 au 24 f6vrier
1762. La notice de M. Jacquier constate que lorsqu'il
fut nomm4 Vicaire g6enral, chacun crut qu'il ne tarderait pas A suivre dans le tombeau le general defunt, car
son temperament paraissait ruin6 et une fievre lente le
minait depuis longtemps. 11 fut cependant nommn
Superieur, et 1'auteur de sa notice ajoute que la Providence voulut que cet homme, presque mourant, fournit
une carriere plus longue qu'aucun de ses prid6cesseurs (vingt-cinq ans), saint Vincent exceptS.
8. M. Alexis Pertuisot, du 6 novembre 1787 au 2 juin
1788.
Pendant la R6volution francaise, l'Empire et la Restauration, il y eut huit Vicaires g6n6raux. On etait
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sans nouvelles de M. Cayla de la Garde, Sup6rieur
genaral. Le pape Pie VI nomma M. Benoit Fenaja,
Vicaire g6naral apostolique, jusqu'a ce que M. Cayla
pit reprendre la direction de la Compagnie, ce qui
arriva le 4 janvier 1794. Donc :
9. M. Benoit Fenaja, du 25 juin 1793 au 4 janvier
1794.
Io. M. Franfois Brunet,du 12 f6vrier 18oo au 3o octobre 1804, fut Vicaire g6neral de toute laCongregation. Du 30 octobre 1804 au 13 mai 1806, la qualit, de
Vicaire g&naral fut attribute par le Pape i M. Sicardi;
M. Brunet ne conseivait pendant ce temps que le gouvernement de la Communaut6 des Filles de la Charit6
et des Missionnaires envoyes chez les infiddles; un
bref du 13 mai 1806 rendit i M. Brunet le titre et les
pouvoirs de Vicaire general, qu'il conserva jusqu'a sa
mort arriv6e le 15 septembre 1806.
I . M. CharlesSicardi, nomm6 par le Pape, le 3o octobre 1804, Vicaire g6neral, avec les restrictions que
nous avons indiqu6es plus haut ses pouvoirs durerent
jusqu'au 13 mai 1806.
12. M. Claude Placiard,nomm4 par M. Brunet, Vicaire g6neral, du 16 septembre 18o5 au 18 septembre
1807.
13. M. Dominique Hanon. M. Claude Placiard n'avait
pu se nommer un successeur; a sa mort, les confreres
de Paris et des environs convoques par M. Claude,
assistant, demandirent au Pape de nommer M. Hanon,
Vicaire gen6ral; ce qui fut fait par un bref du 14 octobre 1807. En 18,I, M. Hanon fut emprisonni par
Napoleon I"; alors M. Sicardi fut autoris6 par le Pape
a prendre en main le gouvernement de la Congr6gation, ad tempus, en Italie, en Espagne et en Pologne;
M. Sicardi conserva ces pouvoirs jusqu'a sa mort arrivee le 13 juin 1819. M. Hanon fut d6livr6 le 13 avril
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1814; il reprit ses pouvoirs de Vicaire general, mais
restreints par ceux de M. Sicardi; M. Hanon mourut
le 24 avril 1816.
14. Le quatc,ý:i•me Vicaire g;naial aurait di etre
M. Legal; c'est lui qui avait L6tdsigni par M. Hanon;
mais M. Legal se refusa absolument A diriger la Compagnie, l'autorite fut done remise au premier assistant,
M. Claude. Celni-ci r6unit a Paris une assemblee de
vingt et un membres, qui choisit et pr6senta an Pape
M. Charles Verbert. L'assemblee est du 12 aoit 1816;
le bref du Pape qui agree M. Verbert ne fut envoy'
que le 13 juillet 1817.
15. Les pouvoirs de M. Verbert ktaient restreints;
iI n'avait pas la faculte de se nommer un successeur;
aussi i sa mort survenue le 4 mars I819, il fallut une
nouvelle assemblee qui eut lieu le 13 mai 18iget dans
laquelle les Missionnaires choisirent M. Bonja7d, qui
fut nommE par le Pape le o1aoCit 1820.
16. En meme temps, en Italie, M. Antoiue Baccari
succedait a M. Sicardi 18 19) pour la direction des
maisons hors de France.
Enfin la Providence mit fin au regne des Vicaires
genaraux : le Pape nomma M. de Wailly Supirieur
general et la Congregation reprit sa vie normale (1827.
17. M. Dominique Salhorgne, du 23 octobre 1828 au
18 mai 1829. Apres la mort de M. de Wailly, on chercha en vain la boite oiu il avait du renfermer I'acte de
nomination du Vicaire g6enral. D'ailleurs M. de
Wailly avait d6clare a ses derniers moments que cet
acle avait ete d6truit par lui quelques jours avant sa
maladie. Ce fut done M. Salhorgne premier assistant
qui devint Vicaire g6n6ral. Dans la circulaire par
laquelle il convoque l'Assemblie gen6rale, il-dit entre
autres choses : (Je vous envoie, selon I'usage, I'extrait
de nos Constitutions Selectes qui, pour prevenir toutes
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brigues, frappent d'anatheme quiconque les exciterait
ou les favoriserait. , (Suit le texte de 1'excommuni-

cation.)
18. Le dix-huitieme Vicaire g6neral fut M. Antoine
Poussou,quiexerca ses fonctions du vivant de M. Nozo,
jusqu'. la nomination de M. Etienne, c'est-a-dire depuis le I" novembre 1841 jusqu'au 4 aoit 1843. Cette
pbriode fut une ipoque difficile : le Vicaire g6neral
n'avait que des pouvoirs restreints et I'autorite se trouva
ainsi partagee. Mais la Providence veillait sur la Compagniet et bient6t cette crise se termina par l'election
du P. Etienne qui a tant fait pour la double famille
de saint Vincent.
19. M. Louis Mellier, depuis le 12 mars 1874 jusqu'au
i septembre de la meme annie.
20. M. Antoine Fiat, depuis le 3 mai 1878 jusqu'au
4 septembre de la mxme annee. Le procks-verbal de la
s6ance de proclamation de M. Fiat comme Vicaire
g6neral constate que la clef du Superieur general
n'ayant pu tre retrouv6e, on fut oblige de forcer la
serrure. Necesse fuit arcam rumpere. Arcd itaquee#factd.
21. M. Alfred Louwyck, depuis le 8 novembre 1916
jusqu'au jour connu de Dieu seal oi nous aurons un
Superieor g6neral.
On nous a demand i ce propos comment devait
etre appel6 le Vicaire gineral Nous n'avons trouv6 a
ce sujet que les passages suivants que nous empruBtons au deuxieme volume des Circulaires des SupErieurs gen&raux. A la page 273, M. Placiard annonce
le d6ces de M. Brunet, Vicaire g6n&ral, en ces termes:
L Je recommande a vos prieres et saints sacrifices
1'ame de M. Francois Florentin Brunet, notre Trs
Honori Phre, mort k l'age de soixante-seize ans et cinquante-neuf de vocation., A la page 277, M. Claude
annonce le d6ces de M. Placiard, Vicaire g6n6ral :
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a J'ai la douleur de vous apprendre la perte que notre
Congregation et la Compagnie des Filles de la Charite viennent de faire dans la personne de M. ClaudeJoseph Placiard, noire Tris Honor Pere. "
Voici d'autre part ce que nous lisons dans les Regles
du Siminaire interne de la Congrigation de la Mission,
opuscule lithographiC sans date ni nom d'auteur, p. I18.
Avis quand on a des lettres & icrire : i pour M. le Superieur g6neral ou M. le Vicaire general, on met en tete
des lettres: Monsieuret TrisHonorePere,et au- dessous:
Votre binediction, s'il vous plait. Au bas de la lettre :
J'ai l'honneur d'etre, Monsieur le Superieur (ou le
Vicaire general), votre fils tres devoue et respectueux.
Voila tout ce que nous avons trouv6 concernant le titre
que l'on doit donner a M. le Vicaire gin&ral.
Quoi qu'il en soit, ceux qui voudront souhaiter la
fete a notre Vicaire general actuel sont avertis que
son saint patron est honore le 28 octobre.
Continuous maintenant notre journal.
20 novembre. - Des reglements de police restreignent 1'&clairage des rues : Paris n'est plus la ville
des lumieres. On nots invite a pareille economie dans
la maison de Saint-Lazare. Aussi nos corridors sont
obscurs, on descend les escaliers avec precaution,
chacun menage son electricit6, son gaz, sa lampe ou
sa chandelle, heureux de contribuer par cette modeste
action a la victoire, a la paix.
24 novembre. - Premiere des conferences sur les
vertus du Tres Honor6 Pere Villette. On nous a
parl surtout aujourd'hui de la grande influence qu'il
a exerc6e pendant son sejour & Solesmes et A Cambrai. M. Villette fut le bras droit de M. Sudre pendant quelques annees, puis son successeur au grand
s6minaire de Cambrai.
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M. Villette installa le chauffage a vapeur, il construisit une grande bibliotheque, il organisa les 6tudes;

CAMBRAI. -

Grand seminaire.

telles sont les principales r6formes de M. Villette,
dont on nous entretint ce soir. Un parallcle interessant
entre M. Sudre et M. Villette nous aida a mieux
appr6cier ces deux hommes remarquables a tant de
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points de vue, quoique si differents de caractere.
La Providence fait ainsi succ6der I'un a 1'autre des
hommes qui se complktent; car nul n'est parfait, et
tout homme, meme superieurement dou6, laisse toujours quelque chose a faire ou a r6former a ceux qui
viennent apres lui
25 novembre. - Un projet sur les exemptes et les
riformes est d6pose par le ministre de la Guerre. S'il
est acceptS, beaucoup de confreres, m&me d'un certain age, vont etre oblig6s de passer un nouveau conseil et sont susceptibles d'etre pris pour le service
militaire. Ceux qui s'engagent pourront choisir leur
residence et leurs fonctions.
A notre connaissance, peu de confreres s'engagent
pour bineficier des avantages. Les autres se confient
en la Providence. Bien leur en prit, car quelques
semaines plus tard, un autre projet vint dispenser un
bon nombre d'exemptes; toutefois ceux qui se sont
engages devront passer la visite; cela montre, une fois
die plus, qu'il ne faut pas enjamber sur la Providence.
27 movembre. - Son Aminence le Cardinal Amette
6tant i Rome, les soeurs n'ont pas d'office pontifical
pour la fete de la Medaille miraculeuse. M. Blanchet
nous excite a la confiance, et une belle cantate sur 'incendie du Bon Marche termine d'une maniere touchante
cette journie du cieL
7 dicembre. - M. le Vicaire g6neral nous annonce
que M. Gleizes fera d6sormais fonction d'assistant de
la Maison-Mere, et M. Coury de sous-assistant.
8 dicembre. - Fete de l'Immaculie-Conception. A
la Communaut6, conference par M. le Vicaire g&neral.
La tradition se continue done et chaque annee la
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Congregation, en la personne de son chef, paye un
solennel tribut d'hommage a notre Reine du ciel. Le
recueil de ces conf6rences, depuis le P. Etienne
jusqa'a nos jours, forme une veritable Theologie
mariale, un tr6sor qui est malheureusement an tr6sor
cache.
10 dcembre. -

Le cardinal Amette revenu de Rome

nous donne dans l'gglise Notre-Dame des dta•ils sur
les deux consistoires du 4 et du 6 decembre; nous
l'entendons avec plaisir nous rappeler les paroles que
Benoit XV a prononc6es A propos de la creation des
trois cardinaux frantais:
a En honorant Ies pasteurs, nous avons voulu
honorer aussi le troupeau. Pourquoi ne pas le dire?
En temoignant notre bienveillance A trois fils de laFrance, nous avons voulu affirmer de nouveau qu'elle
brile toujours vive dans notre coeur, la flamme de
I'amour pour la patrie de Clovis, de saint Louis, de
U
Jeanne d'Arc... Nous nous rejouissons d'avoir fortjfi
ainsi les liens qui I'attachent au Saint-Siege dans la
chere confiance de voir se r6aliser le vceu que nous
formulions naguere: c Utinam renoventur gesta Dei per

Francos! Puissent-ils se renouveler les gestes de Dieu
par les Francs! ,
S1 dicembre. -

Aprrs de violentes souffrances de

t&te enduries depais plusieurs annees, M. Louis
Forestier meurt apres avoir recu la sainte communion. Dans la conf6rence qui fat faite sur les vertus
de ce cher confrere, on a rappelk ses travaux apostoliques au Chili, l'incendie de l'Yglise de Santiago,
oi deux mille trente personnes furent brfiles et dont il
avait gard6 un souvenir si terrible; son sejour de cinq
annees a Rio de Janeiro; son ministere A Valfleury, ou
pendant vingt ans il fat le dev6t serviteur et mission-
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naire de Notre-Dame, et enfin son sejour cala MaisonMere depuis 1897, oi1
il fut durant plusieurs ann6es le
secr6taire du Sup6rieur g6enral pour les lettres espagnoles. On a fait ressortir son zele qui l'a pouss6 a
fonder des missions, son esprit d'obbissance qui lui
faisait prendre toujours la d6fense du Souverain Pontife et enfin sa patience pendant la longue et douloureuse maladie qui le priva, pendant les dernieres
ann6es, de la consolation de c6~1brer la messe. Son
d6part est une privation pour nous, une privation surtout pour son frtre aine, le v6nerable M. Leon Forestier, qui avec une r6gularit6 mathematique ne manquait pas, depuis des ann6es, de dire lorsque sonnait
une heure et demie apres diner: a Ah ! c'est I'heure,
je m'en vais voir mon frtre. , Helas! l'habitude etait
tellement inv6t&ree, que mrme depuis la mort de son
frere, il est arrive a notre venerable doyen de dire
encore: a Ah! c'est I'heure,. je m'en vais voir mon
frtre ), et ses voisins de dire: u Mais, Monsieur Fores-

tier, votre frere est au ciel; il ne faut pas encore nous
quitter pour aller voir votre frere; attendez que nous
ayons cle1br6 votre centenaire et alors vous pourrez
chanter votre Nunc dimittis. »
Ce meme jour, 1 decembre, I'Acadimie des sciences
de Paris, sous la pr6sidence de M. Jordan, decerne a

notre confrere de Turin, M. Giovanni Boccardi, un
prix d'astronomie. Voici le libell emprunt6 an Journal
officiel: ( Prix Valz (460 francs). Le prix est d6cern6 a
M. Giovanni Boccardi, directeur de l'observatoire
royal de Pino-Torinese, pres de Turin, pour 1'ensemble
de ses recherches sur la variation des latitudes et la
d6couverte d'une in6galit6 sensible A p6riode semilunaire. ,
13 dicembre. - On fait aujourd'hui la seance solen-
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nelle de rentrie de 'l'stlitut catholique. Devant un
brillant auditoire, Mgr Baudrillart lit son rapport.
Extrayons de ce discours Ia phrase suivante qui nous
int&resse, puisque plusieurs de nos confreres massacres
a Saint-Firmin sont vis6s par ces paroles:
(( Les traits immortels de la France chritienne,
nous les avons admires dans ceux des n6tres, maitres
ou
nl6ves, qui sont tomb6s hier. Nous les retrouvons
aussi chez ces 6veques et chez ces pretres qui, il y a
cent vingt-quatre ans, baignerent de leur sang les
murs et les allies de notre vieux couvent.
(<La patrie, pour les uns, l'iglise, pour les autres,
l'honneur, l'heroisme et la foi pour tous! Demain se
reunira dans lachapelle des Carmes le tribunal charg6
d'instruire la cause des victimes de septembre. Les
ames de nos martyrs et celles de nos heros planeront
au-dessus de nous et, se rencontrant en ce lieu sacre,
elles s'embrasseront comme des soeurs. »
14 dicembre. - Le tribunal charge d'instruire le
procks des victimes de septembre 1792 prete serment
dans la chapelle des Carmes a 1'Institut catholique.
La c6remonie est presid6e par le cardinal Amette, qui
est dle6gue du Siege apostolique pour la circonstance. II est entoure de dix-sept 6evques. Le Tres
Honor6 Pere Villette eut certainement assist6 & cette
seance s'il avait 6et en vie, car il avait A cceur cette
cause et il devait meme etre appele comme t6moin; les
derniers jours de sa vie, il priparait serieusement sa
d6position. Actuellement, il voit les martyrs dans.leur
gloire du ciel. Espirons que nous assisterons bient6t
? la glorification terrestre des martyrs des Carmes et
de Saint-Firmin. A ce propos, nous ins6rons ici une
interview que Mgr de Teil a donnee a un ridacteur de
la Libre Parole :
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LES MARTYRS DE SEPTEMBRE

I792

La prison Saint-Firmin etait un ancien s6minaire des Lazaristes : elle se trouvait a l'entrde de la rue des tcoles pour le
percement de laquelle une partie de ces constructions a eti
detruite : il en reste encore un corps de batiment au
numdro 2 de cette rue des lcoles.

Cette prison, dont chaque cellule etait occupde par des
pretres arretes pour refus de serment a la Constitution civile
du clerge et des rifractaires, ddpendait de la section des
Sans-Culottes (la prison des Carmes dipendait de la section
du Luxembourg). Or, les pr6tres arretis et jet6s dans ces prisons improvisdes par arrites du pouvoir central ou de la
municipalit, n'etaient pas nourris. Us devaient pourvoir, a
leurs frais, I leur subsistance, en se faisant apporter leurs aliments de chez le traiteur ou restaurateur voisin.
Les massacres eurent lieu h Saint-Firmin, daus la matinee
du 3 septembre entre six heures et neuf heaues, de sorte que
certains traiteurs non prevenus apportereat
miidi leur
pitance habituelle. Prevenus ou non, ils se faisaient payer a
la semaine : leurs clients ayant disparu, ils allrent r6clamer
ce qui leur etait dui au juge de pair.
Afin de se rendre compte de la validite de leurs reclamations, le juge de paix, un nommun Lesort, se livra a une sarie
de vacations a la prison de Saint-Firmin, faisant l'inven
taire de ce qu'il trouvait dans chaque cellule, 4tablissant un
dossier po';r chacun et une procedure pour chaque succession qui venait de s'ouvrir par le d6ces... brusque des
de cujus.
1l eut ainsi la mission de coutr6ler les reclamations des
traiteurs, deles faire payer et d'aviser les families des victimes
de ce qui leur revenait sur la succession de leurs parents.
Parmi celles-ci, il y avait notamment l'abb6 Gros, curd de
Saint-Nicolas-du-Chardonnet, depute du clerg h l'Assembl6e
constituante. Avant les massacres, il avait r6digd son testament. Le juge de paix Lesort, l'ayant trouv6 dans sa celUue,
le paraphaet le deposa chez le notaire du district. II arriva
de mEme pour le cur6 de la Madeleine et plusieurs autres
prisonniers, de sorte qu'on peut retrouver aujourd'hui chez
des notaires parisiens les testaments ou dossiers de succession de quelques-unes des victimes des massacres de septembre 1792.
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Bons-Effants (Lenoir)
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A la prison 'Saint-Firmin, quelques prctres prisonniers
purent s'ivader, grace au ginereux devouement d'un jeune

homme dont 1'habitation 6tait contigue au s6minaire des
Lazaristes et qui facilita lefr fuite: il devait illustrer son
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nom plus tard dans les sciences naturelles : il s'appelait
Geoffroy Saint-Hilaire.
Chose curieuse ! Le conseil municipal de Paris a contribu6
pour une bonne part i la cause des victimes de ces massacres. En 1889, en effet, . I'occasion du centenaire, il decida
de charger un archiviste de haute valeur et d'une conscience
egale a sa vaste erudition, M. Tuctey, de recueillir les
sources historiques et manuscrites de la Revolution et d'en
publier le catalogue. Le Ripertoir*, publi6 par M. Tuctey,
forme deja huit volumes in-4*, que chacun peut consulter aux
Archives nationales, moyennant les formalites nicessaires et
4'ailleurs assez simples.
LATOUCHE.

Le meme jour, 14 d6cembre, pendant qu'on commencait 1'enquate a l'Institut catholique pour le grand
prix de beatification et de canonisation h d&cerner
plus tard aux martyrs de Septembre, un tribunal, non
plus eccl6siastique, mais laique, je veux dire 1'Acadimie franfaise,decernait ce qu'elle appelle les prix de
vertu : c'est une biatification et une canonisation terrestre. Nos sceurs de la Villette et de Reuilly ont en
ces honneurs, qui sont certai: jment le moindre de
leurs soucis, mais que notre devoir d'annaliste nous
oblige a rapporter ici. Voici done ce que M. Lavisse a
ditd'elles devant I'assemblIe choisie qui se reunissait
aujourd'hui sous la coupole du vieux palais Mazarin.
Dans un pauvre quartier de la Villette, 2ao, rue deCrimee,
soeur Champetier de Ribes recueille les orphelines, dirige
creche, garderie et ouvroir, et mene ses enfants aux champs

pendant les vacances. Le sejour des orphelines a Mareuil,
pres de Meaux, aux vacances de 1914, fut dramatique. Le
31 aout, une terrible nouvelle eclate: L'ennemi ! L'ennemil ,
II sera lh demain peut-tre. De grand matin, le i" septembre,
les enfants sont debout. Pas moyen d'emporter des valises oh
sont les robes et linges de rechange. On fait endosser aux
petites, chemise sur chemise, robe sur robe et un manteau
par-dessus. Un paysan charitable a pr&td une charrette; on y
met les plus jeunes; les grandes, les demoiselles de plus de
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sept ans, ieront k piedles 5 kilometres qui les s6parent de
Meaux, suant a grosses gouttes sous le soleil qui surchauffe
leur vestiaire. Apparait une colonne de cavaliers et d'artilleurs; ce ne sont pas des uniformes frangais. Terreur des
petites! mais ces soldats sont des Anglais. Les officiers s'approchent; ils se montrent " tres galants ,,

racontr

seur

Champetier de Ribes. Les cavaliers s'ecartant, encadrent la
petite troupe qui. sous cette escorte impr6vue, arrive a la
gare; l1, elle se dissimine dans le train bond6 de fuyards. A
une heure de l'apres-midi, elles rentraient au bercail. Pas
pour longtemps, car Paris n'est pas sir, Paris attend Pennemi.
Que faire? Seur Champetier de Ribes tiligraphie k la suprieure des religieuses de Saint-Malo : u Vous envoie quarante
enfants et quatre soeurs. , Le 4 septembre au soir, elle
embarque son monde, qui arrive a destination apres trenteneuf heures de voyage.
Quatre mois aprbs, elle allait chercher ses enfants. Le soir
du o1 decembre, les soeurs de la Villette l'attendaient a la
gare Montparnasse; mais le deraillement d'un train avait
obligie un aiguillage vers la gare Saint-Lazare. Dans la nuit
froide, les soeurs et ies petites partenth pied pour la Villette.
Je n'ai pas pu ne pas raconter cet episode de 1'histoire des
colonies de vacances, ceuvres touchantes et qui se multiplient.
On s'est apergu, depuis quelques annies, que les poumons
des pauvres petites et petits citadins ont droit, eux aussi, a
l'air des champs et de la mer. II reste k faire beaucoup de
dicouvertes comme celle-l.
La Providence Sainte-Marieest aussi un ensemble d'ceuvres,
La premiere fut un orphelinat qui adopta, en 1849, les orphelins du cholera; se succederent, une icole primaire, une
icole maternelle, une 6cole pour les petits apprentis des
fabriques de papier peints, des garderies, un patronage de
jeunes filles, un patronage de jeunes gens; depuis la guerre,
des ouvroirs pour femmes et filles de mobiliss ; des fourneaux
distributeurs de vivres; un asile pour enfants refugids, etc.
De la Providence Sainte-Marie 1'ime fut, jusqu'a la semaine
derniere, sceur Angelique Tanguy. Depuis cinquante-trois
ans, elle occupait son poste de charit6, rue de Reuilly. Elle
avait vu naitre toutes ces cruvres, plusieurs furent cr66es par
elle. Temoin et confidente de bien des misires, de toutes les
miseres du monde, elle opposait k toutes la force sereine de
sa charite. Son quartier la benissait. II. ne la voyait plus
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marcher dans les rues: depuis deux ans, elle ne sortait plus;
mais les faubouriens de Saint-Antoine savaient que, par elle,
6taient envoyies les six sceurs - avant la guerre, il n'y en
avait que trois - qui, chaque jour, circulent avec un cabas
plein de bonnes choses, et une septitme soeur, dont le panier
noir contient des ventouses, et qu'ils appellent sour Ventouses. L'inspiration de soeur Angelique animait toute la
bienfaisante maison. Elle 4tait vraiment la R6virende Mere.
Des femmes, qu'elle avait connues petites filles h I'dcole
maternelle, aujourd'hui mires, grand' meres mime, l'aimbrent
bien micux qu'au premier jour, car elle sicha sur leurs
pauvres joues bien des larmes plus ambres que celles de
'enfance. J'eus Fhonneur et r1'motion de la voir quelques
jours avant sa mort, qu'elle m'annon"a prochaine par un geste
leve vers le ciel. Elle souffrait durement; mais cette c Fille
de la Charitei trouvait dans sa foi et dans 1'accomplissement
de son devoir plus que la consolation de ses maux. Sur la
terre, dejk, sceur Angelique a et6 une t bienheureuse ».

Le meme discours acad6mique, parlant d'une ceuvre
qui qubte, contient cette r6flexion:
II n'est pas probable que ce geste plaise a tous ceux auxquels il s'adresse; mais j'imagine que souvent dut ddplaire
aux beaux messieurs et aux belles dames du grand siacle le
geste quimandeur de saint Vincent de Paul. M. Vincent,
comme on l'appelait, vit certainement des souriress'6teindre
et des regards s'embarrasser, et il entendit murmurer des
excuses. Mais le bon saint faisait semblant de ne rien voir et
de ne rien entendre, et sa main tendue insistait.

'15 dicembre. - Deuxieme conference sur les vertus
du Tris Honor6 Pere Villette. On a parle surtout du
r6le que le Sup6rieur g6n6ral d6funt a jou6 dans les
causes de beatifications qui sont pendantes. Mentionnons d'abord ces causes, nous dirons ensuite ce que
M. Villette a fait pour elles.
I° Le bienkeureux Perboyre a 6t4 b6atifii le 9 novembre 1889 par le pape IPon XIII. On a tenu les congr6gati•as ante-pr6paratoire et pr6paratoire sur les
miracles survenus depuis la beatification.
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2* Le bienheueux Clet a &t6 b6atifi le 7 mai 1900.
La cause n'a pas progresse depuis ce temps.
3* La vinerable Louise de Marillac. Le d&cret d'introduction est du Io juin 1895; le d6cret sur 'hdroicit6
des vertus est da 19 juillet 1911 ; on a tenu la congregation ante-priparatoire sur les miracles; une congregation preparatoire a 6t6 tenue, mais sans resultat;
une nouvelle congregation pr6paratoire doit avoir
lieu cette ann6e; esp&rons qu'elle aura plus de
succes.
4* Les Saurs d'Arras (Soeur Madeleine Fontaine et
ses trois compagnes). Le decret d'introductien est du
14 mai 1907; on a tenu le i3 fevrier 1917 la congregation preparatoire sur le martyre; elle n'a pas produit
le resultat d6sire.
5* Mgr Justin de Jacobis. Le decret d'introduction
est du 13 juillet 1904; on s'occupe du decret sur I'h6roicite des vertus.
6 La Saeur Catherine Labouri. Le d&cret d'introduction est du to decembre 1907; on s'occupe du decret
sur l'hiroicite des vertus.
7° Lesvictimesde septembre 1792. (MM. Louis-Joseph
Francois, Jean-Henri Gruyer, Jean-Charles Caron,
Nicolas Colin.) Le d6cret d'introduction est du 26 janvier 1916. Le proces apostolique vient de s'ouvrir ces
jours-ci.
8* La Swur Rutan. Le decret pour 1'introduction de
la cause a 6te sign6 le 24 janvier 1917.
9* M. de Andriis. Le procks de l'ordinaire, proces
informatif, est aRome.
I0o Abba Ghebra Mikail. Le proces informatif est
achev6.
I' Saeur Elisabeth Seton (la meme chose).
12' M. Pierre-Ren#Rogue. Le proces informatif s'est
ouvert le 22 fivrier 1908.
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13" Les Sceurs d'Angers. Le proces informatif est
commence.
On peut ajouter une quatorzieme cause qui nous
touche de pres : celle de Louise Borgiotti, dont le
decret pour l'introductioa de la cause, est du i avril

i9l6.
II est question d'autres causes : celle de M. Levacher, celle des martyis de la Sainte-En/ance a TienTsin en I87i.
Nous avons done en perspective un ban nombre de
saints et de hienheureux.
Cela pos6, rappelons ce qui nous fut dit i la conference dn 15 dkcembre sur le r6le jou6 par M. Villette
dans ces differentes causes.
II s'occupa de celle des soeurs d'Arras, guillotinees
a Cambxai. 11 fit des visites dans plusieurs families,
il envoya les s6minaristes de Cambrai dans les faubourgs de la ville, ii put ainsi recueillir un grand
nombre de temoignages sur le martyre des sceurs.
M. Villette mena activement cette affaire et, par son

devouement, il la fit aboutir.
M. Villette s'int6ressa aussi a la cause de la. v6nerable soeur Catherine Labour6. Le conf6rencier nous
a dit qu'il y avait eu des depositions qu'il a appelies
malheureuses; mais M. Villette sut si bien manceuvrer
qu'il remit tout en bonne voie.
Quant I la cause des martyrs de Septembre, il avait
compose une petite biographie de M. de Villette, un.
des laiques qui furent massacres. II etait tres au cc, rant des affaires de la Revolution frangaise et ses depositions pour les causes d'Arras ont fait sensation a
Rome. 11 parait qu'elles ont servi beaucoup tant gour
ces causes que pour d'autres comme pour les martyrs
d'Orange, en particulier. En certains milieux, nous
a-t-on dit, on n'etait pas tres au courant des questions
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soulev6es par la R6volution franqaise. Un personnage

aurait d6clare qu'avec les depositions de M. Villette il
etait a meme de parler sans difficult6 de tous ces problemes.
Enfin, on nous a dit quelques mots de la cause de ia
v6nerable Mere, qui est excellente, une des plus belles
qu'on ait jamais vues a Rome et qui aurait abouti
depuis longtemps sans les lenteurs d'un m6decin. Depuis son election comme Sup6rieur general, M. Villette se preoccupa de faire hiter cette cause, et celui
qui 6crit ces lignes peut ajouter aux remarques du
conferencier que, dans son premier voyage a Rome, le
d6sir de faire aboutir la cause de la venerable Mere
fut une de ses grandes preoccupations et le theme ordinaire de ses conversations avec les cardinaux et secretaires qui lui donnerent tous des assurances a ce sujet.
Peut-&tre meme, cette preoccupation ne fut-elle pas
6trangere a ce second voyage de Rome qui fut aussi
funeste que le premier pour sa sant6. Mais il tenait a
cette affaire, et il espera triompher par un voyage a la
Ville tternelle; aussi malgri tout ce qu'on put lui dire
il voulut partir. II s'est done sacrifi6 pour les causes de
beatification.
Je ferme la parenthese et je reprends ia conference
de M. Misermont dont Ia seconde partie fut consacree
Snous donner un recit detaill des dernieres semaines
de M. Villette. II 6tait i Sevran au repos depuis la fin
de juillet. Vers le mois de septembre, son 4tat empirant, le medecin lui aurait conseille de renoncer a tout
travail, de prendre un substitut, un regent, un remplaqant. A la premiere proposition, le Tres Honore
Pere d&clara que c'6tait impossible; mais deux jours
aprts il fit appeler M. Misermont, il lui demanda le
livre des Grandes Constitutions et il se mit i 6tudier
certains chapitres. Les assistants vinrent le voir apres
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la retraite; il etait plus fatigue, il se montra surtout
preoccupi de se rendre i Paris pour un conseil; ce
jour 1i il ne dit pas la messe pour ne pas se fatiguer.
Enfin, il se d6cida a partir pour le Berceau, ou il devait
mourir fort peu de temps apres. Nous regrettons de ne.
pouvoir donner en entier cette conference, qui fut instructive i plus d'un titre. Bien que le conf6rencier ait
parl6 jusqu'a neuf heures dix, cependant, on 6couta
jusqu'au bout avec un tris grand int6r&t.
20 dicembre. - Encore un de nos bons frires coadjuteurs qui s'en va dans son fternitt; c'est I'infatigable
frere Crublet. Ceux qui furent interrog6s deux jours
plus tard nous redirent combien il 6tait r6gulier, travailleur, soucieux de bien remplir son office; il 6tait
appliqu6 a faire les chambres des pretres et il y apportait tous ses soins. Le frere Crublet fut toujours
calme, paisible, charitable, detach6 de ses parents,
attach6 a sa vocation; il etait spirituel, il aimait a rire
avec les intimes; les dernimres ann6es il se courbait de
plus en plus, cela ne l'empechait pas de faire ce qu'il
pouvait; il 6tait de ces ames auxquelles on ne songe
pas beaucoup quand on vit avec elles, mais qui laissent
apres elles un parfum de vertu qui fait comprendre et
sentir combien l'on a perdu par leur depart.
25 dcembre. - L'avis suivant avait paru dans la
Semaine religieusede Paris du 16 decembre : v Par decision de Son Eminence le cardinal archeveque, araison
des circonstances pr6sentes, de l'obscurit6 des rues et
de la n6cessiti des economies d'clairage, les messes
de minuit n'auront pas lieu cette annee, en la fete de
Noel, dans les 6glises et chapelles publiques du diocese de Paris. n Pour-donner le bon exemple d'une
d6f6rence aussi grande que possible aux d6sirs de
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notre archeveque, nous sommes rest6s fort devotement
dans notre lit et, pour la premiere fois, la Maison-Mere
n'a pas eu ses messes de minuit h Noil. Ce fut certainement une mortification spirituelle, et non des moindres, que nous avons dC ajouter A la liste des m6faits
de la guerre.
29 dicembre. - Nous commencons le triduam de
prieres et de penitence, recommand6 par notre pieux
archeveque; on parle beaucoup de mobilisation militaire, de mobilisation civile; le cardinal ne cesse de
recommander la mobilisation de la priere et de la
penitence; nous ajoutons le chant du Miserere aux
priTres du salut ces trois jours et, sur l'invitation de
Mgr Amette, demain sera un jour sans viande.
31 dicembre. - Cloture du triduum de penitence.
On expose le saint Sacrement durant la journee et on
fait 1'amende honorable au salut. Grande cerkmonie a
Montmartre et a Notre-Dame-des-Victoires, ou l'adoration nocturne pour les hommes reanit toujours un
grand nombre d'ames ferventes.
1917
I" janvier. - La repetition d'oraison s'achhve sans la
c6remonie traditionnelle de I'offrande des vaeux de la
Communaut6 faite par 1'assistant de la Maison-Mere.
Nous sommes en deuil. Du reste, Ie grand souhait qui
prime tous les autres, c'est la paix dont beaucoup parlent, mais que personne ne voit poindre il'horizon. On
nous lit a cinq heures et demie du soir la circulaire
de M. le Vicaire general. Elle contient un eloge du
Tres Honori Pare Villette, une invitation t nous rev&tir
de l'esprit de Notre-Seigneur et quelques nouvelles
de la Compagnie. Nous donnons la premiere et la troi-
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siime partie qui rentrent dans le cadre des Annales
et qui seront agr6ables aux Filles de la Charite.
Voici d'abord 1'6loge du Tres Honors Pere Villette:
Notre regretti difunt avait de pricieuses qualites naturelies : une intelligence fine jointe i une noble simpliciti
qui lui attirait les coeurs et lui permettait de saisir facilement
les noeuds des difficultes comme aussi de les dUnouer; une
volonti ferme, mais sans attache, qui lui faisait continuer
une oeuvre malgre les difficultes qu'elle presentait; une activit6 bien grande et un ccwur gendreux qui le portaient k agir
lui-meme et k porter secours k tous les besoins. Ces qualites
etaient rehaussies par un grand esprit de foi, je veux dire par
l'esprit de Notre-Seigneur qui pinetrait son ame. Dans les
nombreuses conversations que j'ai eues avec lui, il parlait
souvent de cet esprit qu'il avait grandement a coeur. Apprenait-il qu'un Missionnaire exer;ait une heureuse influence et
faisait beaucoup de bien, il l'attribuait en grande partie i
son esprit surnaturel; s'agissait-il d'un Missionnaire, bien
dojue du reste, qui ne faisait pas le bien qu'on attendait de
iui oi. qui se decourageait, ii se plaisait a dire : a Si on examir.ai &a conduite k fond, on trouverait certainement qu'il
n' gissait pas assez pour Dieu. , cc Si nous voulons reussir
daas nos affaires, disait-il souvent, nous devons nous animer
de 1'esprit de Notre-Seigneur; nous devons faire les affaires
de Dieu, selon l'expression de saint Vincent, si nous voulons
qu'il fasse les n6tres. -

La meme circulaire donne les nouvelles suivantes
de la Compagnie:
En France, notre situation n'a guere change depuis un an.
Je dois observer toutefois que nos etudiants de quatrieme
annde qui se trouvent a Panningen, n'ont pas obtenu i'autorisation de quitter la Hollande, et que, par suite, il n'ya pas
de cours de quatrieme annie en ce moment a la MaisonMWere.
Nos confreres qui ont ete envoyes dans quelques grands
seminaires de France ont regu un accueil tres bienveillant
et obtiennent tout le succes qu'ils promettaient et qu'on
pouvait desirer.
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Nos 6coles apostoliques sont prosperes et donnent les meilleures espirances pour l'avenir.
Nos confreres et freres qui sont sous les drapeaux sont
toujours l'objet d'une protection divine bien sentie. Dans le
courant de l'annie, plusieurs d'entre eux, tres exposes au
danger dans leur office d'aum6niers et de brancardiers, se
sont pli a dire qu'ils avaient 6chappi a la mort comme par
miracle.
Nous avons pen de relations avec nos confreres de Belgique
et ceux des provinces d'Allemagne, d'Autriche et de Pologne.
Nous savons seulement que ces Missionnaires, toujours
animes de l'esprit de saint Vincent, se devouent a leurs
Iruvres, dans la mesure du possible.
Les confreres de Turquie et de Syrie restent plus on moins
dispersis et se livrent ginereusement au ministere en dehors
de leurs provinces, en attendant le moment ou ils pourront
se reunir pour reprendre et continuer leurs oeuvres. M. Lobry
est toujours le guide sage et Cclaire de ceux qui sont A Salonique ou dans les environs.
La Perse a 6te particulierement 6prouvee, et c'est'i grand'peine que le df&lgu6 apostolique, le vdndr6 Mgr Sontag, est
parvenu . empecher une grande partie de la population de
mourir de faim.
Dans nos missions de Chine, nos confreres font de gendreux efforts, couronnis de succes, pour continuer leurs
oeuvres avec un nombre restreint d'ouvriers apostoliques.
Les Missionnaires de ce pays, mobilises en France, viennent
d'ftre nommis interprTtes aupres des ouvriers chinois.
Les confreres de la province du Mexique restent sous le"
coup de la persecution. Un grand nombre d'entre eux, recus
charitablement dans la province des Antilles, continuent a y
exercer le ministere.
Je n'ai rien de particulier a signaler sur les autres proviaces. Les lettres que nous en avons reiues montrent que
chacun y est fidele a remplir son devoir.
Au sujet de 1'Assemblie g6enrale, je ne puis encore vous
donner de decision ferme. Dis que la question sera resolue.
je vous previendrai.

La lecture de la circulaire s'est achev6e par la liste
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de nos chers d6funts. Citons a I'ordre de la Compagnie ceux de nos confreres et freres qui sont morts au
champ d'honneur. Ce sont: MM. Louis Duthoit, JeanLouis Bozec; les frbres clercs Jean-Marie Turcas,
Henri Sabat6; le frere coadjuteur Augustin Baptiste
et les jeunes apostoliques de nos ecoles du Berceau,
de Vernhout, d'Ingelmunster, grex immolatorum lener.
3 janvier. - Son Lminence recevant le clerg6 du
diocese remercie ceux des religieux qui, dans les circonstances actuelles, aident pour le ministere paroissial les cures priv6s de la plupart de leurs vicaires.
Cela est a l'adresse de ceux de nos confreres qui remplacent des aum6niers absents ou qui vont confesser
dans les paroisses a la veille des grandes f&tes.
9 janvier. - L'assembl6e annuelle de l'YEuvre des
Acoles professionnelles catholiques se tient aujourd'hui
76, rue des Saints-Pires. La Semaine religieuse fait
remarquer que les c ecoles professionnelles appartiennent pour la plupart aux Filles de la Charit6 ,.
C'est bon signe; cela montre que nos soeurs ont l'intelligence du pauvre, I'intelligence de ce qui est nacessaire aux jeunes filles. Comme on l'a dit, ce n'est pas
seulement aux travaux de couture que les jeunes filles
doivent htre formees, c'est encore aux travaux de
m6nage qu'une mire de famille doit ex6cuter dans sa
maison, clest enfin au metier, a la profession qui dolt
etre leur gagpe-pain et celui de leur famille, le tout
nen6 de front avec la formation morale. Les orphelines et jeunes filles qui fr6quentent les maisons des
religieuses doivent travailler non pour le profit de la
maison qui les recoit, mais pour 6tre a meme de devenir plus tard de bonnes filles, de bonnes 6pouses, de
bonnes mires, sachant faire r6gner autour d'elles,
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I'ordre, 1'6conomie, la propreti, 'aisance, le bien-etre,
la moralite, le christianiksme. Noble mission a laquelle
il faut former les jeunes filles et dans laquelle il faut
maintenir les meres chritiennes. La presence des
Filles de la Charite a des reunions comme celle d'aujourd'hui, montre assez qu'elles comprennent leurs
devoirs sur ce point et qu'elles l'accomplissent fiddlement; c'est du reste ce que l'exp6rience de chaque
jour fait constater.
Cette formation professionnelle est si bien dans les
nicessit6s pr6sentes que lInstitut catbolique luimeme, qui semblerait devoir se reserver pour 1'enseignement superieur, a ouvert ses portes cette annie aux
jeunes filles qui dbsirent suivre des cours professionnels, comme cela se fait depuis longtemps a la
maison des Syndicats de la rue de l'Abbaye, dirig6e
par nos soeurs.
Enfin, on a fait remarquer que lorsque le nouveat
cardinal Mgr Maurin, archev6que de Lyon, a quitt6 son
diocese de Grenoble, il a suppli6 ses dioc6sains de ne
pas laisser p6rir deux oeuvres qu'il avait cr66es et qui
lui paraissaient tres utiles : la premiere est 1'oevre
de la bonne presse; la secoude est l'euvre des syndicats feminins, mutualit6s catholiques, associations
ouvrieres de jeunes filles, dont le savant cardinal a
defini si heureusement le caractere par ces lignes qui
sont A mediter : ( Nos associations ouvrieres. c'est
leur droit, je dirai plus, c'est leur devoir, sont et resteront nettement catkoliques quant a lear olganisativ;
mais quant a I'extension de leurs bienfaits, elles ae
connaitront jamais d'autres limites que I'impossibilit&
d'assurer du travail a ceux qui en auraient besoin. *
C'est le resume fidle de tout programme d'un syndicat f6minin qui veut obtenir des risaltats s&rieux.
Nous sommes heureux que les Filles de la Charite sur
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ce point comme sur bien d'autres sont toujours aux
avant-gardes de I'arm6e de la Charit6.
En coafirmation de ce qui vient d'etre dit, une notice
sau les Missions de midi ou Midinettes constate que
c'est dans use maison de Filles de la Charite, celle
de la rue Ville-l'fLveque, qu'a debutt cette ceuvre si
prospire et si ficonde.
So janvier. - Le num6ro des Acta Apostolicae Sedis
qui parait aujourd'hui contient une lettre du Prefet
de la Propagande qui doit attirer notre attention. 11
signale a que les besoins croissants des Missions, les
circonstances speciales actuelles et les graves dommages que la guerre actuelle occasionne a l'ceuvre
evang6lisatrice de 'P-glise, tout cela fait vivement
desirer un plus ample d6veloppement des moyens
aptes Lpropager la foi dans te monde. Pour un tel
but, continue le cardinal, il n'y a pas de meilleur
moyen que le ztle actif des pretres pour cultiver les
vocations apostoliques, pour 6clairer les fidelep sur la
n6cessit6 de secourir les missions et pour mieuK organiser les ceuvres djk.approuv4es dans ce but par le
Souverain Pontife. n Cette lettre est an encouragement
pour ceux de nos confrbres qui s'occupent de nos
&coles apostoliques et pour celles de nos soeurs qui
leur viennent en aide de leurs prieres et de leurs ressources. a Que les pr&tres a charge d'ames, dit le Pape
dans une lettre k M. Le Floch, mettent tout leur zle
A dcouvrir et a cultiver les predispsiti,,ns au sacer-

doce; que les maitres chretiens aie'nt cette constante
preoccupation dans I'oeuvre de l'enseignement. »
Dans le meme temps, le cardinal Gasparri adressait
S.M. Delmas, stiprieur du seminaire des Missions
6trangres de la rue du Bac, une lettre dont nous
extrayons le passage suivant: ( Le Saint-Pere supplie
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le Maitre de la vigne de ne pas permettre que viennent a se tarir les sources d'un apostolat si glorieux
pour l'Eglise et pour la France. II1a le ferme espoir
que les 6veques de France uniront leurs efforts pour
vous aider a maintenir le nombre de vos missionnaires
et m6me a le multiplier. Les chefs du diocese savent
par une heureuse experience que plus ils fournissent
un ample contingent au recrutement des ouvriers apostoliques dans les pays infid&les, plus Dieu accroit le
nombre des vocations sacerdotales pour leurs propres
dioceses. , Puissent ces lignes contribuer i 1'accroissement de nos chers voisins de la rue du Bac ainsi
qu'au n6tre.
Ir janvier. - A six heureset demie du soir, pendant
que nous etions au salut du tris saint Sacrement,
l'alarme est donn6e dans les rues parce que l'on a signal6 un zeppelin venant sur Paris; pen de temps apres,
on annonce que le zeppelin a rebrouss6 chemin apres

avoir laiss6 tomber ses bombes en dehors de Paris.
Quelques sceptiques pretendent que c'est une fausse
alerte et qu'il n'y a pas eu plus de zeppelin au dessus
de Paris que de sous-marin au pont de la Concorde.
16 janvier. - On nous invite a prier pour le succes
de Ia cause de la sceur Rutan dont on doit s'occuper
aujourd'hui &Rome pour le decret d'introduction.
17 janvier. -

Un tle6gramme portant ce mot

Striomphe n nous.annonce que la cause Rutan a reussi.
Pourvu que ce mot triomphe n'ait pas eveill les susceptibilites de la censure!
22 janvier. - Le cure de notre paroisse a •.e install6
aujourd'hui. On a mentionne dans les comptes rendus
beaucoup et de grands personnages du monde eccl6-
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siastique. Compl6tons la liste, pour qu'on sache que
nous sommes, nous aussi, de bons paroissiens, et disons
que MM. Cazot et Bettembourg ont repr6sente la Congr6gation a cette belle cir6monie.
TROISItME CENTENAIRE

DU SERMON DE FOLLEVILLE

25 janvier. - Si la guerre n'avait pas continue a
remplir nos cceurs de tristesse, nous aurions c6lebr6
cette date, chore A saint Vincent, par une fete plus
solennelle. II faut avouer que les trois centenaires de
cette conception de la Mission n'ont jamais 6et favori-

s6s par les circonstances.
En 1717, on aurait pu faire quelque chose, mais...,
on oublia I'anniversaire. En effet, M. Bonnet, qui 6 tait
alors Sup6rieur g6neral, 6crivait le 16 fevrier 1717
& M. Couty pour lors a Rome : a Vous avez eu plus
d'esprit que nous de faire dans votre maison la fete
de la centifme ann6e. Nous n'y avons paspensi, sinon
peut-6tre devant Dieu. Encore est-ce M. Le Vasseur,
cure de Folleville, qui nous y a fait penser par la
demande d'une mission pour ce lieu. )
En 1817, la Congregation etait dans un triste itat.
M. Verbert avait &6t choisi par une assembl-e de
quelques missionnaires (le 12 aoat 1916), pour 6tre preJ
sente& la nomination du Pape; le bref du Pape qui
nomme M. Verbert, Vicairc g6nbral pour la France, est
du i3 juillet I817. II n'y avait done qu'un Vicaire gen&ral present6 non encore nomm6 officiellement. Du
reste le corps 6tait aussi affaibli que la tete : la plupart des anciens missionnaires avait succombi; il n'en
restait plus en France qu'une centaine environ; ils
6taient disperses; notre Maison-Mbre actuelle n'6tait
pas encore en notre possession; ce n'est que le 9 novembre 1817 (encore un autre centenaire a c61ebrer),
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que M. Verbert en prit possession. Dans ces conditions, on ne pouvait faire une solennitb.
En 1917, mime desolation : nous sommes en guerre,
nous n'avons pas de Superieur general, beaucoup de
nos confreres sont disperses par la mobilisation. Cependant il fallait faire quelque chose. 11 y eut done
grand'messe et vepres solennelles; les reliques de
saint Vincent furent exposees; les Filles de la Charite vinrent aux offices en tres grand nombre; meme
les petites sceurs du s6minaire ne craignirent pas de
montrer leur costume dans la rue de Sevres; il y eut
rip6tition d'oraison le matin.
Ce qui donna surtout un c-chet de fAte solennaele,
ce fut le t6elgrammesuivant envoye de Rome, Ie 25 jan-

vier, a dix heures cinnqante du matin:a A 'occasion du
troisieme centenaire de 1'origine de 'la Congregation
de la Mission, Saint Pere renouvelle temoignages bienveillance aux enfants de saint Vincent de Paul et par
'la benediction apostolique envoyee au Sup6rieur actuel
de la Mission, il attire graces et faveurs divines sur la
double famille issue du grand ap6tre de la Charit6 au
dix-septieme siecle. - Cardinal Gasparri. x
Nous n'avons pas de dtails sur ce qui s'est fait
dans les maisons de la Congr6gat;:n, voici seulement
le programme des c6remonies de Rome, Saint-Apollinaire:
Jeudi 25 janvier. -

A sept heures trente, messe de

communion g6n6rale par S. Em. le cardinal Cagliero.
Triduum prparatoireles 25, 26 et 27 janvier. A quatre

heures de I'apres-midi, rosaire, predication par Son

Excellence Riverendissime Mgr Tasso de la Congregation de la Mission, eveque d'Aoste. Ben6diction du

tres saint Sacrement par un 6 veque.

Jour de la solennitM, dimancke, 28 janvier. -

A sept
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heures trente, messe de communion ginerale par un
6minentissime cardinal. A dix heures, messe pontificale c6l6brke par Son Excellence R6verendissime
Mgr Tacci, majordome de S. S. Benoit XV. A quatre
heures de l'apres-midi, rosaire, discours par Son Excellence Reverendissime Mgr Tasso, 6veque d'Aoste. Te
Deum et benediction du saint Sacrement par Son Em.
le cardinal Pompili, Vicaire general de Sa Saintet6.
Nous sommes heureux de voir que de solennelles
actions de graces ont ete rendues a Dieu, , pour un
passe de trois sikcles dont les lemons, les exemples,
les traditions, l'esprit fiddlement conserves nous sont
autant de motifs de foi, d'esplrance, de sereine confiance pour l'avenir ). C'est ainsi que s'exprime une
respecta•ble sc- r qi• n' pu assister Ala cer6monie, et
elle termine sa lettre par ce mot que nous souhaitons
htre prophitique. u Quelle revanche nous prendrons
du silence d'aujourd'hui quand, au leifdemain de la
paixglorieuse, saint Vincent reviendra en triomphateur de son exil pour reprendre la place que lui choisit,
en 183o, la reconnaissance du clerge, des pauvres et de
la patrie dont il fat et restera toujours le Pire vin&ri
et tris aim6. n
28 javier. -- On entend successivement plusieurs
d6ton.tions et on se demande ce que c'est : bombes
lancies par des taubes? par des zeppelins? coups de
canons sur ces derniers? rien de tout cela; c'est une
serie d'explosions dans une grande usine en dehors de,
Paris.
29janvier. - Le froid est deplus en plus rigoureux;
le thermometre marquait ce matin moins I• degres;
ce qui complique la situation, c'est qu'il n'y a pas de
charbon; les corridors, la salle d'oraisonla chapelle,:
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les chambres, tout est froid; on met camail sur douil-;
lette,on se couvre d'un manteauen chambre; on accepte,
tout cela en esprit de pAnitence et de reparation, eal
songeant a nos pauvres soldats qui, par cetemps rigoe-

reux, sont immobiles dans les tranchbes, sans abri,.
sans nourriture chaude, exposis de plus anx balles de
I'ennemi; on plaint aussi les pauvres gens qu'on voit
attendre des heures entieres a la porte-d'un magasin
pour avoir un petit sac de charbon a moins que, laproyision 6tant pauisee, on ne les renvoie au lendemain. En passant devant ces rangbes de pauvres, on
ne peut s'empkcher de se rappeler les paroles si touchantes de saint Vincent: t Jesuis en peine poor notre
Compagnie, mais en v6riti elle ne me touche point i
1'6gal des pauvres, nous en serons quittes en allantdemander du pain a nos autres maisons, si elles en ont,

on a servir de vicaires dans les paroisses; mais pour
les pauvres, que feront-ils? oh est-ce qu'ils pourront
aller? j'avoue que c'est 1M mon poids et ma douleur. o

LA GUERRE
LES AUMONIERS
M. Barbet, d€j: dicore de la croix de guerre et de aIudaille
militaire, a wtdfait chevalier de la Legion d'honneur. MalIkheeusement it vient de payer la ran;on de lagloire pax une
blessure assez grave. A Verdun, a la ferme des Chambretes,.
le 16 decembre 1916, pendant qu'il se tenait pros de ses zouaves
pour leur donner les secours de son ministere, tn eclatd!obus
iui perfora les poimnons. II fut aussitat portd par quelaqes
soldats de boane voonte jusqu'au premrim poste df s~ewss,
ot on lui douaa les premiers soins; de lh ii fut traspet6

comme on put, sur un terrain arrose d'obus, creusd de trous;
cnfin ii fut plac6 dans une voiture d'ambalance averc wu-of
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cier qui mourut dansit trajet; on le garda quelque temps i
Vadeliacourt. Le R. P. Pupey-Girard, aum6nier militaire- d
la mzime division que M. Barbet, ecrivait le 5 janvi&r 197,-:

Nous avons, d'apres les derniires nouvelles, espoir
de la guirison du cher et courageux aum6nier dont le
zdle tris grand faisait beaucoup de bien.
M. Barbet est actuellement (i" fevrier) i. I'ambulance des
Filles de la Charit6 de la Maison-MXre. Son 6tat est satisfaisant, bien qpe n6cessitant des precautions.
M. Dusuel ecrit le 21 janvier g917 A qu'il est sorti de I'enfer
de la Somme on plutbt du purgatoire, puisque.de l'enfer on
ne sort point; il est presentement dans le paradis terrestre,
c'est-a-dire en Lorraine; il est dans un repos relatif, puisqu'il
ajoute les civils de l'endroit A ses paroissiens accoutumis, les
militaires. Malgre les souffrances et les labeurs inouis qu'iI a
dft endurer et qu'il va reprendre, il declare qu'il ne c~dera sa
place pour aucun prix. i
Nous avons donne sur MMMonteil, ex-aum6nier, actuellement interprite des Chinois, ute citation A l'ordre du jour
pour sa conduite du 17 au 3o mars (p. 43). Nous sommes heureux d'avoir A enregistrer deux autres citations :
u Paul Monteil a fait preuve de belle bravoure en donnant
dans la tranckie de premiere Ligne les secours.de sa religion
aux chasseurs mortellement blesses par le violent bombardement du 23 mai 1916. A d6jh 6t6 cite a P'ordre do bataillon. ,
- Paul Monteil a fait preuve, pendant les journees du 27 octobre au 5 novembre 1916, du plus beau calme dans les moments
les pins critiques. Par son sang-froid, par le grand ascendant
qu'il possade sur les chasseurs, a puissamment contribue i
maintenir l'ordre dans le poste de secours dont une partie
venait d'tre effondrie par les obus et, malgre de violents tirs
de barrage, n'a pas h6sitd A se porter dans les lignes avancees
pour y secourir les blesses et y maintenir le moraL A ete cite
deux fois pour sa belle conduite. i
Nous- dnonos ici quelques souvenirs des campagnes de
M. Paul Monteil.
COMMENT LES BRANCARDIERS ENTERRENT LES MORTS

Vers minuit, par 6quipes de quatre, ils s'engagent
dans le boyau, avec mission de rapporter un mort par
6quipe. Le mddecin chef-les prcMde disant : Par
P oi
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je passe, vous pourrez bien passerl-, On s'avance dans
les divers meandres des boyaux, puis dans les tranch6es. A chaque carrefour, un poste indique la route A
suivre. Les morts sont dans les tranchies eboulIes, ou
sur les parapets, on entre les lignes. Quelques-uns ont
iet ensevelis dans la terre qui a eti relev6e hitivement
en parapets face a l'ennemi. Du mur de la tranchie,
on voit sortir, Il un bras, la une jambe. Le sol cede
parfois sous le pied, et I'on s'apercoit que l'on foule
nn cadavre a fleur du sol. On prend pioches et pelles,
et chaque 6quipe recherche, d6terre et emporteson
mort. Parfois, on tire sur un membre pour aller vite,
car le temps presse, et le membre d6taich du tronc
reste dans les mains. Le transport dans les boyaux est
extremement difficile a cause de leur 6troitesse et de
leurs contours. I1faut tenir le brancard sur les mains a
hauteur des 6 paules, ou meme porter le cadavre a brasle-corps, malgr6 1'odeur et le suintemenit. Tout cela
se fait au milieu du fracas des marmites qui &clatent
parfois tout pros, et du sifflement des balles qui passent au-dessus de la tranch6e, semblables a un essaim
d'abeilles, ou s'enfoncent dans le parapet avec un bruit
mat. A chaque instant, d'une ligne on de l'antre, partent des fus6es aux lueurs vives, eclairant le paysage
i la maniire d'un tres brillant clair de lune. Chacune
de ces illuminations est suivie d'un redoublement de la
fusillade. Celle-ci, du reste, ne cesse pas durant toute
Ia nuit. Le but semble etre de montrer qu'on veille,
et d'empecher toute attaque on toute patrouille. Quand
on est surpris par une fuste hors de la tranch&e, on
se couche vivement parmi les cadavres voisins et on
fait le mort.
LA BOUE DES TRANCHEES

11 faut voir les effets de -ette boue pour y croirq.
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Les voitures, les autobus e4 sont souill6s du haut en
bas; les chevaux en out les jambes et le poitrail converts, les hommes en sont imbibes. A Hans, nous
avions deji assist, a la relive des tranchbes. Les
hommes arrivaient en longues files : leurs jambes
avaient I'air de deux colonnes de boue figee surmontant des souliers enormes et informes; leur capote itaitquasi recouverte d'une carapace de boue qui, s'ecaillant
qi et l, laissait voir le drap en taches bleuAtres sedetachant sur le front gris de la boue. Quand on songe
que nef hommes out di passer I'hiver dans les tranchses avec de la boue jusqu'l mi-jambe, parfois meme
jusqu'au ventre, comme aux abords de 1'Yser, on comprend l'hdroisme qu'il leur a fallu pour ne pas se laisser
dimoraliser. Qu'on se figure aussi les souffrances des
bless6s couches, et parfois peut-etre aussi etouff&s
dans la.boue en attendant que les brancardiers viennent les relever.
LES OBSkQUES D'UN POILU
Des qu'il a rendu le dernier soupir, le mort, envelopp6 d'un drap, est porte par deux infirmiers dans
une tourelle du chiteau. LA, le corps est cousu dans
un drap, d6pos•'sur un brancard et reconvert du drapeau tricolore. Tout ce qui lui a appartenu est donn6
a 1'officier d'administration, qui le fera parvenir a la
famille. A 'heure fixe pour les fundrailles, un piquet
commandi par un sous-officier vient rendre les honneurs.
En tete du cortege, un soldat porte une croix de
sapin avec Ie nom du defunt et la date de sa mort
grav6s au feu dans le bois. Puis vient I'aum6nier, on
bien un pr&tre soldat avec 1'6tole noire sur sa capote.
Le corps, sous son drapeau, encadr6 des hommes da
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piquet d'honneur, la crossedu fusil sousle bras, le canon
dirig, vers le sol, est porti par quatre hommes. Enfin
quelques camarades ou grades de la formation du
defunt/l'accompagnent a l'gglise. Le d6funt est depose
par terre, devant l'autel. Si c'est le matin, le pr&tre
celibre la sainte messe; si 1'on est au soir, il chante
les vipres des d6funts, puis l'absoute. On se -dirge
ensuite, vers le cimetiere. Ce cortege dfilant-dans la
boue, sous la pluie, au son du canon qui roule iugubrement dans le lointain, suivi de quelques amis, loin
des parents qui bient6t apprendront la triste nouvelle,
provoque dans l'ime une profonde m6lancolie. Au
cimetiire, les morts sont enterr6s en longues files
paralldles; la tkte de l'un touchant presque les pieds
du precedent. On r6cite les dernieres prieres, le corps
est descendu dans la fosse, et tristement nous faisons
tomber quelques gouttes d'eau sainte sur la dipouille
de ce pauvre enfant de France, heros obscur-d'une
grande cause. Et bient6t son pauvre corps sans biere
disparalt sous les lourdes pelleties de cette terre de
France pour laquelle il a vers6 son sang. Et demain
les brancardiers viendront, redressant et alignant les
croix, entourant soigneusement la tombe d'un petit
rempart de pierres, I'ornant des fleurs cueillies dans
la prairie voisine, et plaqant pieusement sur elle une
petite croix taill&e au couteau dans un bloc de marne
grise.
UNE AMBULANCE SUR LE FRONT

Lorsque les blesses arrivent, ceux qui.peuvent marcher se rendent dans les tentes de triage. Les autres
y sont portes sur les brancards par les infirmiers de
garde. Le m6decin de garde envoie les plus malades
dans les salles garnies de lits. Les lits sont modestes :
une paillasse sur une claie de bois blanc, deux draps,
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un traversin de paille et une ou deux couvertures. Un
infirmier aide.les blesses i se dishabiller et A se con<cher. Les blesses moins gravement atteints restent
etendus surla paille des tentes. A leur arriv6e, tous
les blessis tombent dans une sorte de long sommeil,
entrecoup6 de reveils, de cauchemars. Ce sommeil
dare souvent tout Un jour on meme trente-six heures.
Ce n'est guzre que le troisibme'jour que les nerfs Atant
-d6tendus et le corps repos6, ces pauvres enfants commencent A parler, A sourire, k s'interesser a ce qpi
les entoure.
De bon matin, tout le monde est sur pied, m6decins
et infrmiers. Un infirmier fait . chaque malade une
injection de serum antititanique, puis le medecin voit
-chaque blessi, sonde chaque plaie et en fait le pansemeat. Oa inscrit ie nom, le numbro matricule de chaque
homme, le lieu et la date de la blessure, la nature du
projectile. Chaque homme arrive avec, attach6e i un
bouton de sa-capote, une fiche faite par le mwdecin
da poste de secours de la tranchbe ot il a reca les
premiers soins. Cette ficie est remplacee par une
autre plus complete du midecin de I'ambulance, qui,
aussitt le pansement effectui,-fait coucher Ie malade,
s'il ne peut supporter Ie voyage, on doit subir use
op6rktion qu'on ne peut retarder. Si, an contraire, le
bless6 peut voyager, il inscrit sur la fiche le nom de la
-ille sur laquelle it doit etre dirig6. On restaure alors
les blesses, et les automobiles les 6vacuent sur la prochaine gare, ou ils prennent le train sanitaire qui les
emporte i l'intirieur du pays.
Chaque wagon est servi pa deux inirmiers; chaque
train emporte un m6decin, un pharmacien, un officier
d'administration. Les wagons sont des wagons de
voyagears pour les blesses assis, on des fourgons avec
crochets pour y ranger, en files superposees, les bran-
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cards des malades couches. Aux diverses gares de
triage, on evacue, sur les h6pitaux les plus proches, les
plus malades que le voyage fatigue ou qu'il faut operer
vite. Les autres sont 6vacu6s beaucoup plus loin.
MONTEIL.
M. Constant est aumonier militaire divisionnaire. 11 a rev6

de donner un paquet a chacun de ses soldats, la nuit de
Noel. Majs mille paquets cela revient cher. II a done fait
appel &la gdn6rositq de ceux de 'arriere et voici le moyen
qu'il a employi. 11 a dcrit h une supdrieure d'une maison de
sceurs de Paris la lettre suivante :
I' dCcembre zg96.
MA RESPECTABLE S(EUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec aous pour jamais!

Je rave un tir de barrage contre le cafard splcial
qui monte a l'assaut de nos poilus les jours de grande
fete. Et je pr6pare ainsi la oeil.
Comme munitions, une pochette pour chaque soldat
qui sera de garde aux tranchbes dans la nuit du 24 au 25.
Dans chaque pochette, entre autres objets, one
petite bouteille-6chantillon contenant un petit verre
de liqueur, ou rhur, ou autre chose.
Mais je ne sais ou trouver ces 6chantillois..Voyez
a Paris, la ville-ressource.
Si vous en trouvez a has prix, bravo! Si pour rien,
y a bon!...
Un millier seraient employes. Mais si on vous
accorde une centaine, acceptez.
Payez avec un grand merci qu avec de la monnaie,
suivant les cas. Dites-moi le prix. De toute facon
j'ajouterai des prieres pour le d6rangement que je
vous cause.

Excusez cette hardiesse. Dieu vous benira de ce
que vous ferez pour un pauvre aumonier demandant
pour de pauvres soldats.
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Veuillez agrier, ma respectable Seur, 1'expression
de mes sentiments les plus respectueusement d6voues
en Notre-Seigneur.
S A. CONSTANT,,
Aumanier militaire.
G B D, S. P. 179.
La lettre qu'on vient de lire a eu un grand succfs; pr6sentie

h plusieurs maisons, particulibrement aux maisons Dubonnet,
Cusenier, Violet, elle a obtenu de chacun de ces commergants
un millier de fiacons gratis; d'autres ont donwd des AchantilIons a un prix modeste.
SMais une bouteille ne fait pas un paquet, ou plut6t pour
garder I'expression employee, un obus contre le cafard; il
faut y ajouter certaines autres choses. Alors M. Constant a
suggErE & plusieurs maisons de seurs de remettre a levrs
enfants de Marie ou k leurs jeunes flles du patronage, qui
desireraient etre ouvritres en munitions,- chacune, une des
bouteilles mentionnees pius hant, a charge pour les enfants
de confectionner Pobus entier en y ajoutant un cigare, du
chocolat, un calendrier, un crayon, des cartes poastales et
autres articles qu'elles voudront.
L'idde a 6t6 accueillie avec enthousiasme dans plusieurs
maisons par des centaines de jeunes filles. Et voilk comment
quinze cents paquets oat etd distribuds la nuit de Noel;
quinze cents obus contre le cafard opt et6 lances dans les
tranchees francaises.
ILva sans dire que ces obus ont ete mieux accueillis que
les marmites d'en face. Un.des officiers superieurs s'est fait
Pinterprete des poilus en -crivant a M. Constant la lettre
suivante:
Aux armees, le 25 d-cembre g916.
MONSIEUR L'AUMONIER,

En mon nom, et au nom de mes braves poilus, je
viens vous remercier des g6nereuses offrandes que
vous leur avez -faites t l'occasion de la f&te de Noel.
Ils sont,.en grande partie, phres de famille, et ils
ont 6t, tres emus et agr6ablement surpris en defaisant
les petits colis,.pour la plupart confectionnis par depetites mains d'enfants qui leur rappelaient plus vive-
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ment a la m6moire les leurs, dont cette terrible guerre
les eloigne des tendres caresses.
ls me chargent tous de vous exprimer leurs plus
vifs remerciements, pour vous et pour les petites et
grandes Franqaises qui ont confectionni, a leur intention, ces mille riens qui sont tout pour nos bons pares
-de famille qui defendent bravement I'avenir des leurs,
ainsi que le sol bien-aimi de notre chere et belle
France.
La reconnaissance ne s'est pas boruie

a ce temoignage offi-

<iel. Une supirieure dcrit a M. Constant:
Nous avons eu des remerciements de vos soldats,
des envois de poupees alsaciennes... Tout monmonde
est.dans la joie. Vous avez fait encore plus d'huereuses
que d'heureux. II faut recommencer pour les - ceufs
de Paques ). Donnez-nots une id'e!

M. Constant ajoute :
Des id6es, j'en aurais bien. Mais des usines comme
Euggne-Napoleon, la rue des Bernardins, la rue de
Crimie, la rue Clerc, la rue du Foin, la rue du
Cherche-Midi, Bourg-la-Reine, Sainte-Croix de Bordeaux, Saint-Paul de la m6me ville, la Garenne de
Vannes, voila qui est plus difficile a trouver. Et i! en
faut beaucoup pour une demi-divisioh...

INFIRMIERS
Plusieurs de nos confrires jusqu'ici infirmiers de salle,
infirmiers de visite, employ6 dans un h6pital.i tes titres
difidrents, sont envoyes sur le front et remplaces dans leurs
offices par des femmes.
Ily a cependant des cas oh l'on ne se montre pas empress6
de les eniever des h6pitaux et o l'4on est fort heureux au
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contraire de les y yoir; c'est, par exemple, lorsqu'il y a quelque
kpidimie grave. A Narbonne, descas devariole se declarerent
il y a quelques mois; vite, il faut dcarter les atteints et les
suspects; on organise un lazaret en dehors de la ville; on
is ole ces malheureux; plus de communications avec les autres
vivants; mais qui soignera ces pauvres condamnis? M. Jammet,
notre confrere, s'offre, avec trois Sceurs de la Charite, i s'enfermer avec les varioleux. Les fatigues physiques ne leur oant
pas eti minagees durant leur sejour au lazaret.

Humainement, dit M. Jammet, nos faisons une
besogne digofitante. Nous inspirons autour de nous
un'tel effroi que, pour un pen, on nous munirait d'une
loclhette pour avertir les gens d'avoir a se garer &
notre approche. Nous menons la vie de chartreux on
me peat davantage.
Void maintenant Fe centuple du bon Dien:

Nous surabondons de joie. Nous formons une petite
famille spirituellement heureuse an possible.
Tous nos malades sans exception ont fait leurs
devoirs religieux. Le jour de I'Immaculee-Conception
et le jour de Noel tout le monde a communie.
rET.
JAM
Remercions Dieu d'avoir protfg6 notre cher confrere et
nos cheres soeurs et rijpuissons-nous 'de ce que lafamille de
saint Vincent a &t4 jugie digne par Dieu de renouveler le
geste des Pierre Claver et de tant d'autres victimes volonLlaires.
INTERPReTES CHINOIS

Nous avons d6ji dit que plusieursde nosconfreres
ont &t4 retirns du front et servent d'interpretes dans
leslocalitis ot des-Chinois.travaillent pour Ia France.
Ce sont : MM. Verrimre, Delafosse Clovis, Pruvot,
Bouillet, Corset, Monteil, Angelloz, Maury, Moulis.
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LES COMBATTANTS
ls ont profite de la nouvelle annie pour donner de leurs
nouvelles. Ils envoient leurs vorux du fond d'une tranchie et
il n'y fait pas chaud. t La terre est recouverte de neige et la
neige tombe toujours; les tranchies sont partout remplies
d'eau; on ne sait ou mettre les pieds; tous nos abris sont
submerges d'eau -, ecrit le fr:re Desrees. UA autre ecrit du
fond d'un ancien abri allemand et au milieu d'un vacarme
assourdissant d'artillerie. Celui-ci 6crit sur ses genoux; celui14 au crayon; tel autre A deux heures de la nait.
Les vceux sont assaisonnis de sacrifices et de souffrances;
ils ont un fort parfum de myrrhe; mais on ne s'ea fait pas;
on a quelques tiroirs de belle humeur qu'on ouvre au moment
oi le cafard parait; on offre ses sacrifices pour la Compagnie
et en avant pour Jdsus-Christ. c Le J4sus de la creche est
populaire chez les poilus, 4crit un confrere, parce que le petit:
J6sus a v6cu comme eux, c'est un des leursn, c'est le patron
itoile
dans des
des poilus; comme eux it couchait k la belle
abris qui rappellent les cagnas; comme eux, ii a iti transi de
froid, il a vAcu pauvrement, il a passi le desert, il a eti poursuivi par HUrode qui massacrait les petits innocents; les
poilus ne se vantent pas d'etre innocents, mais ils soot contents que Notre-Seigneur venant au monde ait choisi le
domicile et le mode de vivre des poilus plut6t que celui des
embusr uis et des bourgeois de l'arricre. Voilk les rfiexions
qu'ente adent nos confreres et freres qui sont en premiere
ligne. Que le Dieu de Ia creche accorde bien vite la paix I
tous ces hommes de bonne volonti et qu'il nousramenevaillants pour la gloire de Dieu, nos chers combattants. Avec
quelle joie nous les recevrons!
Le frare Marius Vincent a meriti la croix de guerre. Le
irnre Fdrsans,dont nous avons dit la vaillance et 'intrdpidit6
sur plus d'un champ de bataille, est sorti de la salle d'op6rations avec ses yeux sauvis; a malheureusement, dit-il, on
m'a mis dans un bureau, je suis honteux d'etre devenu un
embusqu6 ,.

LES SCEURS
CommenSons par celles des pays envahis. Nous avons
malheureusement a deplorer la mort tragique d'une sceur de
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Perctne qui a et6 tuee par un boulet, alors qu'elle servait
les pauvres. Environ dix personnes oot &te tuies en meme
temps qu'elle. C'est, i notre connaissance, la seconde victime
parmi les Filles de la Charit&. Les autres sceurs de Peronne
ont ite rapatri6es.
D'Origny en Thi6rache, M. Dinet, notre confrere, aumonier
des sceurs, a pu transmettre, par la Croix-Rouge de Francfortsur-le-Mein, le message suivant : a Tout va bien b P'hospice. n
Parlons maintenant des soeurs qui sont dans les maisons
situges sur Ie front et quisont exposees aux bombardements.
A Bailleul, chez nos soeurs, un enfant a 6td tud par un obus.
C'est un cas assez rare malgr6 le danger continuel auquel
tant d'enfants de nos sceurs sont exposes. Partout ailleurs,
comme on le verra dans-les diffdrents rdcits de bombardemeats que nous allons donner, on constate une protection
particulibre sur les sceurs et leurs maisons.

de la Ckariti,
'Lettre de la seur DENIS, File
i la Tris Honorie Mere MAURICE.
Bithune, 9 aoft 1916.

MA TRits HONORE

MERE,

La grdce de Notre-Seigxeur soit avec nous pour jamais
Lundi dernier, 7 ao6t, la ville de Bithune a subi un
terrible bombardement. Grace i Dieu, cette foisencore

comme pour d'autres diji, nous n'avons eu qu';
remercier le bcn Maitre de sa protection. II n'en est
pas de meme des soldats anglais -et des pauvres

civils.
Quantiti de maisons sont effondrbes, ensevelissant
sons leurs ruines des families entibres, et, le soir de
cette effroyable journ6e, on entendait encore des cris
et des g6missements sortant des d6combres.
Je feu ayant pris i bon nombre de camions automobiles servant au ravitaillement de 1'armee anglaise,
les conducteurs furent tu6s et carbonisis. Un pen

plus loin un spectacle navrant s'offrait i nos regards :
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un camionneur avait la t&te emportee et projetee
contre le mur: des cris d'6pouvante s'elevfent bient6t
de toutes parts, car cet homme sans thte, reste sur son
siege, tenait toujours en mains les guides de son attelage, lequel se sentant encore dirig6 continuait son
chemin.
A la vue de toutes ces victimes et affolies par le
bruit de la mitraille, plusieurs personnes perdireat la
thte, et on voyait de pauvres meres, les yeux hagards,
les cheveux au vent, courir en tons sens, r6clamant en
riant leurs petits enfants. Ces sortes de scenes sont
indescriptibles! une grande partie de la population
se sauve chercher ailleurs un abri plus sfr. Pour nous,
nous demeurons confiantes en la protection dn SacriCoeur et en sa divine Mere. 11 n'en reste pas moins
vrai, ma Tres Honoree Mere, que ces 6motionsbrisent,
et pour que nos enfants si 6pouvant6es et effray6es
gardent lear calme, ilfaut se raidir soi-meme et les
rassurer toujours, leur faisant voir combien aous
sommes visiblement protegees, puisque, hier matin
encore, une bombe d'aero est tombbe a 5o metres de

1'6table de nos vaches, abimant la toiture, brisant les
vitres des dortoirs des enfants, une balle ayant travers9
couverture et draps d'une petite orpheline, oit Une
demi-heure plus t6t elle se trouvait encore et anrait
certainement 6t6 tube; un domestique qui travaillait
au jardin aurait pu etre tu6 aussi, la bombe tant
tombee a zo metres de lui; le pauvre homme 6tait tout
perdu pour un petit moment. Vous voyez, ma M&re,
que la sainte Vierge nous garde (quatre poulets seulement ont paye de lear vie).
J'ai 1'honneur d'etre, ma Tris Honorbe Mere, votre
tres humble et obbissante ille.
- Seur DENIS.

Lettre
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e la seur BATIGNY, Fill ede la Charit,

& la Tres Honor e MWre MAURICE.
Amiens, j8 octobre 1916.

MA TREs HONOREE MRE,
La grdce de Notre-Seigneur soil aec nous poar jamaisr
Dans la nuit de dimanche a iundi, vers dix henres
et demie du soir, la cloche du beffroi et la sir=neapprennent aux Amiinois qu'un dangeriles menace et
qu'ils doivent se mettre en soreti... dans les caves.
Bien des bombes ont &ti jeties sur la gare du Nord,
dans le but d'endommager les voies et retarder les
convois de troupes, de munitions, de ravitaillement.
Cette fois, il y a eu des victimes parmi les employs.
mobilis-s, cinq tubs, quinze blessis; nous en avons ea
quatre a notre ambulance, un est mort en arrivant,
les autres ont dfi 6tre amputis et ont parfaitement
support6 la douloureuse operation. Cela nous a valn
la visite du g&niralissime et du president de la R6publique!
6t lanc6es de-ci de-lI,
Bien d'autres bombes ont
sans grand dommage, une - la caserne Dejean, hopital
I ro, dans la cour, if n)y a en que des vitres brises.
A la Neuville, chez ma scer E6glise, un petit obus,
venant de nos canons antiairiens qui, eux aussi, cansent des d6gats, a perch le plafond et est todwb an
pied du lit d'un malade, sans Ie toucher. Autant de
traits de la protection divine sur chaeune de nos maisons. Esplrons qu'il en sera ainsi jusqu'r la fin.
Le-Sacr&-Ceur et laVierge Immacul6e nous gardent;
aussi, est-ce avec une grande ferveur, que, chaque soir,
nous les invoquons et nous recommandons i eux.
Sonrr BATIGnY.
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Lettre de la sacur DEMANGE, File de la Chariti,
a la Trks Honorie Mire MAURICE.
Reims, Maison de Chariti de Saint-Remy,
Te 14 aoiat z96.

MA TRES HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
Avant que les rumeurs de la presse arrivent jusqu'a

vous, je tiens 5 vous dire de suite, qu'ayant encore
couru un trts grand danger, nous sommes absolument
saines et sauves. Le tres grand h6pital, nomim H6telDieu - dont nous ne sommes skparies que par notre
eglise, la basilique Saint-Remy - a 6tC detruit cette
nuit par une bombe incendiaire. C'est un miracle evident que la basilique, attenant par tout un c6te i cet
h6pital, ne soit pas devenue la proie de cet immense
brasier. Le vent a tournk tout a coup, et une pluie torrentielle a aid6. Jamais de ma vie, je n'avais vu chose
pareille. Les pompes continuent leur travail, et il n'y a
plus rien ; craindre pour nous. Mais cette nuit, j'ai
cru qu'il nous faudrait fuir. ttant entrees dans
1'6glise pour y accompagner M. le Cur6 qui enlevait
le saint Sacrement, ensuite pour sortir le corps de
saint Remy de son tombeau et le transporter dans la
cave, nous ne primes operer ce travail qu'k la lueur
des flammes qui, entrant par une grande rosace du
transept, la detruisirent totalement. Mais le feiu s'ar&ta net. S'il avait continue dans les combles, comme
je le croyais, 1'eglise entiere y aurait pass. Alors, il
aurait fallu quitter notre maison. J'ai tout organis6 en
cette vue : chaque enfant et chaque personne exmportant 1'indispensable; et nous sommes ainsi demeurkes
sur le pied de d6part tout en continuant i prier.

Graces 1 Dieu, nous demeurmmes. Ma Tris Honor6e
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Mire, il y a eu pas mal de victimes cette nuit et vos
pauvres filles sont indemnes. D'autres foyeps d'in<endie
ataient Agalement allums -autre part, mais je
ne sais. pas de details. Je vous &cris a la premiere
heure : on me dit h l'instant que la brasserie dans
les caves de laquelle nous avons trouv6 refuge si
Jongtemps, vient de recevoir trois obus incendiaires!...
Excusez ma brieveth, ma Mere, je ne voudrais pas
manquer le courrier, afin que vous n'ayez pas d'inqui&tude.
-Sceur DMANGE.
La mime sceur 6crit, le 29 octobre 1916, A la Trcs lonoree
Mire Maurice :

Nous traversons en ce moment une periode de bombardement intensif. II faut nous terrer i chaque instant dans Ia cave, y tenir en paix notre pauvre petit

monde, dont la patience est assez mndiocre. Le canon
qui se tronve le plus pres fait un bruit d'enfer,
;t, quand la reponse lui arrive, nqus sommes arrosees
d'une quantit& prodigieuse d'6clats dont le moindre
pourrait donner la mort instantan6ment. Vendredi
dernier, il y eut-quatorze personnes qui furent ainsi
tuees et une trentaine d'autres bless6es. Peat-tre
mnme y en eut-il davantage, mais je n'ai su que
celles-la. Quant anu militaires, rien que chez nous,
a rinfirmerie, on en amena quinze. II nous est impossible ces jours-ci de faire un pas dehors; et dans Ia
maison il faut traverser les cours en vitesse. Vous
pouvez juger, ma Tr4s. Honor&e M&re, de la vie que
nous menons; encore je ne vous en dis pas le quarts
Mais, ma Mare, ce que surement vous pouvez vous imaginer, ce sont les occasions de pratiquer toutes les
vertus, offertes par la divine Providence. Nous y
Seur DEMANGE.
repondons de notre iieux.
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Lettre de la smur BOISSERIE a la Trks Hosorie
Mere MAURICE.
Saint-Die, 3o mai 1916.

... Pour nous, ma Tres Honor6e Mere, la petite1
famille reste cQnfiante et risign6e entre les mains dai
bon Dieu et de notre Immacul6e M&re; mes chbres
compagnes vont aussi bien que possible, malgre les,
emotions provoquies par les bombardements. Au debut,
de la bataille de Verdun, c'est-a-dire Ie 25 fivrier,
commencait sur notre ville de Saint-Die une serie de
bombardements qui dura dix jours, c'6tait terrible;
l'6croulement des maisons, les incendies se succedaient
sans interruption. Au faubourg, c'tait un sauve-quipeut gin&ral, les 6vacu6s 6taient nombreux, d'autres
cherchaient un abri dans nos parages, que de mines!
que de misere! il y eut peu de victimes, quelques,
blesses, trois tubs. La nuit, de grandes projections
lumineuses s'etendaient sur la ville, d6jh plong&e'dans
l'obscurit6; c'6tait beau, mais triste. Durant ce temps,
des avions ennemis r6glaient le tir de leurs canons.
Voyant que le danger allait grandissant, aides de nos
soldats, nous installions les lits de nos enfants au rezde-chauss6e b proximiti des caves, nous 6tions plus
tranquilles; nous avions mis un lit-cage an rbfectoire
ou je couchais moi-mhme pres de nos enfants, car nous
devions laisser nos portes ouvertes, notre maison ant
signalee comme abri sur, en cas de bombardement.
Le dimanche, 27 fivrier, 1'6motion 6tait grande
parmi nous. Les obus de i3o, 50 se succidaient sans
interruption; ils tombaient tout autour de nous; nous
n'efimes absolument rien que quelques 6clats qui tomberent dans notre jardin sans faire aucun mal; puis
I'accalmie se fit de nouveau. Une fois de plus, ma TrEs
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Honor6e Mere, nous constations la protection visible
de la sainte Vierge sur nous; apres vingt-huit jours d'un
grand calme, nos enfants reprirent le chemin des dortoirs.
Dans la nuit du 19 an 20 mai, nous eames encore une
panique; l'ennemi nous gratiia de vingt-cinq obus de
tous calibres; nos enfants, r6veillbes en sursaut, descendirent precipitamment au rez-de-chaussee, quelquesunes en ckemise; un obus venait de tomber dans notre
rue, non loin de notre maison, ce qui 6branla le bitiment et effraya tout le monde; le bombardement dura
vingt-cinq minutes. De telles 6motions en pleine nuit ne
sont vraiment pas amusantes, on a le coeur serri et
rempli de tristesse.
Notre chambre de communanat, ma Tres Honorke
Mere, est requisitionnee pour un bureau d'itat-civil da
champ de bataille; le chef de bureau est un lieutenantpretre, I'&conome du grand skminaire de Poitiers; it
dit sa messe tous les jours dans notre chapelle. Les
secretaires sont on ne pent mieux; si nous faisons des
sacrifices, nous sommes dedommagees; en ce moment,
il est fort question du d6part de la division pour une
destination inconune, que nous croyons etre Verdun.
Que le bon Dieu soutienne le courage de nos chers soldats.
Pendant la semaine sainte, nous avons 6t' vraiment
6difi6es par 1'attitude de nos chers soldats et de nos
officiers. UM. 'Aum6nier de Ia division avait eu
d'inviter ces messieurs a faire I'adol'heureuse penu.
ration nocturne, la n~ikt du Jeudi saint, dans notre chapelle; les oficiers de '6tat-major furent les premiers a
son appel.
Nos officiers et soldats se succ;d4rent toute la nuit;
ils etaient jusqui' quatorze A la fois; on r6citait Ie

chapelet a haute voix, nous chantions des cantiques,
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dix de nos enfants m'avaient demand6 comme une faveur de rester toute la nuit; nous mdlions nos voix '
celles de nos chers d6fenseurs. Oh! ma Mere, coml
le bon Dieu devait etre content de voir ces solida
prier avec tant de ferveur dans cette nuit memorable
de la sainte Eucharistie. Un Anglais vint, lui aussi,
faire son adoration; il resta une keure A genoux saai

faire un mouvement; c'etait-touchant de voir ce recuei
lement; des automobilistes arrivaient Adeux beures da
matin, extnnues; mais avant de se coucher it dans leurs
camions ,,de crainte de ne pas se riveiller et de maquer leur adoration, ils vinrent, aussit6t le ravitaillement termin6, faire la garde d'honneur aux pieds de
Notre-Seigneur; les pauvres jeunes-gens, ils-taient si
fatigues que parfois ils sommeillaient. Comme le boa
Dieu devait etre content de les sentir se reposer a ses
pieds! Nos officiers furent vraiment idifiants. L'adq
ration se termina le Vendredi saint, a sept heures d4
matin, laissant dans nos Ames un pieux et doux recom
fort. Voila, ma Tres Honore M&re, les consolatios
que le bon Maitre nous envoie, an milieu des tristesses
incessantes de I'heure presente.
Soeur BOISSERIE.
La meme

6crit le jo aoft

1916

:

Quoique tout soit assez calme en ce moment autoVn
de nous, nous n'en restons pas moins sous les griffe~
de nos ennemis, qui viennent tousles jours nous visiter.
par avions; esp6rons, ma Mere, que la sainte Vierge i
nous 6vitera les tristes 6motions de l'an dernier, 4aotit,
oh un obus de 130 s'abattait dans notre cour, brisant
nos vitraux de la chapelle, etc.
Je vais revivre de quelques jours en arriire enessayant de vous donner quelques d6tails vicns de
notre secteur. Le dimanche, 25 juin, a quatre heures
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du matin, au moment mame oi je disais: c Vive J6sus! ,
le canon commencait a tirer sur les avions ennemis qui

se dirigeaient sur la ville; la canonnade 6tait sj forte
que nos enfants, prises de peur, quitterent les.ortoirs
aussit6t; un quart d'heure apres, tout le petit bataillon
se ressaisissait et remontait se coucher; ce n'itait pas

pour longtemps, car, vingt minutes apres, lesavions recommencaient la randonn6e; nous etions a l'oraison,
la chapelle tremblait, tant le bruit du canon itait intense; unie lutte s'engagea entre avions francais et allemands, c'6tait terrible. De la fenktre de la sacristie
nous assistions A cette bataille, la mitrailleuse faisait
rage; on voyait lesavions vacillant, monter,descendre,
fondre I'un sur I'autre, puis enfin un capotage; malheureusement c'-tait un des n6tres, I'aviateur fut tue;
que c'est done triste, ma Mere, de voir de tels spectacles! l'allemand, prenant aussit6t de l'envolie, lanca
plusieurs bombes. Quelques minutes plus tard; deux
autres avions reprirent le bombardement; nous comptames dix-huit obus; il n'y eut aucun d6git materiel,
mais malheureusement deux petites fllettes furent
bless6es, dont uneassez grievement. Durant le bombardement, il fallait voir nos enfants abandonnant le refectoire (car il etait sept heures du matin) et se precipitant dans les caves; on n'a pas besoin de les y conduire, A la premiere d6tonation, c'est un sauve-quipeut general.
Le calme 6tant revenu, nous primes aller A la grand'messe a la cathtdrale; la procession de la Fete-Dieu
se deroula sans incident autour du parvis et dans le
cloitre avoisinant la cathbdrale. Comme tout le monde
priait avec ferveur, demandant a Notre-Seigneur de
novi benir, de protbger la ville de la fureur des ennemis!
Le 28 juin, nouveau bombardement, par canon i
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longue portie; de deux heures dix de I'apr&s-midi h
trois heures, nous pumes compter de quarante-cinq a
cinquante projectiles de gros calibre; les dclats tombaient jusque dans notre cour, c'6tait effrayant4 les
obus arrosaient la ville; un certain nombre d'immeubles

furent plus on moins endommag6s. Mais tout, matheureusement, ne se borna pas a des d6gits materiels, il y
eat des victimes : des soldats, des civils. Un enfant de
trois ans et demi fut tua et Ia mere grievement blessie;
cette derniere est en ce moment en bonne voie de gu6rison.
Voila, ma Trks Honoree Mere, la vie mouvementie
de vos filles de Saint-Di6; mais pouvons-nous nous
plaindre quand on voit tout ce que nos pauvres soldats
endurent.
Nous sommes faites a ce bruit du canon que nous
entendons chaque jour, presque chaque nuit, ce qui
diminue passablement le sommeil; il y a huit jours,
canons, mitrailleuses, fusillades faisaient rage a l'est
de Saint-Die; de fortes attaques allemandes avaient
lieu dans nos parages, nos montagnes 4taient arros6es,
de mitraille; ils essayaient de d6molir nos batteries;
parfois nous ne pouvions nous decider a aller nous
coucher, craignant le rapprochement du tir.
En allant soigner les malades, une de mes compagnes
se rapproche des premieres lignes et souvent, cach6e
dans la forEt, elle voit a quelques centaines de metres
les positions frangaises et allemandes, mais rien ne
bouge, chacun est terre dans sa tranchbe, on ne voit
que terrain boulevers6 et troncs d'arbres. J'ai eu plusieurs fois la triste satisfaction d'accompagner ma

compagne dans ses perigrinations. Dans les pays envahis, a proximitA de Saint-Did, les Allemands travaillent dans les champs; ils s'habillent en femme pour ne
pas ktre reper6s par nos soldats qui, cependant, les

- 31t voyant et ayant connaissance de leur diguisement,
s'abstiennent de tirer sur eux 5 cause de nos Frangais
qui travaillent avec eux.
La sainte Vierge benit et protege la ville, plus particulibrement vos cheres filles, qui restent tres confiantes.
Soeur BOISSERIE.

QUELQUES AMBULANCES DU FRONT

Lettre de sau SAINT-PEREUSE, i la Tris Honorde
Mere MAURICE.
Parguy-les-Reims, H6pital militaire, aoift ig96.

MA TREs HONOREE MkRE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamqis!
Des mon retour de Paris, nousavons recu de grands
bless6s : une voiture d'ambulance amenait un soir
quatre pauvresloques humaines: le temps d'une absolution et tout 6tait fini; puis un 75 avait eclati, blessant l6g&rement, 6 miracle! quatre artilleurs. Mais le
m6me accident, a pen de jours d'intervalle, nous amenait quatre autres victimes dans un itat d6sespirL.
Notre service est comble et on ivacue rapidement.
Nous venons de recevoir un petit Breton, la t&te traversbe de haut en has par une flichette- d'aeroplane
(malgr6 le casque protecteur trou6 de part en part).
II est dans le coma, porteur du billet suivant :. Je
suis catholique, en cas d'accident, je veux les secours
de la religion. ) Un autre a le sternum enfonce (trois
m6dailles sur la poitrine, dont celle de la sainte Vierge
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rouge de sang); un major, qui n'a pas de convictions
religieuses, 4ui a dit : a Mon vieux, je n'y compreads
rien, t'as de la veine, va! n Le petit a souri.
Nous soignons en ce moment six jeunes blesses
entre dix-neuf et vingt ans; ils sont gentils comme
tout; I'un deux a requ la croix de guerre et la m6daille
militaire; c'est un petit brave, mais le pauvre enfant
est bien bless6, il a l'ceil droit, une partie du nez et
de l'oreille emport6s, puis d'autres blessures encore;
il est cribi6 d'6clats et, peu k peu, on les lui extrait;
l'autre jour, on le ramene tout larmoyant dans son lit :
a Pensez done, ma Soeur, ils viennent encore de me
coiper 1: cou A la salle d'operations. ) Maintenant, il
est hors d'affaire, c'est un v6ritable boute-en-train, et
il faut voir comme les braves territoriaux veillent avec
amour sur , les petits jeunes n! Nous avons en ce
moment, parmi nos petits blesses, un caporal-fourrier
decor6 de la croix de guerre a Verdun; il est charmant et posstde un veritable talent de caricature; tout le monde y passe... c'est frappant de ressemblance
et comique au possible. S'il n'6pargne personne, itne
s',pargne pas non plus; dans le portrait qu'il a fait de
lui-meme, rien n'y manque, jusqu'au nceud proeminent
embellissant sa mentonniere!

Nous recevons toujours de nos anciens bless6s des
lettres consolantes an possible, mais quelle doulear
quand nous apprenons que nos enfants (que nous avons
eu tant de peine i guerir, parfois) viennent d'&tre
tuis! Cela arrive souvent, surtout depuis Verdun.
L'un d'eux m'6crit aujourd'hui : c Je suis encore
blesse; ca fait que j'ai fait comme ca six operations,
mais je peux aller a la messe avec des bequilles. ,
Un autre : a Me voici de retour d'un beau combat;
encore une fois j'en suis revenu sain et sauf; j'ai pass6
huit jours dans des trous d'obus oi il n'y avait pour
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s'abriterquela confiance; donc, c'est Dieu seul qui m'a

prot6g- a ce terrible bombardement. ,
Un petit mineur, protestant, m'ecrit de la citadelle
de Verdun :- J'ai recu votre lettre, ýa m'a fait plaisir
au coeur, vu qu'il y avait deux jours que je n'avais rien
recu de ma moitie qui me fait tous les soirs son petit
rapport :commemoi, du reste. Alors.cam'a fait encore
plus de plaisir; c'6tait minuit lorsque le vaguemestre
me I'a remise dans mon petit trou of je veillais pendant que les camarades se reposent, et c'est aa la ueur
tant6t de la lune, tant6t des fus&es iclairaptes, francaises on boches, que j'ai pu la lire; done, ces quelques
lignes m'ont provoqu6 une joie de tendresse; j'ai
pleurb, mais ee n'6tait pas des larmes de douleur, mais
de foi et de confort, car se sentir prot6gi par des personnes comme vous autres, cela donne confiance et
espoir. Enfin, je binis le jour que Dieu a voulu que je
fasse votre connaissance l 'h6pital de Parguy : j'6tais
si bas, alors!
*
t Maintenant, je sens bien que c'est Dieu qui trace
nos pas; sans cette protection qui nous inspire la confiance, on ne tronverait pas la force de toute risistance; faut voir cela au moment qu'on va au combat.
Tout d'abord, a I'annonce, cela forme un petit imoi
qui se dissipe pendant la petite conference que fait le
capitaine. A ce moment que l'artillerie tonne avec
fracas, tout le monde est attentif et dans le moment
d'attente chacun fait sa priere et invoque ce Dieu que
dans d'autres moments on dilaisse; on le prie, 'invoque et se r6concilie : oui, j'ai vu meme des francsmacons. Ca donne la force et le courage d'aller braver
la mort. J'ai fait la bataille et la tranchbe et tout
s'est bien pass6, et si j'ai le boaheur de m'en tirer,
j'aurai le courage de faire manger mes pauvres innocents; mais,si toutefois e malheur m'en voulait, alors,
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ma Sour, je vous demranderai de veiller sur eux pour

moi et de leur venir en aide. (a me tranquillise
devant la mort. ,
Et ainsi de suite; chaque courrier nous apporte des
timoignages touchants du coeur de tous nos braves.
Vendredi. Aujourd'hui, p6nible journee, plusieurs
operations, plAtres, pansements nombreux, puis mortel
accident de chemin de fer : un pauvre malhenreux
qui reprenait paisiblemeat le train, apres une permission bien gagnee, a rouli sous la voie et .trois wagons
lui ont passe sur le corps. En arrivant a la salle d'op&rations, il rendait le dernier soupir sous une dernidre
absolution; mais j'ai eu un moment de vive emotion,
n'ayant aucun pr&tre infirmier sous la main... enfn,
l'un d'eux est arriv6 juste a temps.
Malgrk des obstacles et difficult6s de toutes sortes
que le demon suscite, le bien continue a se faire par
nos pieux et d6voues pretres-soldats. L'un d'eux
disait : a II y a des endroits benis que le Seigneur
regarde avec misericorde... Parguy est de ce nombre;
tous, ou presque tous, en partent directement poor
le ciel! - Cette precieuse parole est arrivee jusqua'
Mme la comtesse W..., proprietaire du chiteau, et
elle en a 6et grandement consolke. Le drapean du
SacrC-Cceur (fac-simil6 de celui de Patay, donnk par
le g6neral de Charette) flotte toujours au-dessus de
1'autel de la chapelle. C'est, du reste, le seal lieu qui
ait 6t6 respect6 lors de I'occupation allemande. Tout
a 6t6 pill, saccag6, enlev6. Dans les chambres de ces
dames, on marchait litteralement dans une mer de
chiffons, de robes et de dentelles : tous les meubles
&taientsens dessus dessous ; dans l'6C1gante lingerie,

a terre, gisaient des piks de linge brod6, nou6 de
larges rubans bleu pgle, souill, piftin6, d6chir,; les
corridors 6taient encombres de meubles de style et
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d'oeuvres d'art, et tout A l'avenant; douze a quinze cents
pots de confiture, non recouverts encore, laissds sur
une table d'office par un maitre d'h6tel avaient fait les
frais d'un goi~ter arros6 des vins fins de la cave. Et
ainsi de suite... Dernibrement encore, en faisant le
u m6nage a d'un petit massif au pied de la salli d'op6rations, il en a roulk des verres, des bouteilles et des
pots de confiture. Inutile de dire qu'ils 6taient vides!
La libert6 religieuse est tres en honneurici quand il
s'agit des disciples de Mahomet. II a paru une circulaire au sujet du Ramadan, enjoignant qu'on le facilitat de toutes facons aux troupes africaines. Or, ce
fameux cartme de quarante jours, imposant un seul
repas, pris la xuit, oblige de servir, vers onze heures
du soir, certains mets, accommodis d'une certaine facon. Vous jugez d'ici le derangement que cela occasionne.
11 faut dire que la plapart sont scrupuleux observateurs de la loi ;-iy a m&me deqrritables fanatiques.
Pour rien au monde, Qn ne les fersit manquer -leurs
prescriptions on coutumes. Je me souviens d'un petit
Marocýin qui se laisait mourir de faim dans la crainte
de dksobkir & Mahomet; il avait une peur atroce
d'avaler de la graisse; il 6tait malade et il fallait lui
mettre les morceaux dans la bouche, casser un ceuf
devant lui, par exemple, et encore r6petait-il & chaque
instant: a Krice, macach ! macach !
Quand un camarade lui prisentait le jour du tabac on
des cigarettesil s'en d6tournait avec horreur, quoiqu'il
i rien,
Et
en fft trbs amateur: a Mbacach! Maacbh !
ne l'aurait fait c6der. Quelle affaire quand ilfallait
lui introduire de la vaselinedans les narines! a Krkce!
macach !! macach !! » On* avait beau lui faire des
signes d6sespbres pour lui faire croire que la pommade
montait dans le cervea. et.ne redescendait pas dans
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1'estomac, il ne voulait rien savoir : a Macach! macach! ,
11 fallait lui c6der.
Mais tous ne sont pas aussi consciencieux.
Ils sont parfois comiques, surtout dans leur manibre
de saluer, et tiennent Aleur petit toupet au sommet de
la tate plus qu'a la prunelle de leurs yeux, car c'est
par lý que Mahomet les saisit pour les monter au ciel!
Nos bless6s, pour se distraire, confectionnent quelques petits objets, vannerie et autres, que nous tachons
de placer de-ci de-la a leur profit. Cela nous permet
de leur procurer quelques petites friandises dont ils
sont absolument sevres. Assur6ment ce ne sont pas-des
oeuvres d'art, et ainsi que je le disais A ma sour directrice, en visitant I'ambulance modele dn s6minaire,
nous sommes tenfonces ,par les Parisiens; mais enin
nous faisons ce que nous pouvons, et la plupart de nos
pauvres enfants sont si bless6s! Ils ne sont pas g&t6s
au point de vue nourriture et petits plats! viande noire
et coriace, jamais de gaumes verts, macaroni, patates,
lentilles, haricots invariablement; quand c'est ini, on
recommence.
a Eht bien, on ne mange pas ce soir? on n'aime pas
les lentilles? - Mais si, ma Sceur, mais je n'aime pas
les cailloux. n Elles 6taient pleines, en effet, de petits
graviers.
Voila pourquoi nous nous efforcons d'ameliorer an
peu le regime, surtout pour les plus grands bless6s. Le
caporal dont je vous parlais en avait bien compris la
nicessiti, aussi avait-il eu la pensee de n'exhiber ses
itoeuvres , que moyennant 10 centimes au profit des
bless6s.
Certes, cela valait bien 2 sous!
Le mouvement incessant des troupes et les besoias
du jour ameaent des changements frequents de major
et de personnel hospitalier: c'est assez penible.
11 fant
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changer a chaque instant de manitre de procider;
I'un preconise tel procede, I'autre le rejette; l'un
emploie tel medicament, I'autre n'en veut a aucun
prix et ainsi de suite. II ne faut avoir aucune id6e
personnelle arretee, il faut oublier... et rkapprendre.
Nous relisons vos pr6cieux avis, ma Tres Honor&e
M&re, et nous y puisons des forces et des lumieres
nouvelles. Je n'oublierai jamais avec quelle conviction
un jeune artilleur bless6 grievement nous disait en
nous quittant: .t Ah! certes, il faut au pauvre soldat
blessi des soins et du d6vouement, mais ce dont il a
le plus besoin pour guerir, c'est de l'atmosph1re de
puret6. » Et il avait les larmes aux yeux.
II est au front depuis, et nous en avons recu des nouvelles aujourd'hui. Nos saintes Rigles sont un rempart
tout-puissant devant lequel tout le monde s'incline.
Un jour, an prktre-soldat ayant besoin de me parler,
ferma la porte de la petite piece oa je me trouvais :
a Ah I pardon, Monsieur,
sossaintes Rigles disent
<de laisser toujours les portes ouvertes. - Que c'est
beau, mon Dieu, que c'est beau, et que c'est sage I
Et il la-rouvrit aussit6t.
Saeur SAINT-PEREUSE.
Voici une autre ambulance du front dont nous avons d6jb.
parl plusieurs fois.

Lettres de la sioeu Gabrielle ROSNET
Mkre MAURIC..

& la Tres Honoire
26 avril 1916.

... Nous vivons toujours.au son du canon. Pendant
d<eux jours de la semaine sainte, nous 1'avons peu entenct, sans doute parce qu'il pleuv4it trop et que le
terrain detremp6 n'itait pas favorable a l'&clatement
des obus. A part ces quelques moments de repit, nous
sautons continuellement.
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II y a quatre jours, 6tant allke a notre pauvre h6pital
prendre des paillasses et des matelas pour i'ambulance,
faire enlever notre grand fourneau qui risque d'etre
mis en miettes par les obus et le faire transporter a
Froidos pour la cuisine de nos chers blesss, nous
avons recu tout pres (a 5o ou 6o metres) douze gros
obus qui, heureusement, n'ont blesse personne. Dans
la nuit, une vingtaine de projectiles avaient tue cinq
militaires. Le quartier-h6pital n'est pas encore touche
jusqu'a ce jour. Iln'y a qu'un instant I'ennemi a encore
dirig6 son feu de ce c6t6. Nous reconnaissons parfaitement ici quand c'est Clermont qui recoit. N'6tant
pas loin, le sol tremble et les vitres semblent vouloir
quitter leurs chassis.
Je reviens de la salle d'operations, car la besogne
reprend ferme depuis trois jours, les Allemands se
ruant encore sur les alentours de ce pauvre Verdun.
Comme je roulais un pansement de tete, arrive le
comte Boigey, medecin-chef de l'ambulance qui nous
abrite. « Ma Sceur, me dit-il, je viens de recevoir du
corps d'armee un message t61ephonique m'annongant
votre citation a l'ordre de l'arm6e. La croix de guerre
avec palmes vous sera remise demain soir par le gineral d'armie. n Qu'auriez-vous fait i ma place, ma Tres
Honor6e Mere? Vous vous seriez inclin6e en disant :
'

Merci, Monsieur le medecin chef. n C'est ce que'

j'ai fait, avec la tAte de mon bless& endormi dans les
mains, et, tandis que ie pauvre petit restituait copieu-.
sement le chloroforme aspire, nos majors m'adressaient
les felicitations d'usage et je continuais a rouler mon
pansement.

27

avril 1916.

C'est fait, ma Tres Honor6e Mere, j'arrive de la cer6monie et je viens vous offrir ma croix de guerre,
vous demandant la permission de la recevoir.
Que
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n'6tiez-vous 1A pour jouir de Ia d6firence et de la sympathie respectueuse de notre armie! Car c'est A notre
religion sainte et a notre cbhre Communaut6 que j'ai
adress6 tout ce qui s'est dit et fait ce soir. Ma pauvre
personne. qu'est-elle, combien de fois n'a-t-elle pas
failli disparaitre depuis vingt-deux mois? Mais la religion et notre Communaut6 subsisteront apres moi, et je
les represente ici.
Je vous dois quelques details... Ne faut-il pas que
vous viviez au front et que tout ce qui peut vous intoresser dans notre village en bois vous soit familier; ce
ne sera pas long, car vous n'ignorez pas, ma Mere, que
tort ce qui est militaire va r9ndement.
A trois heures, un groupe d'infirmiers se masse
dans le jardin du pavilion oh nous logeons; un quart
d'heure apres arrive une premiere auto. Celle du g6n6ral N;.. avec trois officieis de son itat-major de division. Le suivant de pros, voici celle du general U...
avec des officiers de son 6tat major de corps d'armee.
Alors les chirurgiens de nos quatre ambulances, en
grande tenue, se groupent et bient6t arrive le g6n6ral
H... avec plusieurs officiers de l'6tat major d'armie.
Sous un soleil resplendissant, les galons, les sabres
htincelaient tandis qu'un avion franeais 6voluait IL-haut
dans le ciel lumineux et que le canon faisait rage.
On m'appelle. Je sors d'une salle avec mes deux
compagnes (ayant &t6& la peine, il etait juste qu'elles
fussent a l'honneur); alors, trompant 1'attentedes infir.icrs-bien alignis, ie petit doigtsur la couture du pantalon et les deux talons se touchant; un officier me
salue et me dit : a Ma Sceur, veuillez vous placer ici
entre ces deux barrages, carvotre place est au milieu
de vos chers blesses. a Nos infirmiers arrivent an pas
de course, tous les officiers se groupent et j'6coute les
paroles- mues que m'adresse le g6neral d'arm6e.
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Cela dit, il prend la croix et me Plpingle sur le
collet, puis, tres respectueusement, me fait lesalutmilitaire et s'incline en me tendant la main. Les autres
g-neraux et officiers l'imitent.
Et voila, ma Tres Honor&e Mere, votre pauvre fille
avec la croix sur les 6paules et sur la poitrine, an c6ti,
dans la poche... La croix partout! II y en a de plus
lourdes et avec la grace de Dieu, le concours de mes
excellentes comn-agnes et vos bonnes prieres, ma Tres
Honor6e Mire, j'essaye de les porter le moins mal possible .
Hier, la pensie de notre cher et ven&r6 disparu (le
si regrette Pere Duthoit) ne m'a pas quittee. S'il eikt

aiteSalvanges, il serait sirement venu et n'auraitpas
manque de me dire : i C'est de la terre tout cela, mais
pour la Communaut6 je suis bien content. u
3x mai 196.

... Un officier me disait ce matin: ,Les soldats ai-

ment encore mieux aller dans les tranch6es de Vauquois qu'a Clermont. Les obus y tombent moins souvent
et 1a du moins ils ont des abris. ,
Comme il y a encore du mobilier, j'ai demandi an
pr6fet ce qu'il faut faire. Nous essayerons de mettre
tout a I'abri entre deux bombardements. Malheureusement, I'ennemi n'a pas d'heure et tape sans avertir.
Tout le quartier datant de la fondation est en mrines.
Le quartier neuf n'a plus une vitre. Deux vitraux de
la chapelle sont bris6s. Dans la cour d'honneur, an
sapin seculaire, un sapin g6ant, a 6tCcoupe en deux.
Les trous d'obus ont retourn6 les massifs,bris&le mar
de la terrasse. C'est lamentable!
Et le canon n'arrete pas... a droite, a gauche, en
face, c'est un roulement continu coupe par des 6clatements qui font sauter le terrain et trembler les vitres.
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A la messe, les lustres en verroterie nous donnent un
accompagnement de cristaux qui s'entre-choquent et
sur les gradins des deux autels en bois, les chandeliers et les vases de fleurs tremblent et se font des reverences.
Le service des itapes a envoybhier des camions.
Nous avons fait transporter d'abord toute la literie de
1'h6pital a Bar-le-Duc. Ce soir, je vais avec une 6quipe
faire demonter et numeroter les vingt-huit armoires
et les douze commodes qui restent. On descendra le
tout au rez-de-chauss6e pour que, pendant la nuit, on
puissc charger les camions; le jour, ce n'est pas prudent.
Et puis, i la grace de Dieu! Ce que je ne puis enlever restera. Je crois avoir fait tout le possible. Apres
avoir fait mon dernier versement a la recette des
finances, j'ai cru bien faire de ne me dessaisir d'aucua livre en quittant 'h6pital. J'ai done emport6 &
Froidos tous mes-comptes et registres, pour que, lorsqu'il sera question de relever les ruines et de reorganiser I'h6pital, s'il plait & Dieu, on ait besoin des sours
pour tous les renseignements a fournir. Ce sera la
porte ouverte pour garder cette maison.
Depuis janvier, nous ne touchons rien et... il faut
nous vatir, nousc hausser. Or, j'ai mis en caisse, le3 janvier, 15o francs. Nous ne toucherons rien de l'h6pital
jusqu' la fin de la guerre, et bien qu'ayant une ordon,
nance, nous n'avons pas de solde. Comme je vous le
disais, en vous narrant notre installation, nous ressemblons & des gueux qui prennent des airs de chitelains
et de grands seigneurs. Quelle pitie! Je reqois beaucoup pour nos chers blesses, quand cc n'est pas mange
ou bu en route, et chacun se dit: a La bonne smur
Gabrielle ne manque de rien, elle reooit de tous les
c6tes, voyez toutes les lettres de remerciements qu'elle
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jette a la boite tous les jours. n Cela fait chanter mon

ame, je suis trop heureuse de giter nos heroiques defenseurs, vous le savez, ma Tres Honor6e Mere, mais
ce que je sais bien aussi, c'est que nous sommes pauvres, plus pauvres sirement que ceux qui n'ont pas
grand'chose, puisque nous n'avons rien. Ah! que saint
Vincent, notre bon Pire, doit sourire d'aise an paradis!

Aujourd'hui nous n'entendons pas tr<,p le canon,
mais nous en avons plein les oreilles, et puis le calme
ne sera pas long, nous sommes habitudes a ces petits
moments de silence au milieu du fracas du tonnerre.
Nous prions de toute notre ame 1'Esprit divin en

nous pr6parant a la fete de Pentec6te.
7 aout 1916.

Que ne pouvez-vous saisir, par une t616graphie sans
fil, la reconnaissance qui jaillit de nos cceurs vers nos
sup6rieurs qui nous ont envoyies dans cette Argonne
oh nous avons la belle part, car le bless6 que nous soignons ne pense qu'a sa famille, au boh Dieu qui I'a
protege et a ce coin de France qu'il a arros6 de son
sang. De plaisirs, il n'en est pas question; une parole
materelle, une gaterie, des soins, c'est tout ce que nos
chers petits r6clament. Et comme de grand coeur nous
leur donnons tout cela!
Apris quelques jours de calme relatif, la grosse voix
du canon se fait entendre de nouveau jour et nuit.
Sur Fleury, sur Thiaumont, c'est un bruit d'enfer. Sur
Clermont, les fusants visent notre saucisse tandis que
!es IoS autrichiens achevent de demolir ce qui est
encore debout. Apres le vieux quartier-h6pital, voici
le quartier neuf atteint. La chapelle n'a encore rien.
Sur la porte principale de l'hospice, nous avions une
statue en pierre de la Vierge. Un obus creve le mur
sur lequel elle repose, &carte les cloisons de la lin-
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gerie, fait effondrer le plafond et, en mettant tout par
terre, fait rouler sur le trottoir la statue. Elle tombe
de 5 metres, sous une pouss&e formidable et au milieu d'un amas de pierres de taille morcelees. Et la
statue n'a rien, 'Enfant-Jesus sourit encore sur son
bras, sans une 6gratignure. Deux bons gendarmes I'ont
descendue en sfret6 a la cave d'ou elle sortira reine et
maitresse du nouvel h6pital qui renaitra des ruines
aprIs la guerre.
Pufsque vous Ie voulez, ma Mere, on mot dema
pauvre personne : elle va toujours sur deux jambes sonvent tris enfiees. Depuis quinze jours, j'eprouve un pen
de soulagement, carau lieu de rester debout A la salle
d'op6rations, ces messieurs m'ont demand6 de donner
le chloroforme, et je suis assise. Cette combinaison
me permet de passer assise une nuit sur cinq en plus
de mes journees, alors que j'avais bien du mal lorsqu'il
fallait la passer debout. Que la Providence est bonne!
II arrive des blesses si choques, si saignes, qu'ils ont
plus besoin du pr&tre que du chirurgien. A la derniere
nuit oa nous itions de garde, j'ai fait administrer
deux pauvres blesses qui sont morts deux heures apres
I'operation.
15 aott soir.

... Je viens continuer cette lettre interrompue bier
A peine commencte. Ce matin pendant l'action de
graces, je revoyais la chapelle de notre chore Maison- Mere, 6blouissante de lumiRres et de fleurs, de chants
et de prieres!... Quelle contraste douloureux avec la
pauvre 6glise de Froidos, murs d6cr6pits, vitraux bris6s, voute en ruines et les deux bougies de notre pauvre autel, insuffisantes pour nous permettre de suivre
l'office du jour. Des chants... point, sinon le gazouillis des hirondelles qui nichent dans les crevasses
des murs etla grosse voix du canon qui .onnetoujours.
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Comme il n'est pas dans mon temperament d'etre
morose, je me hate de mettre un point lumineux dans
ce coin sombre. Les bancs, un peu vides d'ordinaire,
sont remplis aujourd'hui. Nos bons poilus aiment la
sainte Vierge, nombreux sont ceuf dont la mbre,
I'6pouse, la sceur ou I'enfant porte le nom de Marie, et
ils prient de toute leur Ame, beaucoup font la sainte
communion. J'apercois des mouchoirs qui sortent un
peu trop souvent des capotes et je me dis que les
larmes vers6es par ces braves doivent briller comme
autant de perles dans le bouquet de fete de la Reine
du ciel. II me semble voir leurs anges les recueillir et
mettre un baiser fraternel sur les yeux qui les versent.
Et ces formes blanches projettent un ra'on c6leste sur
ce fond sombre, et le bruit de leurs ailes ressemble a
l'6cho discret et lointain des chants si doux de la chere
chapelle de la rue du Bac.
Puis je revois notre petite, mais si jolie chapelle de
Clermont, debout encore, mais poussiereuse et nue, attendant tous les jours l'obus qui la menace. Et le passe,
le pr6sent, dois-je ajouter I'avenir avec ses incertitudes descendent sur mon ame et me courbent... FiatL
Nous n'avons pas oubli6 notre consecration, et si
vous savuez, ma MIre, comme nous l'avonsrenouvelee
de toute notre ame! Mais il fallait bien environner cet
acte d'un peu de pompe. Rien de plus facile, meme
avec rien. Quand on est au front depuis deux ans, on
n'est jamais a bout d'expedients.
Nous prenons done la petite Vierge que nous avons
apportee de Clermont; bien, la voili qui sourit et
nous tend les bras. L'une de nous vient de lui dresser
un piedestal (une boite d'ananas). De chaque c6te et
derriere, des culots d'obus remplis de marguerites et
de fleurs de camomille forment un parterre immaculk.
Reste la question luminaire... Pas de candelabres, pas
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de chandeliers, et alors? Rien de plus simple. Dans
le fond d'une boite nous avons des petites bougies
blanches, rouges, vertes ayant servi Fan dernier '
l'arbre de Noel. On en sort cinq... et on les place dans

une soucoupe. Au moment de les allumer, nous nous
demandons : Pourquoi ce nombre cinq auquel personne
n'a songe, et... tres simplement encore, nous disons:
(tNotre Trts Honoree Mere et ses quatre filles de Clermont..
Vous voici done, ma Tres Honoree Mere, repre-

sentbe par cette jolie petite bougie blanche que nous
placons au milieu. Nous.nous rangeons bien sagement
autour de vous et nous flambons.
Les persiennes sont closes, le verrou est mis a la
porte (il est deux heures de l'aprIs-midi, car nous
n'avons pu faire cet acte ce matin), nous achevons la
cons&cration, lisohs le point de la meditation et faisons I'oraison. Les cinq petites flammes scintillent et
vont briller jusqu'k la fin... Mais voici que chauff&e
par nous quatre, la chere petite bougie blanche du
milieu s'incline lentement; sa flamme va se confondre
avec celle d'une petite bougie verte. On la redresse...
elle s'incline encore vers une autre et ainsi de suite
jusqu'a la fin. Et nous avons dit : " La priere de
notre Mere aimbe. s'unit i la n6tre et elle vient de
nous donner a toutes son baiser le plus maternel. w
Nous sommes-nous tromp6es, ma Tres Honoree

Mere? Je ne le croispas...
Nous avons eu beaucoup de communions dans nos
baraques et nos tentes, et la bonne Providence nous a
envoyC de quoi giter nos h6roiques d6fenseurs de
Verdun.
Le

1"

octobre a196.

Nous avons un moment de d6tente, la rive gauche
de la Meuse donnant blen moins. J'ai en ces jours-ci un
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instant , la frousse ,. Pourtant, je dois vous dire que
cette bonne femme et moi ne sympathisons pasdutout.
Une fois n'est pas coutume, j'ai done eu la frousse.

Pourquoi? Ma jambe gauche enfile, lourde, brflante
m'a forcee au repos, et comme une nuit et une joumre
au lit n'avaient apport6 aucunchangement, mes bonnes
compagnes out insist6 pour faire venir le m6decinchef; j'avais de l'inflammation au gros orteil. 11 a
incis, ordonne le repos complet. Le soir, pas de mieux,
il craint une phlebite. Quelle perspective!... Les chers
blesses, a qui nos sceurs en parlent, offrent: qui, ses
souffrances, qui, sa nuit sans sommeil pour que ce ne
soit rien, si bien que mes chers petits poilusont obtenu
que la phlebite redout6e se transformit en une simple
lymphangite profonde qui a presque complitement
disparu ~ cette heure.
Hier, permission de me lever deux heures; ce soir,
quatre heures. Tout rentre dans l'ordre. Deo Gratias! Plus d'enfure, plus de lourdeur, etc. Soyez

done sans inquietude a mon sujet, ma Tres Honorie
Mere.

Mes bonnes compagnes, admirables de bonth, de
bon esprit et de ferveur, se devouent sans compter au
chevet de nos martyrs. Nous nous aimons bien, sommes tres gaies a nos petites heures de vie de famille,
malgre l'exil et la fatigue.
Voill que 'ennemi s'amuse depuis deux jours &tirer
i 3 kilomltres d'ici. Nous sommes tellement habituees
au canon que nous sommes aussi tranquilles a Froidos
que les opulents bourgeois d'OrlIans ou de Tarascon.
Affaire de temp&rament et d'habitude, diraient nos
petits. C'est vrai.
Avant de vous quitter, je me mets a vos genoux,
ma Tres Honoree Mere, pour recevoir de vous l'acco-

lade de chevalier.
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J'ai I'honneur d'etre en Jesus et Marie Immaculee,
ma Tres Honor6e Mere,
Votre respectueuse et obiissante fille.
Sceur ROSNET.
Terminons le chapitre des ambulances du front par cette
lettre de sceur Brunel ou Pon verra des scenes moins tragiques qu'a Reims et a Clermont-en-Argonne.
Saint-Pol-sur-Ternoise, i" octobre 191r.

MA TRES HONOREE MtRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour Jamais!
J'ai, ma Tres Honoree Mere, une grande confession a vous faire; j'espire cependant que votre maternelle indulgence m'en donnera l'absolution. Ily a un,
general anglais qui vient de temps en temps voir une
petite blessee; il m'invita A voir son h6pital, qui est a
Saint-Pol, et comme j'objectais ne pouvoir monter si
haut, il me dit : j'enverrai mon auto. Nous convenons
du jour et de l'heure. Jeudi, a trois heures, I'aide de
camp arrive avec l'auto a quatre places du g6neral, et
nous voili en huit minutes au bel h6pital (I 5oo lits).
Nous sommes recues comme des reines; on nousattendait; le gienral me pr6sente la main en me disant
I'honneur que nous lui faisons ainsi qu'a son personnel;
je riponds le moins gauchement possible, et nous voili
visitant cet itablissement. Mais, ma Tres Honoree
Mere, ce qu'il y a de reprehensible, c'est que le general m'offre une tasse de the; je lui dis que nous ne
prenons jamais rien entre les repas; il ajoute : ' Ici,
c'est -un g6neral, tres honork que vous acceptiez. i
Enfin, il a fallu en passer par 1; mais voilk que nous
remontons en auto, je croyais qu'on oubliait le famqux
the; on nous conduit au chateau de Bryas en sept
minutes.
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L'aide de camp fait les honneurs et nous sert
le fameux the, en attendant le g6n6ral retenu &l'h6pital. Enfin, il arrive et s'excuse da retard, prend a
la hite son thi et se dirige vers moi et me tend la main,
du moins je le croyais; et pas du tout, c'itait son bras.
Qu'en dites-vous, ma bonne Mere! Nous avons fait trois
a quatre pas, puis nous sommes remont6es en auto,
toujours accompagnees de l'aide de camp; en sept minutes nous Ations revenues, pauvres petites et humbles saeurs d'hospice. Je n'ai pas fait grand mal,
n'est-ce pas, ma Mere; il parait que c'eft t• un grand
affront fait au gnearal de n'avoir pas pris son tMi. 11
est tres bon pour nous; me voyant si fatiguie de ma
crise de foie, il m'a envoy6 trois bouteilles de porto.
Voill, ma Tres Honor6e Mere, une bien longue lettre;
vous voudrez bien me pardonner notre infraction a la
rggle.
Seur BRUNEL.

LES AMBULANCES DE L'ARRIERE
Lettre de la seur BERNE d la Tres IHoortee
Mere MAURICE.
Valence, lez5 septembre gx19.

MA TRES HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneu soiu avec nours our jamais!
Depuis longtemps d6ja, j'aurais di vous 6crire;
mais d6sirant vous faire connaitre un trait de la protection de la sainte Vierge envers un
de nos l1ess6s,
j'ai voulu attendre son entiere gu&rison.
Le 16 aofit dernier, en defaisant le pansement
d'un
bless6, je m'apercois que la jambe malade
est toute
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raidie. Je suis on ne peut plus 6mue en reconnaissant
les sympt6mes du t&tanos. Je dois vous dire, ma Tr$s
Honorke Mare, que mon 6moi &tait justifit; car en
avril dernier, nous avons perdu cinq t6taniques en six
semaines, malgrb tous les traitements et tous les soins
que, jour et nuit, nous leur prodiguions.
L'un d'entre eux itait reste neuf jours malade; on le
croyait sauv6, lorsque, le mal empirant tout a coup,
il mourut le neuvieme jour en quelques heures.
Aussi, ma Mire, vous comprenez mon angoisse en
voyant celui-ci, pr&t a partager le sort des precedents.
De suite je lui donne une midaille, et nous commen'ons une neuvaine a la sainte Vierge. Mais tout en ne
progressant que tres lentement, Ie mal progressait '
quand meme, quoique le traitement fit des plus actifs.
Le quatorziAme jour, la raideurdes jambes avait gagn&
le reste du corps, il avait le trismus et les sueurs t6taniques commengaient A se montrer.
Alors n'y tenant plus, je dis a la sainte Vierge que
les autres ktant morts, elle devait guCrir celui-ci, .et
je promis que s'il guerissait, je vous demanderais,
ma. Mere, que le fait fOt mentionni dans les Annales
des Enfants de Marie, si vous le jugiez apropos. Immediatement, il me sembla apercevoir tne d6tente sur
le visage du malheureux, les sueurs disparurent et nerevinrent pas.
Ce n'6tait pas la guirison subite, puisqu'il gardait
encore la raideur et les secousses, mais c'&tait cependant 1'arr&t instantano de L'horrible mal qui, depuis:
lors, commenca a decroitre de jour en jour. Aujourd'hui la guirison est parfaite; depuis trois.semaines.
il est rentr6 dans la salle ou ses compagnons de souffrance qui le croyaient mort lui ont fait un chaleureux.
accueil.
Cette heureuse guerison produisit la meilleure im-

-. 33o pression sur tous; je profitai meme de la circonstance,

pour dire a M. le Major la part que j'attribuais a la
sainte Vierge dans cette guerison et lui faire connaitre
la M6daille miraculeuse. 11 prit tris volontiers connaissance de la brochure de la Midaille, en me priant
de la lui laisser pour ses jeunes. filles, ce que je fis de
grand cceur en y ajoutant une midaille pour chacune
d'elles. Je ne vous dirai pas, ma Mere, combien je remerciai la sainte Vierge (je craignais tant de voir
se renouveler la serie noire d'avril) et combien je suis
heureuse de la grace accordee a ce brave soldat qui
ne quitte plus sa m6daille, et gardera en souvenir la
bonne habitude de la priere matin et soir.
Ma lettre est deja bien longue, ma Tres Honorie
Mere, cependant je ne voudrais pas la clore sans vous
faire connaitre un peu plus intimement notre ambulance du Valentin affect6e aux blesses. Ce n'est pas
cornme surle front,la chirurgie d'urgence; nousn'avons
pas la satisfaction de sauver des vies, en danger de
mort si le chirurgien n'intervient au plus vite; mais la
chirurgie de I'arriere, la chirurgie r6paratoire a bien
aussi son merite et sa valeur.
Si son r6le est plus modeste, il est non moins utile;
lorsque les malheureux amput6s, tr6panbs, etc., nous
arrivent des ambulances du front oiu ils ont t6 operes
une premiere fois, il faut d'abord les remonter de ce
premier choc operatoire, et les mettre en tat de subir
le second, lorsqu'il faudra pratiquer I'amputation regulatrice, c'est-a-dire une deuxieme amputation qui,
retranchant encore quelques centimetres du femur
ou du tibia, donnera a une jambe informe
un moignon solide, non douloureux, avec lequel il
pourra
marcher facilement plus tard, sur son appareil de
prothese.
De m&me, les blessures du crane nicessitent
tres
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souvent une deuxieme trepanation pour liberer le cerveau de quelques esquilles qui d6termiinent par la compression des troubles plus ou moins graves.
Combien d'autres nous arrivent avec de terribles
fractures de membres; leurspauvres os sont enbouillie;
seuls de grands soins peuvent conserver a ces pauvres
membres en loques un peu de vie et surtout de mouvement : " Guerir avec le minimum d'incapacit6 fonctionnelle k, tout est a1pour ces infirmes de vingt ans;
de plus, l'etat g6neral souvent tres mauvais complique
encore la situation. Je n'en finirais pas, ma Mere, si
je voulais 6puiser la liste des cat6gories de blesses que
nous recevons, je ne veux pas abuser de votre patience;
je dirai seulement combien ils nous Adifient-par leur
bon esprit, leur courage a supporter leurs souffrances,
et bien souvent leur d6licatesse de chercher a nous
eviter de la peine. Its comprennent que nos, les smurs,
nous ne nous d6pensonsque pour leur bien materiel et
spirituel.
Vous pourrez en juger, ma Mire, par ce petit incident qui se repete presque A chaque operation; au reveil du sommeil anesth6sique, leur premiere parole est
toujours pour la sceur, ce n'est pas le major qu'ils demandent, ni les infirmiers, c'est la sceur, qui, dans
leur penske, remplace leur mere dans ce p6nible quart
d'heure du billard (c'est ainsi qu'ils appellent la table
d'operation).
Et comment ne feraient-ils pas compassion dans le
moment oui 1on vient de d6chiqueterleur pauvre corps
pour en etrai.re 1'clat d'obus meurtrier, log6 parfois
bien malencontreusement;
Ainsi trois de nos ope'xs
de la semaine derniere 6taient porteurs d'un projectile
intrapulmonaire; deux avaient un 6clat d'obus et le
troisieme une balle de shrapnell.
Je m'arrete enfin, mna Mere, j'espere vous avoir un
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davantage nos chers blesses, qui, eux-memes, ont connu
et appr6ci6 vos maternelles bont6s.
Sceur BERNE.

Lellre de la sewr BI-CAZ a la Tres Honorie
Mere MAURICE.
Le Caousou, to septembre lgi6.

MA TRts HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamaisf
II faut, ma bonne Mere, que je vous promene un tout
petit instant dans notre immense caserne, out cinq de
vos flles minent la vie active et devou6e sons le regard
du bon Maitre, depuis quatre heures du matin jusqu'd
neuf heures du soir, avec toute la r6gularit6 possible
dans une ambulance aussi mouvementie. La transformation annonc6e suit chaque jour son courset, au lieu
de bless6s, nous n'avons plus que de grands mutiles
rapatri6s d'Allemagne, des sans-bras, des sans-jambes:
nos plus beaux garcons sont ceux a qui il ne manque
qu'un pied, ou des membres respect6s par I'amputation,
mais completement ankylosIs on difformes. II reste
encore une cinquantaine de lits de chirurgie pen importante; done, le medecin-chef m'a fait demander la semaine dernibre, pour me donner la direction da nouveau service de mecanoth6rapie, physioth6rapie,
ilectrotherapie, qui sera tres important dans le
nouveau
centre. Je lui ai r6pondu queje craignais de n'etre pas
a la hauteur de la situation, ne connaissant pas
cette
partie, mais que je mettais toute ma bonne volont6
a sa
disposition pour rendre zrvice aux bless6s. On
ma'a
mise de suite sous la direction des inventeurs d'appa-
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reils pour en apprendre le fonctionnement, car le c6te
membre malade me connait depuis longtemps. Ce n'est
pas tris effrayant quand on a d6ji manie l''lectricit6,
les bains de lumiere, Pair chaud, etc.
On me donnera tout le personnel voulu, mais coinme
dit le major-chef, pour commander son monde, il faut
d'abord bien connaitre son affaire. Les nouveaux
chefs sont encore plus emball6s pour les saeurs que
les anciens, et ils ne congoivent de l'ordre et de la surveillance dans les services que si une sceur est a la tete.
La grosse difficulti dans ce genre de service c'est
d'amener les blesses a se laisser soigner. Ces hommes1A ne sont pas les blessis du front, qui se jettent dans
vos bras pour recevoir un soulagement, ce sont des
gens aigris, las de souffrir, la plupart ne voulant pas
gubrir de leur infirmit&. Le mot d'ordre pour les majors
est de tirer tout le parti possible des membres restants,
en vue du travail futur, et l~-dessus le major ordonne,
et il faut marcher; c'est 1a oi il faut trouver dans
son coeur le gant de velours qui adoucit le trop dur et
arriver avec une persuasion douce et persevirante a
convaincre et a r6signer. La tiche n'est pas toujours
facile, et il faut souvent la cigarense au commencement
et le baton de sucre d'orge a la fin pour obtenir un
premier succes, avec cela il est rare que 1'on 6choue...
Et puis, tous ces malheureux aiment tant les sours.
Ce matin, je faisais un petit tour au milieu des sanisjambes, se trainant sur leur petite tablette roulante et
je leur disais : ( Ici, c'est comme a Longchamp, les

pauvres piitons risquent fort d'etre bouscules. » Aussit6t des eclats de rire et chacun de m'offrir le passage
sans risque. Car ils sont gais, ces pauvres enfants, et
c'est une pitik de les voir si affligis! Un bon mot, une
attention, prendre la patience d'Acouter leur histoire

et vous allez droit tleur coeur.

Sceur BINCAZ.
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En soignant les corps, nos soeurs font du bien auxames;
voici un trait de conversion entre bien d'autres:
LeUre de la sawu PINVERT 4 la Trhs Homorde
Mkre MAURICE.
Hupital du Chambon, tz aot t916.
MA TRat HONOREE MaRE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Comme je suis encore sons l'Fmotion d'une grace
accord6e a notre petit h6pital, je suis heureuse en ce
jour de vous faire partager notre joie. En general, nos
braves soldats nous donnent de la satisfaction : dernierement, dans le groupe, nous en remarquions un
qui, par sa docilitc, son assiduit6 aux exercices religieux, sa tenue, je dirai pieuse, attirait notre attention.
II nous observait beaucoup, savait oi Atait chaque
soeur, ce qu'elIe faisait, a quelle heure elle reviendrait
soit de la chapelle, soit a son office. Apres quelques
semaines, il dit a la sceur du service : i Ma Sazur, je
suis protestant, mais je ne pratique pas; ii y a six ans,
je me trouvais dans un sanatorium avec une soeur de
Saint-Vincent, avec laquelle, apres longues conversations, je me pris a aimer la religion catholique, a la
d6sirer; la guerre arrive, je me trouve comme camarade de tranchde avec un s6minariste devant bientbt
etre ordonnd; nous nous aimions comme deux frires,
mais nous discutions souvent. Aujourd'hui mon
ami
vient d'etre tue, je me sens plus que jamais press&,

je veux etre baptis6. , - Apres quelques jours de
catechisme, qu'il connaissait tris bien, nous Ie fimes
baptiser et il fit sa premiere communion dans notre
petite chapelle. Quelle joie pour nous! mais quel
bonheur pour ce brave jeune homme! vous auriez
dit un
ange ne s'occupant que de son Dieu; une joie
celeste
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se reflitait sur sa physionomie tout en larmes; son attitude portait I'empreinte de la paix. " Oh! que je suis
heureux, disait-il! quelle douceur on ressent pres de
Dieu, je n'aurais jamais pense 6prouver tant de bonheur.
De telles dispositions ne pouvaient que nous
D
rendre reconnaissantes envers Dieu d'avoir fait an si
grand changement dans cette ame, aussi nous le remercions de nous avoir donn6 cette satisfaction.
II va sans dire, ma Tres Honoree Mere, que la fete
religiense a et6 suivie d'un charmant diner; son aum6nier, ses amis intimes, et enfin les soeurs qui servaient
ont joui de leur gaiet6 pure et enfantine; la journmes'est termin6e par un magnifique salut. a Journe delicieuse, mais trop courte , disait notre communiant,
qui emportera en partant la ferme r6solution de faire
aimer le bon Dieu et de ramener ses freres (sept) a la
religion catholique. Je vous demande pour lui, ma Tres
Honoree Mere, une petite priere pres de Marie Immacul6e pour sa perseverance.
SSoeur PINVERT.
La guerre n'a pas interrompu les travaux des missionnaires
non mobilises et, dansleurs courses apostoliques, ils ont occasion de connaitre de bonnes paroisses. On verra par la lettre
qui suit, ce que peat le chant liturgique pour la rgetneration

d'un pays.
Letre de M. Denis DILLIES; Pritre de la Mission,
a M. ROBERT, secretaire de la Congrigation.
MONSIEUR ET TRES CHER CONFRkRE,

La grdce de Notre-Seigueur soit avec xous pour jamais!
La Providence m'a conduit pour les fetes de la Toussaint dans la paroisse de Saint-Paul, a Viroflay, aux
portes de Versailles.
J'y ai vu du tres beau et du spicialement interes-
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sant : je me permets de vous le signaler, peut-Etrec
1'id6e qui doit faire son chemin sera-elle un encouragement pour beaucoup d'autres.
Cette paroisse de Saint-Paul ne date que d'hier,,
puisqu'elle est de la meme date que la guerre qui, elle,
est deji si vieille avec ses deux ans.
J'etais a confesser quand, a la tomb.e du jour, je
fus agriablement distrait par l'audition de beaux cantiques. Des psaumes approprids a la fete de la Toussaint et traduits en francais disaient noblement les
pens6es et les aspirations du peuple. Apres le premiec
psaume, particulierement agriable parce qu'il taite
chante par tout le monde, rappelant ainsi les beaux
chants populaires des missions, lecture de l'vangile
et de I'Epitre du jour: Voili donc tout de suite le vii
pain substantiel des ames. ) A cette lecture, succide un
autre chant et quelques morceaux trfs courts de Bossuet et de Massillon sur la fete du lendemain.-Pendant
le chant du dernier cantique, je me disais : voil oUU
bon r6gal spirituel, des beaux chants aux paroles sen-i
s6es, quelques solides reflexions, voila une belle pr&parationi de paroisse.
Mais voici que j'entends une voix suave entonner ie

Jube, Domne, benedicere. Un des quatorze jeunes gens
en aube parait vouloir commencer les complies, la si
belle priere du soir de l'Eglise. ( Qu'est-ce que c'est??

me dis-je. Et je sors du confessionnal et je vois I'assistance debout profond6ment inclinhe et se tournant
vers la modeste stalle du cur6 u et te paler ). < Tiens,

me disais-je, nous voici dans une cathidrale. , Et je
voyais avec un regard heureux mes quelques hommes

qui, eux aussi, tres a leur affaire, prenaient part a cet
acte du culte... Bravo! Et dans un beau latin, dans une
belle diction; comme dans une chapelle de b6nidictins ou de bdh6dictines se deroulent suavement les
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belles prieres de l'~glise. Je crus devoir tEmoigner &
M. le Cure mon admiration et ma complete satisfaction,
et il me r6pondit simplement : w Si je n'avais et6
souffrant de la gorge comme je le suis, nous aurions,
comme nous le faisons la veille de toutes les fetes,
chanti matines et laudes...
Le lendemain matin, messe de communion A sept

heures. L'6glise 6tait bien pleine. M. le Cure me fait
dire la messe, mais me demande de ne pas changer les
traditions qu'il a renouvelies. L'enfant de chceur qui
souvent Ccorche des paroles qu'il ne coinprend pas est
remplac- par le peuple tout entier qui, lentement et
posiment, va participer vraiment au sacrifice. Les
prieres que le prttre doit prononcer a haute voix, kvidemment pour intbresser le peuple, le peuple les dira
aussi. J'avais bien vu d6jk un congres eucharistique
formuler le voeu qu'on revienne aux anciens usages
chr6tiens d'intbresser vraiment le peuple an grand
acte du culte, mais je ne saurais jamais vous dire
l'impression profonde et empoignante de ce renouveau
des catacombes. Ce Coxfiteor, redit majestueusement
du fin fond de I'6glise; ces voix qui s'unissent A celle
du pr&tre pour redire avec lui : Adoramus te, gloriftcamusie... tu solus altissimus,Jess-Ckriste!... Ce Credo!...
ce Sanctus, saxctus Dominus!... Qui tollis peccata mundi
miseerere obis... dona nobis pace ! rien de plus beau et

de plus impressionnant.
A l'6vangile, la lecture en francais de l'vangile et
de l'Lpitre; deux minutes de reflexions substantielles
du pasteur sur l'opportunit6 d'imiter les saints ont entretenu la pi&t6 et la ferveur pour la communion.
Et une fois encore, pieusement recueilli, le peuple dit
son Confiteor, Domnne xon sum dignus. Sur le beau
chiffre de communions dans cette petite paroisse, un

quart furent distribu6es aux hommes. Huit heures
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sont sonnies, religieux, silencieux, le peuple se retire:
on dirait qu'il reste dans l'intirieur de l'iglise un
encens special; on a supprim6 touteslesdivotionnettes
pour habituer le peuple i s'unir vraiment an Christ
qui s'immole; c'est sarement une priere qui a touch6
le coeur de Dieu.

A neuf heures et-demie, les cloches sonnent; on revient a la maison du Seigneur; cette fois on s'entasse-

Depuis la messe de communion, M. le cure avait passe
son temps a pr6parer sa grand'messe. Voici comment :
Sur chaque prie-Dieu ou chaise, un livrede plain-chant
note, ouvert a la page de la Toussaint, on des feuilles
polycopiees qui donneront au moins les paroles qui
seront chanties et la traduction francaise. Les premiers seront d'abord pour les jeunes gens qui se mettront dans le sanctuaire et les demoiselles da chceur
qui se grouperont avec I'organiste et ainsi de saite
jusqu'au fond de rlglise. Un petit avis demande simplement de ne pas emporter les livres ou les papiersEt i'offce commence. C'est cathedrale on grand s6minaire, peu importe. Au chant de Tierce saccedent les
belles melodies gregoriennes. On ne fait grice de rien,
tout le monde s'y met; m.me de ma place je remarquai cinq ou six poilus en permission qui s'en donnaient de tout coeur avec ce latin. A I'•vangile, nou-

velle lecture de I'Evangile et de 1'pitre, le pr6ne
paroissial, un gentil petit sermon de dix minutes, c'est le
petit entr'acte intellectuel; les beaux chants et la belle
priere commune vont reprendre. Tous les jeunes gens et

enfants qui ont m6rit6 de s'habiller enaube, se tiennent
avec un skrieux et une pietd 6difiante : a Is disent
la messe. » L'impression g6n6rale, c'est que, hommes,
femmes, enfants s'intercssent k quelque chose et que

personne rie s'ennaie. Et la preuve, c'est que tres pen
de personnes se retirent avant d'avoir chante Sexte.
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Le soir, a deux heures et demie, m&me appel, mrme
religieux empresser•ent, m&me concours gn6eral; pas
le moindre soupcon de fatigue et d'ennui. Et comme
je manifestais de plus en plus a M. le Cur6 et moi admiration et ma joie de voir enfin r6alis6 un ideal que
j'ai caresse souvent, il me disait : a Oh! moi, j'y suis
si habitu6 que je m6tonne que vous en ayez 6t,
frapp6. w Jelui demandai comment il avait pu arriver
dans une toute petite paroisse a ce magnifiquer6sultat,
il me dit:
I1 n'y a qu'I le vouloir w, c'est la parole
qui rigknere tout en ce monde. Ne disons done plus :
( Ce n'est pas possible d'intbresser les paroisses et les
communaut6s religieuses au culte religieux. " J'ai appris avec plaisir que deji quelques 6coles apostoliques
et quelques orphelinats de jeunes filles daos les nombreuses maisons de Filles de la Charit6 du monde
entier ant commence. Dieu veuille qu'on s'y mette
partout : pratiquement, il suffit de se fournir de livres
et de faire quelques petites rip6titions! Ces quelques
lignes modestement pr6senties pourraient peut-ttre,
Monsieur le Secretaire g6neral, vous fournir lagloire
d'avoir fait comprendre quelque part que le bon Dieu
n'en serait .pas moins bien servi si on revenait k des
anciens usages qui avaient mis la foi dans l'Ame de nos
peres.
Denis DILLIES.
Pour priciser ce que M. Dillies vient d'insinner an sujet de
quelques dcoles apostoliques et orphelinats, indiquons les
moyens employes q& et Ja par nos confreres et nos soeurs
pour int6resser lesenfants au sacrifice de la messe :
Ici, on lear fait dire tout haut, comme & Viroflay, ce que
le servant doit repondre et aussi ce que le pritre prononce &
haute voix et qui est chante aux grand'messes.
La, on se contente de leur faire reciter en "commun certaines pribres : pat exemple, au d6but de la messe, une formule qui precise les quatre fins du sacrifice; apres 1'61•vation,
les actes. de foi, d'esp6rance, de charit6~ de contrition, de
desir, ts!s qu'ils se trouvent dans le cat6chisme de Pie X,
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comme pr6paration a la communion, tous les enfants recitent,
ensemble le Confiteor; enfin, apres la communibn, les actes'
du meme catichisme qui soot proposes pour l'action dograces et apres la messe, la priere:U O0 bon et trs doux
Jesus, etc. Cette recitation en commun, soit d'apres la pre-,
mitre m6thode, soit d'aprbs la seconde, est toujours impressionnante et elle favorise certainement la piite.
Ailleurs, on a jug i&propos de maintenir quelques can-tiques qui rappellent les chceurs des anges; mais on asoin de
ne pas leur donner une place preponderante; on laisse aux
enfantssuffisamment de temps ccpouroccuper ler espritet leuw
cceur des grands mysteres qui s'operent sur Piautel n, comme
le dit le Manuel des Ecoles;k 'usage des Filles-de la Charit6
(p. 231); et comme le recommande le Directoire des petits seainaires confids aux Pretres de la Mission, c on interdit aux
enfants tout ce qui ne se rapporte pas directement & cet auguste sacrifice, fti-ce d'ailleurs le livre le plus pieux , (p. zl6).
Dans quelques maisons, on explique aux enfants, soit la
veille au soir, snit le matin, les particularit6s dela messe du
Jour, fete ou ferie, afin de leur faciliter cette intention droite,
demaadie par le Souverain Pontife.
Bref, en beaucoup d'endroits, il y a one sainte 6mulation
pour faire aimer la messe et pour rendre la communion plus
profitable en meme temps que plus frdquente; nous ne pouvons que souhaiter une grande diffusion de ces divers procedes, qui sont une application pratique de ce que saint Vincent nous recommande das nosrkgles (chap. x, parag. nI) i
savoir, non seulement d'h.anorer nous-memes le sacrifice de
la messe, mais de procure:zvec sollicitude que lememe bonneur et le mýnne respect lui soient rendus par tous.

Pour ce qui est du chant aux offices, nous extrayons.

de la Croix les Iignes suivantes qui montreront que nos seurs,
toit en faisant le bien, ne negligent pas le beau.
LE CHANT GREGORIEN

A HYeRES

A trois heures, je me rendis aux vYpres. Quelle.ne

fut pas mon heureuse surprise! Dis le d6but, alternant avec les chantres, tombaient de la tribune les
voix les plus pures, les plus souples, les plus execees,

les plus naturelles que j'aie peut-6tre jamais eatendues. Si miticuleux que je me connaisse, je n'ai pu
relever une seule faute d'accent, tant dans le pales-

trina que dans le gr6gorien. Quelle que soit la
tonalitA
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du morceau, rythme irreprochable, suireti d'6mission,
execution presque parfaite. Tel est le chant des orphelines de Saint-Vincent-de-Paul, secondees de jeunes
filles de la ville, qui viennent par pure bonne volonti,
me dit-on, et j'ajoute, par amour de l'art, car il est
impossible de ne pas gofter un chant presque irr'prochable.'Accent musical et accent grammatical ne sont
jamais en conflit et donnent ainsi au gr6gorien sa physionomie en meme temps que son rythme. Sous le
charme, presque le ravissement, je faisais -la comparaison avec les meilleures maitrises qu'il m'ait 6tC
donne d'entendre. C'etait Solesmes, au temps oi la
France avait encore des moines et des moniales; on y
entendait les 6~~ves de Dom Pothier. Quelle majest6
dans ces voix d'hommes! C'etait Sainte-C6cile, ou I'on
atteignait presque la perfection. Oui, la maitrise
d'Hyeres peut lutter honorablement avec les meilleures de Paris : Schola de Saint-Gervais, maitrise de
Saint-Frangois-Xavier, Manicanterie des Petits Chanteurs a la Croix de bois.
Chres enfants de saint Vincent de Paul, chantez
bien votre gr6gorien, toutefois d'un mouvement un
peu plus vif, c'est ma seale critique. Pendant treize
siLcles; ce chant a vibri par les levres de nos plres,
jusqu'aux profanations de la pritendue Rfforme.
Modulez avec amour ce chant que la lgende nous dit
inspir-, que la science de Dom Pothier nous a renda
dans sa puret& primitive, que nous a formellement
impos6 le MotN propri, de novembre 1903. Quelques
critiques dirigees contre vous, s'il en est, ne pourraient avoir pour excuse que le mauvais gout et l'ignorance. Ripon4ez, en mieux faisant encore, car vous
raalisez vraiment la sublime parole du saint Pape Pie X:
u Je veux que mon peuple prie sur de la beautt.. ,
(La Croix, 17 janvier 1917.)

A. L.
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ITALIE

-PROVINCE DE ROME

ROME, MAISON DE SAINT-APOLLINAIRE
En souvenir de Mg7r .- B. Vinati. - Nous lisons dans
la Vita Fraterna, revue des etudiants mobilises.de la
province romaine : Le 9 janvier 1917, vers midi, est
dece6d a la maison de Saint-Apollinaire, Mgr J:-B.
Vinati, archeveque titulaire de Mocesso, qui, ayant
dimissionni pour raison de sant6, avait obtenu de se
retirer chez les enfants de saint Vincent pour y finir
ses jours dans la paix du Seigneur. Pendant les cinq
mois qu'il a passes a l'Apollinaire, il a Adifi tout le
monde par sa pikt6, sa simplicit6 et sa modestie. On
conservera longtemps de lui le plus cher souvenir.
Les Missionnaires le consideraient comme un confrere, et a sa mort les pr&tres ont tenu & c6l6brer deux
messes, et les clercs et freres, a faire la sainte communion en suffrage de son ame, et ils le recommandent

aussi aux absents.
Les obsiques ont 6tC c~lbrees avec la solenniLt due
a sa dignit6, dans l'6glise de Saint-Apollinaire, le
I janvier. Mgr Nasalli Rocca, 6veque de Gubbio. aum6 nier de Sa Saintete, son compatriote, a teou a
chanter la messe de requiem, ayant comme pretre
assistant, Mgr Piacenza, protonotaire apostolique, de
numejo participantium, jadis compagnon d'6tades du

regrett6 difunt, au-collige Alberoni, et comme diacre
Mgr le chanoine Mangot, pr6evt de la cath&drale,
representant du chapitre et du diocese de Plaisance,
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dont Mgr Vinati fut pendant de longues annies le
vicaire general, et comme sous-diacre Mgr Saint-Elia,
cam&rier de numero de Sa Saintet6, repr6sentant le diocese de Bosa et la Sardaigne. Au ch·ur,nos 6tudiants
ont execut6 la messe grkgorienne de requiem avec
une remarquable pr&cision. Selon son d6sir, Monseigneur a et6 inhum6 dans la sipulture des Missionnaires.
Sur sa tombe, on a plac6 cette inscription :
a Mgr J.-B. Vinati, archeveque titulaire de Mocesso,
ancien eveque de Bosa (Sardaigne); nk k Plaisance
le 22 juin 1847, d&c&d& le 9 janvier 1917, a Rome, dans
la Maison de Saint-Apollinaire, chez les Lazaristes,
dont il a 6tI I'6lve au college Alberoni de Plaisance.
-R.
L P.
-

LA GUERRE ET LES MISSIONXAIRES
Lettre de M. Pierre TESTORI, Pritrede la Mission, lieua
Asisara
tenant, atmý•xier•-militaire du Lazaret
(Sassari Sardaigxe), aM. VENEZIANI, asistant de la
Coxnggafiox.
IsolW d'Ainar,

d&embre 1ag6.

MONSIEUR ET VfNiRI CONFRERE,
La jdce de Notte-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Voici une petite notice sur ma vie de goldat. Depais
le mois de mai z915, je porte les &toilesde lieutenant.
Pendant dix mois j'ai rendu service comme sergentsanitaire a I'hbpital Humbert I" a Rome. Mes plus ardentes
aspirations pourtant ktaient toujours pour l'exercice
du saint minist.re. Pour cela, je me recommandais h
Dies parl'intercession del'Immaculeede saint Joseph,
de saint Vincent. Pour cela, je faisais pri.r des ames
wrtou, j'avais une
pieuses que je rencontrais. Mais
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confiance illimitLe en saint Joseph, et saint Joseph m'as
obtenu la grace demand&e. Pendant que ji lui faisais.
uoe neuvaine et quand les paroles de l'Imitation de.
Jesus-Christ, liv. II, chap. II, verset I : Si tu sci.
tacere et pati, videbis procil dubio auxilium Domini,

avaient produit dans mon esprit une paix profonde,
j'ai eti nomme aum6nier militaire. Mais il s'agissait,
d'aller au lazaret Asinara, oi le cholera faisait chaque
jour des victimes par centaines. On me conscillait de
ne pas accepter... mais en reflichissant a. nos anciens

confreres envoy6s par saint Vincent, pour assister les
pestiferes a Genes et ailleurs et mourir avec eux, et
en me rappelant les paroles du saint Fondateur qui
disait que la mort de ceux qui sont frappes les armes
a la main pour le service de Notre-Seigneur est la plus.
heureuse et desirable, je n'ai pas h6siti un seal instant,
et, le 23 mars 1916, je suis arrive dans cette lie gaie et
verdoyante ou alternent des plaines et des collines
rocheuses couvertes d'4paisses bruyres. Dans l'Asixara,
il n'y a pas de village proprement dit, c'est-i-dire une
r6union de plusieurs maisons administrees par une
autoriti communale; il y a pourtant parsembes par-ci
par-la les habitations des autorit6s qui commandent la
colonie agricole p&nitentiaire. L'ile est maintenant
occupee par les autorites militaires qui dirigent et surveillent la nouvelle et plus nombreuse colonie des pri-

sonniers de guerre. Quand j'arrivais, je trouvais con-

centres les prisonniers de guerre autrichiens livrs
a
l'Italie par la Serbie. Cordialement accueilli par
les

officiers, qui, avec une sympathique franchise, me
saluerent comme leur collegue, tout de suite, je me

mis a l'ceuvre : Ia pr6dication,la confession, I'administration des sacrements. Ce qu'on disait a Rome
de cette

ile 6tait la pure v6rite; le cholera y faisait des ravages
epouvantables. Les medecins pouvaient bien peucontra
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ce mal qui trouvait un elment favorable dans les prisonniers eux-memes, extunues par la longue et effroyable famine qu'ils ont endur4e, lors de leur
marche A travers la Serbie. Moi qui ai entendu des
personnes contester cette famine, je vous en puis dire
quelque chose. Dans son ensemble, elle 4tait d'une telle
liorreur que ces malheureux me disaient dans leur
naivet6 qu'ils etaient sortis par miracle sains et saufs
des plus profonds foss6s de l'enfer du Dante et qu'ils
se trouvaient ici parmi les beatitudes du troisieme ciel
des 6lus, parmi les 6clats des lumieres et les harmonies divines qui entourent la Rose mystique. 11 n'est
pas possible de faire la description en d6tail de la terrible retraite, pour la raison aussi que certains episodes entrevus parmi les tortures de 1'6puisement, du
froid, de la famine, de la soif, parmi les souffrances
d'une maladie effrayante et inexorable qui faisait des
victimes par-centaines, reviennent vaguement et im-

pr6cis i l'esprit de ces malheureux, comme envelopp6s
de brouillard, comme le souvenir d'un reve atroce et
angoissant. L'armee autrichienne pressait toujours
davantage les Serbes qui, malgr6 leur h6roique et tenace r6sistance, taient forc6s de ceder du terrain et
de reculer au delk de la ligne sur laquelle etaient etablis leurs services. Les Serbes, a leur tour, poussaient
de I'avant leurs prisonniers, au n.ombre de soixante on
soixante-dix mille, emportant avec eux ce qu'ils pouvaient. Cette miserable foule 6tait sans bagages, sans
tentes, d6chirie, dichaussie, battue par les intempiries de I'apre hiver, livrie a elle-m6me (les prisonniers
auraient pu s'enfuir tous s'ils en avaient eu la volont6
et la force), aprbs avoir parcouru chaque jour de 2o a
3o kilomfres. selon la qualitA des routes plus ou moins
faciles, A la nuit tombante, pele-m&le, n'importe out,
avec l'espoir de trouver dans le sommeil quelque mo-
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ment d'oubli, de soulagement a Jeurs souffrances..
Press6s les uns contre les autres, dans l'eau, dans li

boue, ils sentaient -moins piquantes les morsures dw
froid. On a distribu6 des vivres tant qu'ona pu et taut:
qu'il y en avait. Les prisonniers ne gardent pas ran-cune aux soldats serbes qui les escortaient, qui partageaient fraternellement avec eux jusqu'au dernier morceau de pain, et qui souffraient les m&mes privations.
Le meme malheur enveloppait et frappait vainqueurs
et vaincus, pendant que le sort cruel de la gueire plaCait dans les m6mes conditions les prisonniers et leurs
gardiens. La derniere semaine, les prisonniers autrichiens eurent encore 1/2 kilogramme de farine jaune
crue qui a ete ddvoree ainsi, ou p6trie avec un peu d'eat.
quaud on pouvait en trouver. Lestortures de la faim
etaient si horribles que, le long de la route, on devorait
ce qu'on trouvait, charognes des chevaux, crapauds,
herbe des prks, brins de paille, feuilles des arbres. Au
depart de l'armae famlique, apris une halte, tout le
vert avait disparu comme apres une invasion de sauterelies. Quelque prisonnier a dit aussi tout bas et en
baissant les yeux (je vous rapporte avec horreur, cette
parole incroyable!) que ce n'est pas bien certain que
quelques-uns de ses compagnons n'aient pas suc-

combe aux horribles et macabres s6ductions du canniL
balisme!

Probablement, peut-htre certainement, ce n'est pas
vrai, mais songez aux souffrances endur;es par ces.
malheureux,et alors la chose, dans leur m6moire troubl6e, n'apparait pas impossible, invraisemblable, et les

ombres et les fant6mes de leur long cauchemar prennent le relief de la r6alit6. Les chiffres d'ailleurs sont
pius 6loquents que toute consideration : de 60 ooo ou
00ooo qu'ils 6taient au d6part de Nich, les prisonniers
autrichiens etaient riduits a 20ooo ou 25 ooo quand les
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-Serbes les livrirent a l'Italie en Albanie. Plusieursd'entre eux etaient dans de telles conditions, a cause
des souffrances endur6es, que nos medecins malgr!
leurs soins empressis et d6vou6s n'ont pas reussi & les
sauver, et plus de 8 ooo out 6tC victimes de la terrible maladie. Parmi ces malheureux, j'ai pu exercer
mon ministere sacr6, jusqu'au moment oi tous, au mois
de juillet, ils furent emments en France. En les assistant, j'ai suivi seyvrement les sages prescriptions des
m6decins et grice &Dieu, je n'ai contractA aucune maladie. Ils ont 6t6 remplacks par d'autres, faits prisonniers sur le front italien, et je' suis heureux de continuer pLrmi eux mon saint minist&re, ici sons le ciel
azur6 et serein de l'Asizara, sur les verdoyants rivages
de la limpide Miditerranee. J'ai toute facility' pour
faire chaque matin ma m6ditation devant Jesus Eucharistie, prisonnier d'amour, et pros de lui, multiplier
mes visites et me retremper a la source de toute charit6 dans les vertus propres aux Missionnaires. N'avaisje pas raison de.vous dire que saint Joseph m'avait
obtenu une grande grice par mon envoi ici i I'Asinara.
Aidez-moi & 1'en remercier.
Pierre TESTOR-.

PROVINCE DE TURIN

Voici quelques fragments de lettres adressies I M. Dame,
visiteur de la province de Turin, par M. Joseph Garlando,
aum6nier militaire:
2 mai 1915. -

Je glane de mon mieux; les soldats

ont, pour la plupart, accompli le devoir pascal, Deo
gratias. Sante excellente. Vie assez calme. Dimanche
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j'espere c6lbrer la sainte messe aux soldats d'unebatterie sans aumonier; je me suis offert au capitaine,
qui m'a fait le plus cordial accueil. Ce sera un autre
petit champ a cultiver et ainsi je fais acquisition de
cent cinquante paroissiens qui ont 6t jusqu'A present : sicut oves non kabentes pastorem.
4 mai. -Apres vingt-huit heures de voyage,me voila
h Udine, heureux d'avoir obtenu le poste d'auomnier
dans l'espirance de faire du bien a ces chers soldats.
En attendant une destination inconnue, je suis content de mener un peu la vie commune avec nos chers.
confreres. Le c6iebre P. Gemelli doit venir faire une
conf6rence aux aum6niers militaires.
27 juin. - C'est d'un h6pital de camp, ea pays
conquis, que je vous 6cris. Je ne saurais asses remercier le bon Dieu, qui me procure l'occasgon de faire le
bien. Veuillez le prier pour moi afi que je seconde
ses desseins. II y a quelques jours, sachant le besoin
d'aide sur la ligne du feu, je m'y suis rendu bien
volontiers pendant quelques heures pour transporter
les pauvres bless6s.
3 juillet. - Tous les jours, je cilbre la sainte
messe dans les salles. Le terrain secoui par le canon
est apte a produire des fruits abor.dants. Certaines
plaies gangreneuses de l'ime sont gteries par la gangrene du corps. Ce sont les mysteres de la grxce qu'il
m'est donn6 d'admirer.
18 juillet. - Demain, c'est au son du canon que je
celebrerai la fete de notre saint Fondateur, comme
j'en fais la vigile a ce son 4tourdissant; car depuis
cinq heures, ce sont de continuelles d6tonations,
qu'arrivera-t-il cette nuit ? D'ici nous voyons le thietre
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de la guerre, le Carso, battu par notre artillerie.
Quelques pilules Pink sont arrivies jusqu'i nous;
peu de dommage, en somme, une maison detruite, un
mort, aupres duquel je n'ai pu arriver a temps pour
donner une absolution.
22 juilet. - Pour votre tranquillit6, je The hiat de
vous dire que le petit hbpital 25 va etre transporte
dans un endroit moins pirilleux. Je viens de c6lebrer
la messe k deux colonnes de soldats qui ne l'avaient
plus entendue depuis le commencement de la guerre.
Un bois touffu servait de chapelle, trois vieilles caisses
6ventrkes, d'autel. A l'Evangile, j'ai adresse quelques
paroles du coeur A ces braves, et c'est a grand'peine
que j'ai pu terminer, tant etait grande mon emotion
devant leur attitude devote et recueillie, tandis qu'aupres de nous le canon tonnait.
23 juilUet. - Aujourd'hui est an des plus beaux
jours de ma vie de soldat. Dans le bois dont je vous
parlais hier, un pr&tre sergent a cl6br6 la sainte
messe, et seize soldats que j'avais confesses hier au
soir pres d'un- buisson y ont recu la sainte communion. J'ai fait avec eux la- preparation et I'action de
graces, comme avec nos collegiens de Sarzane. Quelle
joie pour le coeur d'un enfant. de saint Vincent, et
comme le bon Dieu est bon! Qu'il est sage, lui qui
sait tirer un si grand bien du grand mal de la guerre.
Si je devais mourir aujourd'hui, je m'estimerais heureux, mais j'espere toutefois que le Maitre voudra
bien opfrer d'autres oeuvres par I'intermediaire de ce
serviteur inutile.
24 juilet. - Le p6ril a grandi pour nous, mais,
Dieu soit b6ni ! je suis calme, content, heureux, et je
n'abandonnerais pas ces chers soldats pour tout l'or
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du monde. Pendant que j'cris, les projectiles d'une
de nos batteries siflent au-dessus de ma tete, cenx de
1'ennemi repondent; un tombe de mon c6td, si le prochain m'4tait destine ?... Vive Jesus, j'espere que
j'iraisau paradis.
3o jaillet. - Notre h6pital a &t an pea iloigni du
front... Je comprends maintenant combien la prwdication du canon est effcace, elle prepare les ames a la

grice de Dieu qui y entre avec les canonnades.
J'esplre pouvoir mener ici une vie plus voisine de la
r6gulariti des Missionnaires. Chaque jour, j'ai pa
c lbrer la sainte messe, assez souvent j'ai r&it&

l'ofice, maintenant je vais me procurer Ie livre des.
miditations. Le bon Dieu me conserve de bonne

humear, et je cherche a egayer mes bons malades,
heureux comnme des enfants de ce que je m'int&resse
Seux. En moins de huit jours j'ai entendu plus de
cent vingt confessions et distribue autant de communions.
3 aoit. - Depuis pen, le saint Sacrement est conservi dans une petite chapelle contigue & P'hpital, et
c'est un bien pour nos chers malades autanti q'uneconsolation pour moi.
En face de nous, nous avons le Carso, le Podgora
grill, noirci par les milliers de coups de canons, le

Monte-Sabotino et plus loin le Monte-Santo, avec son
sanctuaire le couronnant. Le soir, nous sommes spectateurs des babituelles escarmouches, des assants; rue
ainsi de loin la bataille meurtriere ne semble plus
qu'une fete pyrotechnique, avec feux de Bengale.
8 aout. - Force m'a 4t6 de transporter ma pauvre
petite chapelle a la cave, pour laisser le local, trop-

etroit, aux nombreux arrivants. Jesus retourne amc.
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catacombes, et nous ornoos I'autel de notre mieux;
avec les couronnes des tombes nous avons fait des bouquets, avec les rubans qui les ornaient et les attachant
les uns aux autres, un conopi. C'est dans cette catacombe que je cQl6brerai la sainte messe, entendrai les
confessions, pr6siderai &aa r6citation du chapelet et
autres prieres en commun il y a encore bien a faire
pour la rendre convenable, mais j'ai des aides de
bonne volont6 et noe_ y reussirons. Pour cette nuit,
j'y dormirai, n'ayant pas de clef pour la fermer. N'estii pas vrai, respectable Monsieur Dame, que vous

enviez moin sort ?
13 aodt. - Le capitaine est imerveill 6 de voir nos
malades carabiniers se professer hautement catholiques pratiquants alors qu'auparavant... Moi-meme
je suis surpris de trouver une schola cantorum de huit
chantres qui' se sont spontantment offerts pour
chanter les litanies en musique le jour de I'Assomption, dans la chapelle-cantine; de plus, ils out fait
eatre eux une collecte de 6o francs pourle decor de
la chapelle. Braves jeunes gens!
15 aoat. -

C'est de la chapelle, pris de I'autel, sur

un basn me servant de table, faute de mieux, que je
viens vous faire part de mes consolations. Notre cata-

combe est en grande i&te; entre les cierges s'enguirlandent le lierre et les fleurs naturelles, tout le profane est cache par des branches vertes. A cinq heures
et demie, nous avons eu premirre messe et quarante
communions. A neuf heures et demie, messe chantee;
le celebrant -tait votre servitear, les servants, deux
gendarmes. Au Gloria et aa Credo, voyez le c61•brant
ad sedes, entre deux gendarmes debout, et vous aurez
une petite id6e.de la scene. Mais a la guerre comme a
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la guerre. A diner, distribution de biscuits, de marsala. Ce soir nous aurons, pour cl6turer la solennit6,
benediction solennelle.
17 ao0t. - Je me suis mis a la disposition de mes
malades et blesses pour leur procurer les petites
choses dont ils ont besoin, lingerie, cigares, allumettes, etc. C'est une besogne de plus, mais un excellent moyen de les gagner.
22 aout. - Avec bon succes, j'ai commencu
la predication quotidienne de l'Flvangile. Quand j'ai un peu
de loisir, j'etudie le slave, la seule langue parle et
comprise meme, par les pauvres gens de ces pays.
Pour exciter un bon vieillard a la contrition, j'ai di
me servir d'un interprkte. Diji je suis parvenu &
savoir faire quelques demandes en slave, maisl'inconv6nient est que je ne comprends plus la reponse qui
m'est donn6e.
27 aoUt. - L'ordre pour les aum6niers-militaires,
de porter les distinctifs de lieutenant, est arrive.
VoilH done ma soutane de Missionnaire constelle
deux 6toiles a cinq pointes au collet ; quatre & huit
pointes aux epaulettes, quant au chapeau, on le dirait
episcopal. Pour les soldats, ces distinctifs ont un effet
magique, ils sentent que l'aum6nier est un de leurs
sup6rieurs et d'autant plus appricii qu'ils le voient
s'incliner vers eux pour les servir.
7 seplembre. - Avec grande douleur, j'ai appris la
mort du Tres Honore Pere Fiat, et ce matin j'ai
cel6br6 pour lui la sainte messe.
Je reviens de Villa Russiz oit se trouvent nos seurs,
dans un lazaret; promenade de trente-cinq minutes
que je renouvellerai chaque semaine, s'il plait a Dieu.
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Elles vont bien, grace a Dieu, et sont deji habituees
au roulement du tambour, bourn! bourn ! elles ont des
batteries a brbve distance.
Chaquejour, et meme deux fois par jour,je pr&che a
mes braves; nombreuses confessions et communions;
je n'avais jamais tant ggo6ti de consolations dans ma
vie de Missionnaire et le bon Dieu est trop bon pour
moi.
28 septembre. - ... II y a aussi des surprises desagreables, comme celle de ce matin. En ouvrant ma
chapelle souterraine, quel n'est pas mon effri d'apercevoir les nappes d'autel par terre, les burettes dans
les nappes, l'une a moiti6 vide; sur I'autel, le manuterge imbibe de vin, un chandelier brisk, le rituel et
autres livres sens dessus dessous, le calice sans patine,
la chasuble boueuse! une vraie tour de Babel. Qu'estil done arriv6 ? Certainement inimicus homo (aut
bestia) fecit koc ! Deji j'avais quelques souplons sur le
coupable; bient6t une masse roussAtre se remuant sur
la chasuble est venue les confirmer; je saisis la masse,
elle porte deux moustaches, longues, longues; je me
trouve en face d'un vilain rat. Le chat a bien vite fait
justice du coupable, selon les lois en vigueur dans la
zone de guerre.
29 septebre. - Tandis que je vous cris, les paroles
de notre saint Fondateur A l'archeveque de Paris,
louant la docilit6 de ses paroissiens et se disant heureux, me reviennent en m6moire. Jugez, en effet:
vendredi, j'engageai mes braves a profiter de leur
sijour A 1'h6pital pour r6gler leurs affaires avec le
bon Dieu. et le lendemain, i peu d'exceptions pris,
tous avaient r6pondu i mon appel.
6 octobre. -

De douze heures vingt a douze heures
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trente-cinq, une douzaine de shrapnells et grenades
ont &tC lanc6s contre notre h6pital. Un projectile a
6clat6 dans la cour, un autre dans la vigne; la secousse
a 0t6 si forte qu'un malade est tombW du lit par suite
du diplacement de l'air; mais, grace a Dieu, point
d'autres blesses que... deux fenktres.
7 octobye. - A midi, MM. les Autrichiens nous ont
encore fait cadeau de pilules Pink; peut-&tre se sontils figur6 que la representation d'hier nous a et-

agreable et que nous avions demandi bis, ou bien
que nous avons besoin de fortifiants; pour ma part,
cependant, je jouis d'une excellente santi. II est probable que ce d6sagr6able se ripitera demain et les
jours suivants, mais saint Vincent voudra bien proteger nos soldats et son indigne ils.

... Mon crucifix des Vceux, Jesus dans le saint
tabernacle, voila mon grand reconfort dans les
moments de danger. La pensbe du paradis est belle,

j'irais volontiers, mais je regretterais de laisser ces.
braves soldats.
13 oclobre. -

La journee d'hier a et- pirillease

entre toutes, mais cette fois encore nous pouvons
chanter les mis&ricordes du Seigneur qui nous a visiblement prot6g6s, car nous n'avons pas eu un seul
bless6! Comme en ces moments la pens6e se detache
sans peine de la terre pour se porter en haut
19 octobre. -

Le combat est dans son plein, je

n'avais encore rien entendu d'approchant. Le saactuaire de Monte-Santo ne sera bient6t plus qu'un monceau de ruines et c'est dommage.
Le Sabotino est en feu. Je suis all6 voir nos smuts
et ai voyage, confess6, donne la conference au son da
canon; certaines detonations secouaient le bitiment.
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comme s'il 6tait 6branl6 par un tremblement de terre.;
elles taient indiscretes, vraiment, ces d6tonations et
troublaient la conf6rence comme lauraient pa faire de
vrais anticl6ricaux. Les soeurs sont gaies, tranquilles,
sans souci des grenades; elles m'6difient par leur
sCrnnit6.
31 octobre. - Hier, apres la messe, j'ai exhorti les
blesses i faire -Ia sainte communion en action de
grices de leur conservation; le resaltat, unanime
acceptation. Que Dieu soit b6ni de donner de telles

consolations.
Nous avons des blesses qui sont des hbros dignes
de toute admiration. Je profite de leur court s6jour
ici pour leur faire le plus de bien possible, afin qu'ils
emportent bonne impression.
14 novembre. -

J.e ne vous ai pas encore dit que le

bon Dieu s'est servi de ma soeur Pantassi, pour la.
conversion d'un officier griivement blesse. I1 est
devenu tres fervent et d6sire mourir pour ne plus
p6cher, ce qui arrivera probablement.
Nous avons un bien mauvais temps; Ia pluie, le
froid rendent notre sejour peu agreable, mais que dire
de nos chers soldats des tranch6es! Cela donne le
frisson que d'y penser. Chaussures d'alpinistes, vitements, capotes toujours trempes, repos A la belle
Atoile, ou dans un- trou, dans la boue, toujours pr&ts
i r6pondre & l'attaque : a Si ce'n'6tait pas 1l guerre,
disent-ils, nous mourrions vingt fois pour une ". Au
contraire, ils semblent jouir de l'immunit. 15 navembre. - Pendant que je prechais dans une
salle, exhortant les bless6s a la reconnaissance pour
en 6tre quittes avec peu de blessures, ajoutant que
plusieurs reconnaissaient devoir a un quasi-miracle
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d'etre encore en vie, un malade se soulevant sur son
lit m'interrompt en criant : - Oh! moi aussi, c'est bien
par miracle si je suis ici. » Tout 6tait combine pour
une communion ginerale, le lendemain, et puis...
ordre inattendu de partir.
De la besogne, j'en ai ma suffisance. Ce soir j'ai confesse les blesses camp6s sous une tente et demain ils
feront la sainte communion, comme l'ont faite trois
autres pauvres soldats, gardes par une sentinelle, sous
une tente separee. L'un de ceux-ci pleurait de joie;
qui n'envierait mon sort?
22 novembre. - Voici comment ont lieu les fundrailles de nos soldats: quand un d'entre eux meurt, il
est envelopp6 dans le drap sur lequel il est couch6,
puis d6pos6 dans un cercueil, oh! bien simple, deux
planches paralleles reliees par une toile. La chambre
mortuaire est une tente de forme conique. L'heure de
Penterrement arriv6e, quatre porteurs se chargent du
cercueil qui a e6t recouvert d'une couverture, noire
autant que possible. L'aliee du cimetibre est longue et
en montee; nous avons le temps de reciter tout un
chapelet auquel tous les soldats, enr aussi grand
nombre que possible, suivant les occupations, r6pondent avec respect et ferveur aussi bien qu'aux prikres
de l'absoute; puis le corps entour6 d'un linceul est
depos6 dans la tombe b6nie. Une croix de bois, avec
une petite plaque de metal portant le nom du soldat,
le numero du regiment, indique que la repose un brave
et un chr6tien.
25 novembre. - J'ai fait visite au frere Foi, qui est
surcharg6 de besogne. Apres avoir soignt les blesses

dans les tranch6es de premiere ligne, sous la pluie des
obus, il est maintenant un pen a l'arriere, charge de
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distribuer les rembdes aux r6giments qui viennent se
fournir A sa section. Je me demande comment il resiste A cette continuelle fatigue. Comme nous nous
rendions vers sa petite chambre pour nous entretenir
quelques instants, il me dit avec candeur : ( Je ne sais.
trop comment nous trouverons la chambre, car depuis
votre derniire visite (il y a de cela trois mois) je n'y
ai plus mis le pied. ) La veille, il s'6tait rendu a Udine
pour commissions, avait dine chez les confreres et i
table s'6tait endormi si profondiment qu'il fallut le
reveitler quand le chauffeur vint le chercher pour le
depart.
3 dicembre. - Encore une retraite ou mieux une
petite mission terminee. En trois jours, soixante-douze
communions;- maintenant je glane les derniers 6pis;
mon prisonnier autrichien s'est lui aussi confess6.
Pendant que je saluais encore nos derniers partants,
sur la route, est passe an ditachejnent de soldats se
rendant au front; !'.Jn d'eux me dit : c R6v6rend, je
voudrais me confesser. , Aussit6t dit, aussit6t fait;
je marche quelques instants pris de lui, et, quand je le
quitte, il s'crie tout 6mu : a Je remercie Dieu de vous
avoir plac6 sur ma route. » Nous sommes ensevelis
dans le brouillard, il n'y a plus de chemin praticable
et nous pataugeons dans la boue du matin au soir;
malgr6 cela, excellente sant6.
o1dicembre. -

Comme indemnit6 pour les services

rendus aux malades d'une certaine cat6gorie, je recois
400 francs. Je pense A nos confreres des missions
etrangires qui, deja A '6troit avant la guerre, le seront
encore davantage maintenant et ne pourront peut-etre
plus soutenir leurs ceuvres. Veuillez me permettre de
leur destiner cette somme.
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16 decembre. - Avant-hier, j'ai fait dans lanuit
une excursion aventureuse jusqu'au front, m'offrant y
accompagner un lieutenant-medecin de notre h6pital,
appele h rendre service a un rigiment. Apres cinq
heures de recherches inutiles pour trouver Ic fameux
regiment, en compagnie d'autres officiers, nous avons
fait retour a Quisca; j'ai pu voir le frkre Foi etje suis
restk avec lui jusqu'au petit jour pour reprendre le
chemin de 1'hbpital, transi de froid.
19 dhcembre. - Quels vceux vous offrirai-je pour
I'ann6e qui va s'ouvrir? Que vous ayez la consolation
de voir revenir tous nos missionnaires disperses, la
conclusion d'une paix prochaine et chr6tienne. C'est
avec peine que je pense i~vos angoisses en ces temps
difficiles, aussi je veux vous donner tous les riconforts
en mon pouvoir, et comme je sais que rien ne vous est
plus cher que de voir Ie bon Dieu connu et aim6, je
vous dirai qu'il vent bien se servir de ce pauvre instrument pour accomplir les <euvres de sa misericorde.
Mes voeux les meilleurs a tous les chers confrrers.
23 -'cembre. - Nos scers de Cormons ont ht6 trotblies par les grenades; deux sont tombtes sur le toit
attenant a leur appartement et l'ont traversh sans cependant causer de dommages importants, ancun bless6
grave. Les sceurs, de longue date d6jA habituaes ata son
du canon, ne font aucun cas de ces incidents (insignifiants du reste en temps de guerre) et continuent &
etre d'excellente humeur.
26 dicembre. - Hier, tout notre h6pital, malades et
bien portants, a pass6 une heure joyeuse. Avec les dons
recus et ceux achetis, nousavons orn6 un arbre de Noel
de cent trente-huit paquets renfermant brioches, bhicults, caramels, oranges, pipes et autres effets itiles.
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Le tirage au sort a &tA fait d'abord dans la salle des
malades; ceux qui pouvaient sortir du lit arrivaient
clopin clopant, en caleon; les autres d6leguaient un
compagnon de leur confiance; puis 1'extraction continua sous une tente pour les non malades, et les officiers eurent auasi leur part. Tout le monde 6tait content
et j'espire que» pour la gloire de Dieu, bon souvenir
sera conserve de ce Noel.
Ce matin nous avons eu la visite de Sa Majest6 le
roi.

C'est le coeur plein de joie que je vous icris. Un peu
avant le diner, 1'ordre du general Mambretti arrivait
pour tous les aum6niers militaires de se rendre, A deux
heures, dans l'eglise de Medana, pour une reunion
presids
e par 1'6veque de l'armre, Mgr Bartolomasi.
A l'heure indiqu6e, nous 6tions une vingtaine de pretres. Sa Grandeurs'entretint familierement avec nous,
nous exhortant a travailler avec zele, rdpondant a nos
difficult6s, nous donnant les avis ncessaires pour
maintenir en nous l'esprit sacerdotal: Comqpe je lui
disais que mon petit b6pital &taitpeu bloign6, A ma
joyeuse surprise, il me proposa de venir y faire une
visite. Les paroles du Centurion : Domine non sum dignus, me vinrent a Ia pensee; mais je me gardai bien
de les prononcer. La reunion termin6e par la benddiction du saint Sacrement, Sa Grandeur monta en auto-

mobile avec votre serviteur et nous primes la route
du petit h6pital. Au capitaine directeur qui attendait A
1'entree de la cour et, sensiblement 6mu, le saluait,
.Monseigneur tendit cordialementla main, comme il

Ja serra aux autres officiers accourus; puis, accompagn6 par les autorites, i fit le tour des salles, adressant une bonne parole- chaquemalade et le binissant.
Deux photographes amateurs travaillaient febrilement,
ct Monseigneur souriant se pr&tait aimablement k leurs
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desirs. Une visite a la chapelle Catacombe, qu'il trouva
tris devote, termina la visite, et en nous quittant Sa
Grandeur dit : 4 Je reste dans votre appareil photogra.
phique, mais vous restez dans mon coeur. * II a laissi
la plus profonde impression d'estime parmi les officiers et les soldats, et c'est le sujet de ma grande joie.
Josepb.GARLANDo.
On nous communique les fragments de lettre suivants que
le frere Foi, mobilise depuis le commencement de la guerre
comme brancardier, ecrit a M. Joseph Dame, visiteur de la
province de Turin.

20 mai 1915. - Apres plus de cinquante heures de
chemin de fer et deux jours et demi de marche a pied,
traversant mille pays, me voici
Oleis, province
d'Udine, et l'on n'y trouve pas toutes les commodites.
Demain nous repartirons pour je ne sais quelle desti-

nation. Jamais comme en ces jours je n'ai senti le besoin de nouvelles de la Communaut6; si quelqu'un
m'ecrit j'en aurai grand plaisir.
26 mai. - Depuis quarante heures, nous marchons
en pays conquis. Malgr6 la fatigue, ma sante estexcellente. Nous faisons halte dans un petit bois a2 kilomitres de la frontiere, la chaleur est 6touffante;
partout dans la plaine, sur les collines, on apergoit
des soldats; la population civile est diji partie, il y a
grande disette de vivres et nous avons consomme la
reserve.
3 juin. -

Me voilka

Primolano (Valsugana) en pre*

miure ligne; on se bat avec acharnement et la besogne
ne fait pas d6faut, mais bien que les jambes scient
rompues, la sante se maintient bonne.
II juin. -

Aujourd'hui, fete du Sacr6-Coeur, et an-
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niversaire de mes vceux, j'ai eu fe bonheur de faire
enfin la sainte communion; quelle consolation, aprbs
tant de privations, de se rapprocher un peu de NotreSeigneur!
i" juiule. -

Maintenant j'ai la consolation d'en-

tendre la messe presque tous les jours, demain nous
l'aurons dans la trauch6e. Merci bien reconnaissant
de vos deux lettres reques en mdme temps hier.
6 juilet. - Qutelle journ6e que celle d'hier! impossible de compter les blesses. Depuis vingt-quatre
heures, je ne sais plus rien de mon frere, nj de mon
neveu; sont-ils encore en vie? Bien que deji habitu6
au bombardement, celui d'hier m'a surpris; je n'avais
encore rien entendu d'approchant; priez pour moi,
je fais la sainte communion presque tous les jours et
c'est ma force." M. Scotta m'a donn6 des m&dailles,
entre autres celle du saint Fondateur, que cette ann&e
je f&terai au. son du canon.
Sjuillet. - Je me trouve a Quisca. Pendant vingtquatre heures, je suis de service dans les tranch6es
pros du mont Sabotino et pendant vingt-quatre autres,
je vais k la section qui serait un joli petit village, mais
helas I en ruines; l'on n'y trouve plus rien. Nos braves
soldats sont & So metres a peine des Autrichiens, impossible de lever la tete, car immediatement une balle
arrive et les coups ne sont que trop pr6cis. Les blesses
et les morts sont tres nombreux.
Les tranchies autrichiennes sont en ciment arm6,
prot6gees par une bande d'acier; on dit qu'elles communiqaent avec Goritz.
16 juillet. -- Matkriellement je cours par vaux et
par monts, mais par la pensie je suis a la Mission,
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surtout aux beures oi je vous sens tous reunis pour la
neuvaine de notre bienheureux Pere.
20juillet.
- Mon Dieu, quelle f&te de saint Vincent
nous avons pass6e! Le bombardement, plus furieux
que jamais, a commenc6 A cinq heures. J'avais fait
venir un pr&tre pour dire la messe dans la tranchie,
au poste de m6decine. A peine commeonait-il le Confateor que les bombes tombent tout pres de nous et
deja trois blesses m'etaient apportes. Le cl16brant me
demande s'il doit continuer; je I'y encourage tandis
que je me mets a panser les bless6s a 2 mitres de
l'autel. Quand arriva le moment de la sainte communion, mes mains 6taient inondees de sang, et c'est ainsi
que je dus recevoir Notre-Seigneur. Aujourd'hui le
bombardement continue avec la mrme intensit-.

26 juillet. - Me voila un peu a l'arriere pour con<duire huit voitures d'ambulance avec dix brancardiers.
Hier, ayant occasion d'aller a Udine, j'y ai portC une
grenade autrichienne qui est tomb6e A 2 mitres de 'endroit oh je me trouvais, sans me blesser; a mon retour
a Turin, je compte l'apporter pour en faire un vase de
fleurs en ex-voto a la Madone.
14 aot~. - Je n'avais jamais vu Aclater de si pres
les obus de 3o5, on aurait dit le cratere d'un volcan;
malgr- cela et la besogne qui ne manque pas, je suis
toujours en parfaite sante; je retronve un assez grand
nombre de soldats de mon pays natal, mais, h6las, en
trente-cinq heures, il en manque deja huit!
2 septembre. - Aprbs plusieurs jours de malaise,
sans app6tit et a la besogne quand mame, je sais un
peu mieux aujourd'hui, grice aux chefs qui se sont
aperqus de ma fatigue et m'ont soign6 avec affection.
Je continue la cure de lait concentr6.

-

363 -

2o.septembre. - Remerciez avec moi le bon Dieu et
la sainte Vierge, car c'est bien par un petit miracle
que je suis sain et sauf. L'automobile sur lequel je me
trouvais a t. heart6 violemment par une autre arrivant
a toute vitesse; j'ai fait un saut de 5 metres sur la
route, mais m'en suis tire avec quelques meurtrissures

aux jambes.
Les supirieurs, comme les soldats, me montrent de
l'affection; j'itais propose pour passer caporal maggiore, mais j'y ai renonch; je prefere continuer de
soigner nos braves bless6s;
2 octobre. - C'est de la tranchie la plus avance
que, par un mot,jeviens vous remercier de votre lettre;
d'ici j'entends parfaitement parler l'ennemi. Pendant
la nuit, en d6pit de la pluie, c'est un croisement continuel de feux. C'est la Croix-Rouge anglaise qui fait
ici le service; A vrai dire nous ne nous entendons pas
toujours parfaitement; il faudrait ici M. Tabasso, il
serait k bonne 6cole pour se perfectionner, cependant
je ne lui soubaite pas d'etre rappel6 sous les armes.
9 octoble. - Hier, j'ai pris un nouvel office; je reste
continuellement aux tranch6es, mais je suis content
6galement, d'autant plus que je compte bien sur Ia
protection de saint Roch; si vous voyezquelles miseres,
quelles souffrances! Priez pour moi qui en sens grand
besoin. Du moins ici j'ai la consolation d'entendre
tous les jours la sainte messe et le soir de reciter le
chapelet en commun.
1o awoembre. - Depuis le commencement de mai,
je n'ai plus enteadu le son des cloches; mais, par
contre, ii semble qu'ici tout doive s'abimer dans les
profoBdears de la terre; pas une minute de rvpit, ni
jour, ni nuit; les pauvres soldats de vingt anssemblent
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vieillis avant l'age. Pour moi,je suis toujours au meme
poste et si fatigu6 que, soignant un de mes cousins,
je ne le reconnaissais meme pas. Heureusement que le
bon P. Turco vient chaque jour cel6brer la sainte messe
dans la tranchee oi je me trouve; il est d'un admirable
ddvouement. Sur quarante-sept soldats de mon pays
natal, beaucoup sont deja de l'autre c6te. Je ne sais
pas comment je suis encore en vie vraiment; de tous
c6t6s j'entends des voix affaibliesappelant: t Maman !
et le coeur me saigne A la pens&e qu'ils ne reverront
plus la maman, ces pauvres enfants.
12 dtcembre. - Apres de longs mois en premiere
ligne, nous allons a l'arriire prendre un pewude iepos,
mais je confesse que je souffre de laisser ces lieux ou
j'ai iti timoin de tant de douleurs, mais aussi de tant
de graces, et puis, plusieurs des miens y dorment leur
dernier sommeil.
L'on me dit que j'aurai quelques jours de conge,
et s'il en est ainsi j'espere ktre h Turin ie 27.
Fr. FOI.
Voici quelques extraits des lettres dcrites par le frre Sanguanini, frere coadjuteur a Casale Monferatto, mobilisi depuis le commencement de la guerre.

i" novembre 1915. - Je me trouve a VWrone, sur le
point de partir pour le front. Je dors par terre, suis ial
nourri, me fatigue beaucoup, chante comme un merle

et, en r6sume, suis toujours content.
8 novembre. - En route pour Asiago. Le bon Dieu
me demande 1a un bien gros sacrifice, mais je veux &tre
fidele a sa volont6; l'eloignement de la Communant6
est ce qui me coite le plus... j'ai toujours en pens6e
ma cuisine de Casale.
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i8 movembre. - Je me trouve en tranchbes, face a
l'ennemi qui n'est qu'i une centaine de metres, a
3oo mbtres d'altitude, au milieu de la neige, et il n'y fait
pas chaud; aussi quelques v6tements d'hiver seraient
recus avec reconnaissance. J'ai cherche i savoir si
quelque Missionnaire ou frbre 6tait de ces c6t6s, mais
en vain.
I3 dicembre. - Tout d'abord, reconnaissant merci
du paquet; ne m'expidiez plus rien, ce que j'ai me
suffit. Le jour de la Medaille miraculeuse, j'ai pu faire
la sainte communion a ma grande consolation, mais
non le jour de l'Immacul6e. Si je rentre a la Mission,
je pourrai bien dire que c'cst par une grice sp~ciale
de la sainte Vierge, carje suis en premiere ligne parmi
les combattants; inutile de donner de plus amples explications, i'est-ce pas? du reste le bon Dieu me protege plus que je ne le m6rite. Il est deux heures du
matin, le canon gronde et il ne fait pas chaud.
Merci du derangement que vous
17 dicembre. prenez pour ce pauvre petit soldat, fier d'etre enfant
de saint Vincent. Les caramels sont arrives juste a
point, car j'ai 6ti plusieurs jours avec toux et fiivre;
heureusement la chaude 6charpe de laine est venue
me preserver de nouveaux rhumes; je m'en couvre
avec satisfaction et je fais ainsi fort bien la figure de
ces bons pastoureaux se pressant pres de la creche du
petit J6sus.
Bonnes fetes de Noel & tois les Missionnaires et aux
frýres de Turin. Qui aurait dit que je commencerais
ainsi la neuvaine de NoSl au son du canon!
Depuis le mois de mai 1916, le frere Sanguanini, est prisonnier en Autriche.
Terminons par les lettres suivantes dcrites

&M. DamC, visi-
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teur, par M. Varett, 4tudiant a Chieri, mobilisr,
des les premiers jours de la guerre.

lui aussi,

16 mai 1915. - Hierseulement, nous avons fait une
petite halte dans un village Pojan oit le a comando )
dont je fais partie et une quinzaine d'hommes sont
abritis dans une espece de villa; mais le capitaine et
le lieutenant seulement ont eu une mauvaise pailasse
pour se reposer, les autres, nous avons couchi sur deur doigts de paille, ce qui ne m'a pas emp&ch6 de dormir
a poings ferm6s du soir jusqu'au matin, tant la fatigue
etait grande. Avec peine, nous pouvons nous rassasier,
car la pauvret6 est extreme dans ce petit pays. Nous
sommes a une cinquantaine de kilometres de la frontiere; devant nous s'el6vent de gigantesques montagnes
qui semblent difier l'ennemi et.nous mettre a l'abri de
ses attaques, mais en sera-t-il ainsi?
La population semble bonne et devote; hier, je suis
entri dans l'6glise pour y prier quelques instants, elle
etait pleine de paysans, de paysannes qui, rentrant des
champs, venaient rendre hommage A la Reine du ciel
et implorer sa protection par la recitation du chapelet.
25 mai. - Ce soir, nous avons recu 1'ordre de laisser
Pojan pour nous rapprocher d'Agorda; notre r6giment.
a dit le colonel, sera en premibre ligne. En attendant,
ma vie est toujours la meme; hier, j'ai pu aller voir
M. le cure et m'arriter ensuite quelque peu auprýs
du tabernacle, aux pieds de Marie, et cela fait
du

bien.

i" juin. -

Je viens de recevoir votre tres cbhre lettre

et celle des 6tudiants; je ne sais comment vous remercier du plaisir que vous m'avez ainsi procure; je les ai
deja lues et relues, et je les conserve pour les
relire
encore dans les mauvais moments. Dimanche,
nous
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avons eu la sainte messe, c6r6monie vraimentimposante
dans sa simplicit6. Aprbs le d6jeuner, chaque capitaine
a la t&te de sa compagnie s'est rendu au lieu de la ceremonie : un vaste pr6 assez 6tendu pour contenir tous
les hommes du r6giment. Avec un ordre parfait, nous
formImes le carrd; au milieu, devant le petit autel improvis6, 6tait le commandant du r6giment entour6 de
ceux de chaque bataillon ei posture tres religieuse. Si
vous aviez pu voir ces deux mille huit cents hommes.
autour du pretre c6lebrant le saint sacrifice, comme
nous, vous auriez Wt6 profonddment 6mu!
6 jui. - C'est de la part de notre aum6nier que je
viens vous demander des medailles miraculeuses, il n'est
plus possible d'en trouver une a Belluno, tous les magasins en sont depourvus a force d'en vendre, et cepenSdant les soldats la demandent avec instance.
23 juis. - Nous avons escalad6 une montagne de
20
o matres par un sentier escarpi creus6 par le g6nie
et gravi avant nous par nos valeureux Alpins. Mont-e
Srapide et fatigante, pour tous, mais plus encore pour
les pauvres soldats qui, moios fortunes que moi, portaient sac au dos. Le froid est tres vif et I'on ne se
douterait pas d'tre as mois de juin.
Bonaes vacances a qui pourra en jouir; pour moi, me
voil& dejA en montagne; A vrai dire je souhaiterais
bien un peu la plaine.
6 juillet. - Les longues marches, je dois I'avouer,
font grand bien a ma sante malgr6 ]a fatigue du moment. Aujourd'hui, nous en avons fait une de 34 kilometres sur le mont San Sebastiano; arrives au sommet,
le panorama enchanteur faisait oublier la fatigue, mais
les coups amortis du canon r6sonnant a chaque minute
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venaient nous rappeler a la triste realit6; un peu plus
au loin, c'6tait la bataille.
16 juillet. -- Hier au soir, j'ai pu avoir une heure
libre et j'en ai bien vite profit6 pour faire une visite a
J6susEucharistie, consolation rare, car le capitaine me
lie pour ainsi .dire au bureau; aussi comme j'en ai
joui! il me semblait etre transport6 dans un petit paradis.
26 juillet. - Nous voila a Falcade Alto. Le 17, a trois

heures du matin, les trois bataillons cantonn6s pras
d'Algorda requrent I'ordre de partir pour Falcade et
aussit6t : en route ! le comando fermant la marche.
La journ6e 6tait magnifique, la poussiere soulev6e formait de gros nuages gris nous enveloppant. Le long
de la route, nous croisions d'autres bataillons, curieux
de savoir oi nous nous rendions. Aux rares paysans
que nous rencontrions, nous demandions si Falcade
etait encore bien loin, et la r6ponse invariable 6tait:
,,Oh ! non, encore une petite heure ); mais cette petite
heure ne finissait plus. Enfin, vers midi, nous arrivions a.Falcade Basso. Apres nous etre restaur6s un
peu, nous nous remettions en route par une mont6e
rapide qui nous fit suer plus encore que tout le reste
du parcours et nous arrivions a 2 0oo
metres d'altitude,
ce n'est pas mal, n'est-ce pas? et cependant l'ennemi
est plus haut encore et bombarde les positions pendant
que notre regiment va remplacer dans les tranchses
celui qui va prendre un peu de repos; heureusement
que les coups mal dirig6s n'atteignent par leur but.
Le fracas infernal ne m'a pas emp&ch6 debien dormir.
16 aoit. - Hier, l'ennemi a voulu nous distraire un
peu en nous envoyant bon nombre d'obus; Fun a 6clat6
a un metre seulement de la tente sous laquelle je me

S369 trouvais avec quatre soldats et, par une protection de

la Providence, aucun de nous n'a ete blessi. Nous
rions maintenant de ces coups manquis.,
19 aoit. - Pour feter l'anniversaire de FranqoisJoseph, les Autrichiens nous out fait present d'une
quantit6 considerable de bonbons, de ceux assez indigestes faisant plus de mal que de bien; pour quelquesuns de mes camarades, le cadeau a &t6 tout autre que
bon. Pour moncompte, j'en ai te' quitte pour quelques
eclats d'obus qui ne m'ont fait aucun mal.
26 aozt. - Apres quatre journbes de tranchees, me
voila un pea a I'arrire, dans un poste moins perilleux,
bien que l& encore les pilules ne nous soient pas spargn6es. Je vais trbs bien et constate mieux chaque jour
que ce ne sont pas les fatigues et les privations qui
rendent rmalades.
1i seplembre. - Nous sommes pass6s un peu i l'arriere pour une dizaine de jours de repos. Chacun
s'occupe a faire sa lessive, et non sans besoin, car,

depuis deux mois, impossible de penser a changer de
linge. Demain, j'espere avoir la consolation d'aller
passer quelques instants auprks de Notre-Seigneur au
tabernacle; j'en sais privi depuis longtemps et j'en
eprouve un vrai besoin.
17 septembre. -

Avant que de rentrer aux tranchees

de l'avaat, je reviens a vous. Notre secteur a pris une
tres grande importance et en consequence est devenu
plus p&rilleux. Mieux que jamais je comprends maintenant la grandeur de la grace de la vocation; on en
entend de toutes facons, mais les pri-res des Missionnaires et des ,tudiants sont 1A pour me soutenir, et je
le sens.
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- 2 septembre. - Votre lettre est venue me trouver
aux tranchies oui je suis revenu hier. Les dix jours de
repos ont pass6 rapidement; je les ai couronnas par
une grice dont j'etais priv6 depuis trois mois: la sainte
communion. 11 neige a gros flocons, nous ne sommes
pas trop a l'aise, mais patience, tout cela vient du clel
et vaut le ciel ; je jouis d'une excellente sante et en suis
moi-m6me surpris.
12 octobre. -

En route pour un nouveau front ignore,
a marchesforc6es et presque continuelles. Les fatigues
ne manquent pas, mais volontiers je les offre au bon
Dieu avec les souffrances plus intimes de t'me, au
contact de certains soldats. C'est, me semble-t-il, Ia
meilleure priere que je puisse lui offrir et tout cela
n'est-il pas un bon noviciat? a Chieri, c6tait la thiorie; ici la pratique et certes, l'obbissance ne saurait tre
plus aveugle.
26 octobre. - De nouveau, nous voila au front, et
je puis bien dire que si je suis encore de ce monde,
ce sont les prieres des bonnes ames qui me gardent.
En d6pit d'une toux opiniAtre qui a pour. heureux rCsultat de me tenir eveille la nuit quand, faisant la
sentinelle, le sommeil vient me surprendre, je jouis
d'une bonne sante.
27 novembre. - Comme je vous 1'ecrivais pr6c6demment, l'on m'avait fait esp&rer d'aller a Turin ou dans
quelque autre ville, hors de la zone de guerre, mais
l'esperance a et6 vaine et me voilA de nouveau avec
mon r6giment, ein ce moment encore au repos pour
quelques jours, mais qui ne tardera pas a retourner
en premiere ligne. Patience! Fiatvoluntas Dei!
VARErro.
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Lettre de-ma swur BONARDI,-J ma sour ROSSIGNOL,
visitatrice de Turin.
Tortone, le 3o septembre 19i6.

MA TRts RESPECTABLE SCEUR,

La grdce de Notre-Seigreur soit avec nous pour jamaisl
Dans une des dernieres arrivees de blesses, on nous
apporta, parmi les soldats,un garoonnet d'une quinzaine
d'annies, Ie dernier des nombreux enfants d'une
pauvre veuve. II s'itait rendu an front pour travailler
dans les tranch6es et par son petit gain venir en aide
i sa pauvre mere. Mais, apres une vingtaine de jours i
peine, atteint de nostalgie, il demandait avec instance
de retourner chez lui, en Sicile. Comme ii 6tait sur le
point de partir avec d'autres soldats, une bombe lanc6e par un arhoplane le blessa ainsi que plusieurs soldats; il fut transport6 dans un h6pital de camp d'abord,
puis dans le n6tre. Le pauvre petit pleurait comme un
enfant en r6pitant qu'il voulait retourner auprbs de sa
mere, et il ne se calma que lorsqu'il vit que l'on exp6diait a sa mere son petit gain (40 francs) et qu'on lui
cut promis qu'aussit6t guiri il retournerait chez lui.
Ce pauvre enfant, intelligent et de bonne nature,
etait complktement d6nu6 d'instruction religieuse.
Nous nous assurames d'abord qu'il avait 6t6 baptis6,
puis nous entreprimes de l'instruire, et il fallait voir
avec quelle bonne volont, il 6tudiait le cat6chisme, avec
quelle avidit6 il .coutait les explications que lui donnaient tour A tour M. I'aum6nier et les sceurs. Bien
prepar6, il ne tarda pas d'etre a mame de faire sa premiere confession, sa premiere communion;. puis
Mgr l'veque vint lui administrer le sacrement de confirmation.
Ce fut vraiment- une bele journie, la c6r6monie
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6mut tous les soldats presents, et le pauvre petit, hors
de lai de la consolation, ne cessait de remercier ceux
qui avaient contribuC a le rendre si heureux et promettait d'etre toujours bien fidele &Dieu, A ses devoirs de
chretien.

Que de miracles la grice opere ainsi dans les ames,
mais tous ne peuvent etre narr6s.
Soeur BONARDI.
GRACES OBTENUES PAR LA MEDAILLE MIIRACULEUSE
Massa Carrara.

Parmi nos braves soldats, genCralement bons et anim6s de sentiments religieux, il s'en trouvait un qui,
bien qu'ayant &t klev4 chr6tiennement, n'avait plus
pour la religion chretienne que l'indiffrence et m&me
la haine; des blasph&nes s'chappaient de ses lIvres

lorsqu'il entendait parler des choses de Dieu. Atteint
d'une violente pneumonie, il fut bieat6t dans un tat
-tres grave, et ce n'est pas sans une profonde douleur
que je le voyais s'en aller vers son eternith en d'aassi
tristes dispositions; a diverses reprises, j'avais essay6
de faire p6netrer Dieu jusqu'i ce coeur, mais ea vain,
comme avaient 6t vaines les affectueuses exhortations
de sa pieuse tante accourue aupres de son lit de souffrance.
Cependant, il avait accept6 une M6daille miraculeuse et avait consenti qu'elle fut attachie A son poignet tandis que sceurs et orphelines multipliaient lears

pribres afn de faire violence au coeur de Dieu et d'obtenir Ie saint de cette pauvre Ame. Je me disais dans
mes alibes et venues aupres du cher malade : a II est
impossible que notre Immacule Mere ne fasse pas ce
miracle de conversion. ) Cependant, I'atat du malade
allait s'aggravant, le m6decin avait dit qu'il ne passe--
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rait sans doute pas la nuit. Le coeur angoiss,, je m'approchai de lui; il "tait en pleine connaissance, mais
toujours aussi farouchement r6calcitrant; m'adressant
a Marie, je m'6criai : Mais, ma bonne Mere, est-il possible que vous laissiez plrir une ime que nous vous
avons confide, votre Midaille n'est-elle done plus miraculeuse? Y
Que se passa-t-il dans le coeur du malade, je l'ignore;
toujours est-il que, doucement, il m'appela: t Ma Soeur,
ma Sceur, je d6sire me r6concilier avec le bon Dieu,
envoyez-moi le pretre au plus t6t. n C'6tait le loup devenu agneau. Je ne le fis.pas ripter deux fois, et,
bientt apres, le malade animb du plus sincere repentir,
reconcilid avec Dieu, recevait la sainte communion en
d'idifiantes dispositions.
Le remide de l'ame fut aussi celui du corps; car la
nuit fut calme; le lendemain matin, le docteur sarpris d'une telle ameliorationle jugeait hors de danger;j'ai lieu d'espirer qu'il maintiendra sa promesse de se
montrer dor6navant un vrai chritien pratiquant.
Gloire a l'Immaculee Marie qui, une'fois encore, a
montr6 sa puissance et sa misbricorde.
Secur GALBUSERA.
Nous avons -toujours beaucoup de travail, mais le
bon Dieu ne nous mesure pas ses consolations. C'est
presque tous les.jours, ma Tres Honorke MBre, que
nous sommes les timoins de faits consolants, soit pour
les ames, soit pour les corps de nos braves blesses.
En voici an qui vous intbressera certainement : I yaa
peine vingt-cinq jours, on nous amena un pauvresoldat
qui faisait peine a voir: une bombe lancie par 'ennemi
avait tu6 deux de ses camarades qui se trouvaient a ses
c6tes et -'avait lui-meme frappe d'une maniere si terrible
que les yewic sortaient de leur orbite, puis il perdit
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I'ouie et la parole. Mais ce qui 6tait plus terrible, c'est
an trembleme.it nerveux qui ne lai donnait pas un
instant de rpos; les docteurs recoururent en vain a
toutes les ressources de l'art pendant dix jours consecutifs. Oh! que nous souffrions, ma Mere, de voir ce
pauvre homme dans un tel 6tat; tout d'un coup, 1'id•e
me vint de lui faire imposer notre M6daille par
M. l'Aumbnier avec les priercs liturgiques et en pr6
sence des autres soldats bien recueillis qui invoquaient
eux aussi, notre Mere Immaculie; apres l'imposition
de la Medaille, nous r&citimes tous ensemble Flinvocation : (i 0 Marie concue sans pchb6 , et 'fimes la promesse de rdp6ter la mime priere pendant neuf-jours.
Oh! que la sainte Vierge est bonne, ma Mbre! le lendemain, notre cher soldat put fermer un peu les yeux,
puis, quelques jours apres, il commenga - prof&er
quelques mots, et a entendre un peu; son tremblement
convulsif diminuait, en meme temps que les forces
revenaient, au grand etonnement des docteurs. Juste,
I. la fin de la neuvaine, nous eames la consolation de
le voir assez rdtabli pour apprecier la grice qu'il avait
recue; de lui-meme, il demanda a se confesser et a
communier. Et maintenant, rentr6 chez lui, il ne cesse
de parler a sa femme et A ses enfants de la grAce
obtenue par l'imposition de la chere Medaille qu'il
baise sans cesse et qui, selon son expression, a sera
gardee sur sa poitrine comme un tr6sor ,.
Soeur CmIABODO.
Notre ambulance depasse le chiffre de mille, aais,
Dieu merci, les forces se soutiennent et les consolations ne manquent pas; en voici un echantillon.
Parmi les bless6s amen6s a I'ambulance, ces mois derniers, il s'en trouvait un qui, en franchissant le seuil
de l'h6pital, declaraau major que, comme il ne croyait
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a rien, il ne voulait pas etre molest6 pour prier, voir
le pretre, etc. Le major I'assura qu'il ne subirait pas
la moindre pression, mais qu'il devait se r6signer &
entendre les prieres qui se font dans les salles, voir
circuler M. rAum6nier qui, le dimanche, dit aussi la
messe -dans la meme enceinte : ( Oh! soyez tranquille,
major, repondit le bless6, tout celane me fait ni froid
ni chaud; pourvu qu'on n'exige rien de moi, je ne
demande pas autre chose!i
En effet, notre blesse
paraissait de marbre lorsque ses camarades priaient,
et quand M. I'Aum6nier s'approchait d'eux soit pour
les confesser, soit pour faire un bout de conversation.
Son regard plut6t doux, devenait quasi m6chant, le
dimanche, en voyant le major servir la messe qui se
dit dans-la salle; les autres malades privenus par
nous se tenaient bien sur la r6serve, 6vitant de lui
poser des questions, de faire la moindre allusion a
son attitude. Cependant, de lui-m&me, il fit part a son
voisin de son admiration de ce que, malgrb ses opinions
certainement p6nibles aux sceurs, ces dernimres le traitaient si bien, avaient a son 6gard des procedes si
bons, si d6vouks. Voila qu'un soir, a la fin de la pribre,
il. dit a l'in&frmier: c Est-ce que vous aussi, vous croyez

en Dieu? au Paradis? et- l'enfer? - Certes, oui, jPy
crois, r6pondit I'autre, et ne vous facbez pas, si je
vous dis que... tenez, je ne veux pas continuer, car on
m'a d6fendu de mettre cette question sur le tapis. Mais non, riplique notre m&cr6ant, parlez done, lessmurs ne vous gronderont pas, car je ne vous denoncerai pas, et pour ce qui me concerne, vous ne me
feres ni bien ni mal... allons, dites tout ce qu'il vous
plaira. - Oht ce n'est pas long, r6pliqua l'infrmier, je
voulais vous faire remarquer que, 'enfer existant certainement, vous ris quez d'y tomber si vous mourez dans
vos sentiments w. Et li-dessus, Finfrmier se sauva...

-

376 -

Le lendemain, notre bless6 ordinairement gai,
paraissait quelque peu triste, pensif. Et cette tristesse
s'accentuait de jour en jour sans que nous puissionsen deviner la cause. Un de nos malades, cependant,
un petit espiegle de vingt ans, tres intelligent et parfait croyant, dont le lit ktait plac6 vis-a-vis de Iautre,
me dit d'un air radieux, mais i mi-voix :a Ma Soeur,.
j'augure bien de cette tristesse; c'est que les remords
doivent le gratter, vous verrez, ma Soeur, que c'est bietr
ce que je pense. - Mais taisez-vous donc, lui ripon-

dis-je; ne nous melons pas des affaires des autres; I
Le pauvre petit repliqua : Ma Soeur, je ne dirai plus
rien, mais vous verrez, la Madone si honoree dans
notre salle fera son coup ! )Ces paroles me donnehnt.
de 1'emotion, mais j'affectai un air indifferent par prudence.
Quelques jours apres, le micriant demanda a son
voisin le catechisme qu'il avait sur la table, parce qu'il
voulait le feuilleter. Donn6 de trbs bonne grice, il se

mit a le lire avec avidit6, et le soir il me pria de lui
en procurer un pareil. Affectant toujours de l'indiffirence, je lui remis le livre, et, en me remerciant, il me
lanca un regard scrutateur qui en disait bien long.
Tout absorb6 dans son 6tude, Ia tristesse paraissait.
faire place A sa gaiet6 habituelle, lorsqu'un matin iL
pria I'aumbnierde s'approcher pour avoir I'explication
d'un chapitre. Ce service fut rendu avec politesse etun grand merci s'ensuivit, sans un mot de plus. La.
ineme demande se renouvela quatre fois, et au merci
habituel, fut ajouthe une poign6e de main. Jugez de
notre joie, voyant dans cette heureuse 6tude un pr&
lude de conversion. Ma confiance d6passait celle 4d
mes compagnes, car j'avais gard6 le secret de ce
que
j'avais fait; j'avais cach6 une Medaille miracatleuser
dans son oreiller. La sainte Vierge ne trompa pas mes.
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esp6rancest Le 16 juillet, fete de Notre-Dame da
Mont-Carmel, notre malade me fit appeler et me dit
d'une voix imue-: i Ma Soeur, vous allez 4ire atonnee
de ce que je vais vous dire, mais vous pouvez me
croire! j'ai r6flichi'longuement, j'ai ttudi le catichisme, j'ai demande des explications a M. 1'Aum6nier et je suis revenu de mon incredulite; un mauvais
livre lu a !'Age de seize ans m'avait egar6; je vous en
prie, ma Sceur,couronnez tout ce que vous avez fait pour
moi en me confiant a M. I'Aum6nier. n Cet eccl6siastique, bien z61i, s'est entretenu longuement avec lui,.
et, le 15 aofit, entoure de presque tous ses camarades,
il recut a la table sainte le Dieu si bon qui certainement I'avait amen6 i 1'ambulance pour faire 6clater
une fois de plus sa grande misericarde!
Sceur N...

PROVINCE DE NAPLES

LItalie miridionale est, elle aussi, visitie par les bombes.
Voici des tragments de lettres i ce sujet.
Le 3x juillet 1916 masa*ur Ck~snelong, visitatrice de la province de Naples, 6crivait les lignes suivantes :
Pensant, ma Tr:s Honoree Mere, que vous- serez
inquiite si les journaux vous apprennent que des
bombes ont &t lancies sur Bari et Molfetta, je vous.
envoie topie des extraits de lettres revues de nos

sceurs. Ma soeur Fallica, de Molfetta H6pital, nous
a telegraphik de suite pour nous, tranquilliser. Vou-

voyez, ma bonne Mere, que notre c6leste gardienne a
encore une fois prot6ge-vos filles.
JBari, a7 juillet.

Nous-avons eu ce matin la visite de plusieuri aero-
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planes ennemis qui ont et6 vaillamment repousses par
les n6tres dans une heure de combat airien. Les detonations ont mis la ville en grand 6moi. Grace a Dieu
et a nos saints protecteurs, aucun mal n'a tC fait a

nos trois maisons, ni a celle de nos Missionnaires.
Soeur LAFABRIER.
Bitonto, 26 juillct 1916.

Giovinazzo n'a eu qu'une seule bombe, tomb&e en
dehors des habitations. 11 n'en a pas 6tC de mime du
pauvre Molfetta qui a 6t6 tres eprouv6 : vingt morts et
beaucoup de dommages materiels. II parait qu'une
bombe serait tombee tout pros de l'orphelinat.

Soeur VO.LLAO.
Molfetta, i r aoit 1916.

Vous aurez requ le teligramme vous assurant que,
moyennant la protection de la sainte Vierge invoquie
avec foi et confiance dans le terrible moment, nous
etions toutes saines et sauves, comine aussi nos chers
malades et orphelines, sans aucun dommage mat&riel.
Je vous avoue que le danger a 6t- grand .et mon cceur
se serrait en me voyant entourie de personnes qui imploraient pitie. A peine le bombardement fini, je dus,
avec mes compagnes, assister les pauvres victimes
transport6es a notre h6pital dans un etat lamentable.
Sept morts furent mis en cercueil le mieux possible.
Dix blesses, plus ou moins gravement, requrent lea
soins n6 cessaires et vont d6ja mieux. Le lendemain
se firent de somptueuses fun&railles: les sept biires
sortirent de notre h6pital accompagnies de Mgr I'iv&que, des chanoines et de toutes les autorit6s civiles et
militaires. Vous pouvez vous imaginer I'emotion g&
n6rale!
Hier le d6pute vint visiter les blesses; ii fut content
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de les voir bien assistes et eut des paroles d'.loge pour

I'h6pital. Gloire en soit toujours au Seigneur!
Seur FALLICA.
Extrait d'une lettre de ma sawu GREY
t ma sEwu CHESNELONG, visilatrice.
Tarente, 4 aouta916.

-Vous avez sans doute entendu parler de l'explosion

arrivee sur le beau navire Leonardo-da-Vinci. Mercredi,
a onze heures du soir, nous dormions profondEment,
lorsqu'une forte detonation et une grande lueur nous
riveillent en sursaut. Croyant A an aeroplane, nous

nous sommes habill&es; pendant ce temps, tous
nos malades descendaient; nous sommes d'abord
rest6es au dortoiri allant ensuite aux informations,
nous avons appris l'explosion de ce beau navire, et,
immddiatement aprEs, nos seurs ont et6 reclamees
dans nos divers h6pitaux. Nous 6tions prates, C'6tait
impressionnant de marcher dans l'obscurit6e clairees
par les r6flecteurs des navires et les dernieres lueurs
de Fincendie. Les personnes que nous rencontrions
bdnissaient le passage de nos sceurs dont les blanches
cornettes se dessinaient dans I'ombre. A l'h6pital
militaire sont arrivdes bient6t les malheureuses victimes, difigurees par d'horribles brilures; toute la
nuit s'est pass6e a les recevoir, i les consoler, les
encourager. La journ6e d'hier a Wetoccupee par les
soins a leur donner et par I'organisation d'autres salles,
d'autres lits, pour les pauvres blesses qui avaient recu
les premiers soins sur les autres navires et 6taient
transport6s peu i peu i& 'h6pital. Nos malades de
I'Institut ont augmentd; on en a envoy6 plusieurs de
l'H6pital principal pour faire place aux plus graves
malades. En ce moment, nos seurs ont plus de mille
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trois cents malades a soigner dans les divers h6pitaux.
Le navire a it& coul a fond pour kviter d'autres
explosions qui auraient pu communiquer le fen aux

navires voisins.

Sieur GREY.

PROVINCE DE LORRAINE

Extrait d'une carte de Ia saur LEUZBOURG,
a Fribourg.
visitairice, sa ssasr
BeUetanche, L3 septembre 19• .

... Nous passons de mauvaises nnits et le chapelet
s',grene pour nous recommander la sainte Vierge;sa
protection ne nous fait pas defaut. J'en deviens toute
nerveuse de frayeur, et notre pauvre seur Marthe, dont
le cceur est encore moins solide, en est toute malade,
chaque fois que les avions apparaissent; pas d'autre
remede que la confiance en Dieu.
Je voudrais aller voir nos sceurs de Lorquin, mais
le permis se fait attendre depuis plus d'un mois, les
voyages se font difficilemeat; cette interruption de
relations est bien pýnible.

Pour le reste, nous allons assez bien, la incessitC
rend inginieux; au point de vue culinaire, la guerre
actuelle aura appris bien des recettes de multiplications et de transformations iconomiques, dont on
n'avait pas idWe auparavant: notre bonne soeur Catherine est toujours en combinaison pour allongerla sauce
et elle y parvient d'une maniire bien satisfaisante.
Ses soupes aux 1lgumes sont renomm ses: la pomme de
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terre crue, rap6e, en forme presque toujours le fond
nutritif et liant - le bouillon gras est rare.
Sceur IEUZBOURG.

PROVINCE DE CRACOVIE
La Galicie orieatale, oi se trouvent la plapart des maisons
des Filles de la Charitd de la province de Cracovie, a itd
occupEe par les armies russes dbs l debut de la guerre; puis
celles-ci se sort retiries, mais, en janvier 196, la visitatrice,

Zaleska, Ccrivait N la Trbs HonorEe Mire qu'elle
ma sqa
Etait encore sans nouvelles de six de ses maisons.
Le 5 avril dernier, le bon Dien a rappeld a lui la visita-

trice, sans Iwi faire connaltre ici-bas 1'tat de ses pauvres

illes. Une d'elles, ma sour Marck deuxieme, sacur servante
de Ph6pital-orphelinat de Budzanow,ecrit le ti juin 1916 :
Rusie-Moscou.
MA TRtS HONOREE MERE,

SDepuis quelques jours, c'est-i-dire depuis le 26inai
dernier, nous nous trownons avec les enfants de notre
orphelinat a Moscow.
On nous a menees jusqu'ici, bien que pous ayons
supplik qu'on nous laisse dans notre petite ferme a
Kulczyce, oh nous itions retir6es avec nos enfants
depuis I'6t&dernier, car notre bhpital a &tC dtrait.
Cest le Comit6 polonais qui s'occupe ici de nous en
,ce moment.

Soeur MARCK.
La mfme ecrit le 21 juillet 1916 :

MA Tks -HoNOR.E MERE,
La grdce de Notre-Seigeur

soit avec wous pour jamais!

C'est le 17 juillet, au soir, que j'ai requ votre si
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bonne lettre; ce fut une grande surprise et une grande
joie pour nous. Des le lendemain, je me suis rendue
chez le consul de France, mais il nous a dit qu'il n'a
requ aucun tilgramme de l'ambassadeur de Paris.
C'est probablement seulement Pitrograd qui aura 6te
arise. Il nous a declare cependant qu'il pourrait nous
faire renvoyer a Budzanow ou plut4t a notre ferme de
Kulczyce, mais seulement les sceurs; il ne pourrait rien

faire pour nos enfants, car ce sont des sujets autrichiens. II nous a donn6 cependant le conseil d'engager
le a Comite polonais pour les victimes
de la guerre ,
a adresser une demande au commandant de I'armie,
de nous renvoyer avec nos enfants et M. I'Aum6nier
et il signera volontiers cette requite. Nous
serions
tres heureuses de pouvoir rentrer dans notre
pauvre
abri; mais si cette demande nrist pas acceptt~e,nous
esp6rons au moins, qu'on ne nous expulsera
pas plus
loin. Nous exposerons tout cela aux
messieurs du

comit&.

Nous ne sommes pas amenies ici comme prisonnieres
de guerre, mais on nous dit que c'esl parce
que nous
6tions trop pros du champ de bataille. Le6
jaillet dernier, nous avons recu l'ordre de la police
de partir
plus loin. Grace aux d6marches du Comite
polonais,
notre d6part a fte ajournk.

Le Comit6 polonais nous a prises sous sa protection
d&s notre arriv6e; present ces messieurs
pensent nous
trouver un logement un peu plus grand
et ils veulent
nous confier plus d'enfants, car jusqu'ici
nous n'avons
que nos vingt-cinq. On m'a demand6 si
nous pouvions
changer d'habit, das le cas 0of cela nous serait
demandS.
J'ai r6pondu que cela ne d6pendait pas
de moi, mais de
nos Suprieurs quisont a Paris. Nos v6n e
r6s Supirieurs
voudront done bien nous donner une
ligne de conduite et un conseil. Ma Tres Honoree Mre, nous
se-
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rions on ne peut plus pein6es si vous nous autorisiez
a faire cela!
Nous ne pouvons pas savoir aujourd'hui si le Comit6
polonais pourra se charger plus longtemps de notre
entretien. On nous promet de faire une chapelle dans
la nouvelle demeure; a present diji nous- avons la
sainte messe tous les jours.
Nous ne savons pas s'il y a ici d'autres de nos soeurs

et le Comite 1'ignore aussi.
Nos sceurs de Husiatyn ont du quitter 1'h6pital, elles
sont au presbytere;_une dame charitable s'occupe
d'elles.
Nos soeurs de Skalat ont eu plus a souffrir.
A Tarnopol, nos seurs sont resties A I'h6pital, et
elles soignent les soldats russes, malades ou blesses.
Sceur Marie MARCK.

PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
Voici quelques nouvelles de Constantinople qui remontent
au 25 ao6t 1916:

Des 35 confreres qui composaient le personnel de nos trois
maisons, il n'en reste plus que 8; sur i5o seurs, il en reste 7o.
Tchkoour-Bostan est devenu pour ainsi dire la maison cen-

trale des seurs. Les vinarables sceurs de la maison de la Providence y ont trouv6 un asile et tons les soins que necessitent leur age et leurs infirmitCs. Cette maison ne doit son
salut qu'a la presence des Allemands qui y ont etabli leur
ambulance de la marine.
L'Aditial des Artisans, sous la protection autrichienne, ne
semble pas etre en danger. II est du reste si pauvre, si miserable qu'on ne saurait qu'en faire. Cependant cette maison a
dfi payer aussi son tribut; elle a eu les honneurs de la persecution; mais Mgr Dolci, qui s'est fait le protecteur de toutes
nos oeuvres, a pris en main la cause de nos seurs et nous
esperons que 1'orage est passe
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L'Wjpital Gi'emia n'a plus it6 inqui6t6 depuis qu'il-a 6t6
mis sous !a protection de la Deilgation.
Nos soeurs de l'Hipitalfran(ais sont dans un appartement a
PFra. Ma smour Voisin s'est prioccuple de doiner da travail a
ses compagnes : quatre vont a l'h6pital autrichies, uae autre
au dispensaire de Tchokour, sur la demande do doctear
allemand, une autre a Geremia.

Nos six sceurs de Pl'hitalde la Paix continuent I donner
leurs roins aux malades avec un divouement et une abn.gation admirables.
A Antigoni, les quatre serurs soignent les orphelins de la

Paix recueillis dans la maison de nos scers de Saint-Georges.
Quelques mots maintenant de nos conftres. Tons aont bien,
sauf M. Picard. Les tracas qu'il a eus pour tAcher de sauver
quelques-uns de nos immeubles n'ont pas pen contribne a
augmenter son mal.
M. Vachett confesse les scers.
M. Dekempener et M. Proy s'occupent de notre eglise.
Malheureusement i'interdiction de I'acchs par e grand escalier
a diminuh le nombre des fidiles. Toutefois nos confrres out
chaque mois une belle riunion des Enfants de Marie. C'estla
le principal ministbre.

Quant k M. Murat, nous avons relat6 dans le dernier
numkro la fete de sa soixantaine de vocation.
M. Lacambre est A Saint-Georges. Malgri ses quatre-vingtcinq ans, il vient chaque dimanche partager le repas commun
Sla residence.
M. Lebarque continue son ministere k l'orphelinat Tchokour.
Lettre de M. BERGEROT, e M. E. VILLETTE,

Saufriew genbral.
Philippopoli, le 14 octobke L(L>.

Je puis enfin vous donner directement de mes nou-

velles.
Expulsi de Monastir le 25 janvier, je suis interna6
Philippopoli depuis le 4 fivrier. Je.me trouve avec le
frixe Loudenot chez les Pires de 1'Assomption. Nous
ne pouvions tronver mieux.
Puissions-nous y rester jusqu'k la fin des weinements. L'Otez, notre collaborateur, quoique Bulgare, a
&t6 expuls&. Depuis le mois de juin, il est libre et
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demeure actuellement a Sophia. Le d6part des sceurs
devait suivre le n6tre. Elles sont rest6es a Monastir,
je ne sais comment. Leur voyage aurait &t6 bien
penible, surtout ayant one sceur malade, qui venait de
subir une operation chirurgicale. Leur maison est
devenue ambulance allemande. Elles soignent les
malades allemands, et je sais qu'on apprecie leurs services. Un bon pr&tre allemand,aum6nier militaire,que
j'ai connu pendant quinze jours, s'occupe d'elles. Il
m'a 6crit en mai, en me disant de ne point m'inquiter
d'elles. II a beaucoup fait pour elles et ne cessera de
le faire. Toutes sont nourries aux frais de l'ambulance
et ont la nourriture des officiers.
BERGEROT.

CORPS EXPEDITIONNAIRE FRAN(AIS D'ORIENT

Lettre de M. LOBRY, visiteur, a M. VILLETTE,
Sup riefr gineral.
Salonique, le 6 octobre 1916.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre binidiction, s'il vous piai !
Plusieurs de nos confreres soldats sont dans la
region de Monastir. Hier, j'ai recu une lettre de
M. TouzA que j'aime a vous communiquer. Elle a pour
en-tete : ccDans les montagnes, ce mercredi 27 septembre.
« BIEN CHER MONSIEUR LE VISITEUR,

t Malgr6 les tracas et les miseres de la guerre, j'ai
uni mes priires-et actions de graces a celles de la
s5
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double Famille pour fkter notre bienbeureux Pere,
, A la fin du mois d'aouit, j'ai quitt6 l'extrkmit6 du
front mac6donien pour une autre extremit6. On se bat
avec acharnement dans nos parages. On nous avait
promis d'etre &Monastir pour le i" octobre. J'y aurais
trouv6 avec joie la maison de M. Bergerot. I1 y a
quinze jours, tout faisait prevoir cette rapide marche
en avant. Mais voilk les Bulgares accrochis sur les
hauteurs de Florina. Nos troupes se renforcent et
bient6t les Bulgares reprendront leur retraite. Nous
avons gagn6 sur eux une trentaine de kilometres. Dans
la contre-attaque du 19 septembre, on a constat6 que
les Bulgares avaient achev6 nos blesses.
( Pendant huit jours, nous 6tions trois Lazaristes
dans un village bombarde : MM. Lignier, Scotto et
votre serviteur. Dimanche 24 septembre,j'ai te6 envoye
dans les montagnes avec le bon M. Lignier pour 6vacuer les blesses sur les ambulances de 1'arriere. Pendant deux jours, nous avons gravi des montagnes et des
montagnes. Actuellement, nous sommes dans un bois,
au sommet d'une montagne de 1Soo metres. La fusillade et les mitrailleuses crbpitent nuit et jour de tous
cbt6s. L'6vacuation des blesses est trbs difficile dans
un pays aussi montagneux. Nous les conduisons a
35 kilometres d'ici, a dos de mulet, par des sentiers
souvent presque a pic. Les pauvres malheureux, comme
ils souffrent! Parfois ilenous disent: ( Tuez-nous donc,
( pourquoi nous faire tant souffrir! » Hl6as, nous
sommes bien impuissants a soulager leurs souffrances.
Le ravitaillement nous arrive quand il peut. Les nwits
sont tres froides. Je n'ai plus qu'une paire de chaussettes en lambeaux et je me permets de vous prier de
m'en faire envoyer une autre paire.
« Votre respectueusement affectionni.
c Th. Touzf. ,
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Pauvres confreres, par quelles fatigues ils passent et
a quels dangers ne sont-ils pas expos6s! 1 va de soi
qu'avec ma seur visitatrice, nous nous sommes empresses d'envoyer au cher M. Touze, non seulement
des chaussettes, mais encore d'autres choses utiles. Du
reste,ma smeur Reisenthel est maternellenent attentive
4 faire arriver a nos missionnaires soldats dans l'arm6e d'Orient tout ce dont ils ont besoin, mime des
g&teries. Lui ayant lu la lettre de M. Touze, elle me
disait : , Je vois beaucoup de pr&tres-soldats dans nos
h6pitaux militaires, mais comme les n6tres, il n'y en a
pas! oui, vivent les n6tres! ,
Un fait consolant a constater, et dont j'ai les 6chos
dans quantit6 de lettres que je recois, est la sollicitude, impr6gnie de discrite et fraternelle charite, que
partout les Filles de la Charite t6moignent a l'6gard
de nos confreres soldats. Qu'en retour1 elles aient les
meilleures benedictions de notre bienheureux Pere
saint Vincent.
Je n'ai point lu la lettre de M. TouzA sans &motion.
La Macidoine a 6t6 arros6e des sueurs de nos missionnaires depais nombre d'ann6es, mais.non a la fagon de
nos missionnaires soldats. Cette mission doit nous
rester plus chore que jamais a la suite de cette guerre
qui a conduit nos confreres militaris6s dans tous les
centres que nous avons 6vang6lises.
Pour ma part, je n'irai plus dans les r6gions de Koukouch, de Ghefghbli, de YAnidj6 et de Monastir sans
me souvenir de MM. Lampe, Bizart, Dagouassat, Scotto,
Lignier, Touzi, Blanc et Huguet. Zeitenlik nous rappellera le bon M. Calmet; et Salonique MM. Puyaubreau et Gaichard.
Je souhaite que nos Missionnaires et nos seurs
allant t Monastir, quand ils arriveront a Florina,
tournent leurs regards vers les montagnes qu'ils
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auront sur leur gauche, et qu'ils se souviennent que
c'est Mlque nos missionnaires MM. Lignier et Touze,
i travers des roches bordies de precipices, souffrant
du froid,de la faim, ont transport6 nos soldats blesses
au prix de mille fatigues et de grands dangers.
F.-X. LOBRY.
Le frire Tourad crit le IS octobre A M. Louwyck, assistant
de la Congregation.

Votre bonne lettre du 18 septembre a fini par me
trouver dans les hautes montagnes de la frontiere
d'Albanie ou j'ai pass6 quinze jours en la compagnie
des aigles noirs de Macidoine- Nous y 6tions i notre
aile gauche et mnme extreme gauche du front macedonien. N'ayant plus personne a notre gauche, c'tait la
course a celui qui tournerait I'autre; quelque chose de
semblable i la fameuse course i la mer des arm6es de

Foch et de von Kluck en octobre-novembre 1914. Les
Italiens ne nous ayant pas donn6 la main par I'Albanie, il fallait veiller a ne pas se laisser tourner. Le
jour de notre bienheureux PNre fut pour nous un jour
de vive inqui6tude. Nous etions perch6s stir un
piton
de I Soo-mitres et nous voyions les Bulgares defiler
dans le ravin i nos pieds, effectuant on mouvement
tournant. Un r6giment de nos vaillants fantassins
les
recut a coups de fusils et de mitrailleuses et
le mouvement fut arr&t6. Mais la nuit tombait et 1'6pais brouillard tres frequent dans les montagnes servirait-il
a
l'ennemi pour tromper la vigilance des avant-postes?
question angoissante. Par prudence, les aum6niers,
catholique et protestant, plibrent leurs testes
et sellkrent leurs chevaux, prets i partir i la preminre
alerte.
I1 y avait cinquante blesses a notre poste de secours
et
nous ne pouvions les quitter. Le m&decin-chef
fit fabriquer un fanion de neutralit6 avec des moyens
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de fortune; on le hissa au plus haut d'un arbre et on
attendit les Bulgares qui ne vinrent pas. Vous dire
que j'ai dormi cette nuit du sommeil profond du grand
Condb la veille de Rocroi ne serait pas exact; cependant, confiant en-la Providence et en notre bienheureux Pere, dont nous cel6brions le dies natalis, je
n'etais pas tris inquiet.
Les Bulgares qui battaient en retraite depuis Ostrove
avaient r6ussi A s'accrocher aux hauteurs de FlorinaPissoderi; ils enont 6t6 delogis. Actueliement, ils sont
traques dans le camp retranch6 de Monastir oi nos
canons de tous calibres finiront par les r6duire. La
ville est deji a la portee de nos canons qui, sans nul
doute, ne lui feront aucun ral.
Touzt
Le mame &critle 24 novembre

M. Louwyck, Vicaire gdU

neral :

Vous avez appris par les journaux la prise de Monastir. Le dimanche Io novembre, les troupes francoserbes et russes sont entr6es enfin dans la ville, apres
avoir forc6 le formidable camp.retranch6 organiss par
les Bulgaro-Allemands. Le r6giment de M. Lampe
entra en ville, musique en tete; nos vaillants poilus
furent converts de fleurs et tellement applaudis que
Ton n'entendait pas la musique. Mon groupe de brancardiers est aussi entre- dans Monastir, dimanche i
onze heures du soir, sous une pluie battante et dans
l'obscurit6 complMe. En route, nous 6tions tombbs et
retomb6s dans des trous d'obus et des foss6s, pleins
d'eau et de boue jusque par-dessus le casque; aussi
notre entree n'avait rien de.triomphal. Les BulgaroAllemands c€dent du terrain, talonnis par les Serbes.
Francais, Russes, Italiens.
La ville 6tait occupie surtout par des Allemands ea
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dernier lieu; elle est evacuee en partie. La vie y est
trýs chire. Les douze Filles de la Charith n'ont pas
quitti leur maison oi elles soignaient les blessis. Une
ambulance allemande 4tait install&e chez elles; les
majors furent toujours corrects. Les pauvres saurs ont
cependant bien souffert, la suprieure relkve de tvphoide.
TouzLE
Lettres de M. LOBRY, vzisiteur, & M. LOUWYCK,
Vicaire geinral.
Salonique, le a3 novemihbe x9r-

Au lendemain de la prise de Monastir, le g6neral
Sarrail quitta Salonique pour s'y rendre. II voulut
bien se charger d'une lettre pour nos seurs; voici la
repowse que le surlendemain, des son retour, il voulut
bien me faire parvenir, de la part de la sceur Raymond
:
u Je n'ai que quelques minutes pour vous 6crire;

toutes nos seurs sont en vie, mais i bout de forces;
I'ambulance allemande nous.a quittees samedi 18 novembre,i six heures, nous laissant dix sept mourants.
Les Francais sont arriv6s le dimanche 19 au matin
et
hier, lundi 20, !'ambulance 6tait installee. J'auraisbien
besoin de vos conseils pour tout regier. M. de Berne
Lagarde (le consul de France; m'a fait esperer
votre
visite, promptement. Relevant a peine de
la fiivre
typhoide, je suis incapable de faire face an
travail;
enfin, je ferai pour le mieux jusqu'i votre
arrivee. Le
P. Burtin ,un aum6nier, Pare Blanc,
m'a donne quel-

ques conseils tres precieux sur la fagon
d'agir en vous

attendant.
SNous avons cinquante blesses franCais
- que Dieu
est bon! - Notre ann6e a 6t6 dure,
mais n'a fait
qu'affermir notre confiance en Dieu. Nous
n'avons pas

-

39

-

souffert de privations physiques, maisles humiliations
et les difficultts ne nous ont pas manque.
. Quel bonheur de lire votre lettre! Je n'ai pourtant
pas &t6 completement privde de nouvelles, mon frere
prisonnier m'ayant 6crit tris regulierement.
, Toutes nos soeurs vous offrent leur respectueux
.souvenir ainsi qu'i ma saeur visitatrice, se recommandant a vos bonnes prieres. Venillez nous accorder a
toutes votre meilleure benediction et nous venir voir,
le plus t6t possible. - Sceur Raymond. ,
Les Bulgaro-Allemands ayant fait sauter les ponts,
on ne peut acc6der encore a Monastir par le chemin
de fer, mais j'espore trouver le moyen d'y aller par une
auto militaire.
La soeur visitatrice ne peut, des maintenant, venir
avec moi; car, vu la situation i Salonique, nous ne
pouvons nous absenter en meme temps.
Nous avons besoin de sceurs pouz Salonique et pour
Monastir.-Dans nos r6gions, le soldat franqais n'est
pas en France; et, a tous points de vue, bien plus
qu'en France et sans comparaison aucune, il trouve
aupres des sceurs, avec les soins nicessaires, le rconfort moral si pricieux pour lui. La cornette pour nos
blesses et malades est une vision de France; or, ils
souffrent beaucoup de l''loignement de la patrie.
g d6cembre 1916.

Je n'ai pu encore me rendre &Monastir, car le chemin de fer ne fonctionne pas encore normalement. De
plus, l'officier d'6tat-major qui d6livre les permis necessaires pour circuler, ne veut pas que je fasse ce
voyage, tant que la ville de Monastir continuera d'etre
bombard&e; il m'assure que c'est affaire de peu de
jours. A cause de nos soeurs qui ont besoin de r6confort et de conseils, je souffre beaucoup de ce retard.

Nous pouvons correspondre avec aos smars; et
chaque jour, 1'tat-major da gnral Sarrail se charge
de notre correspoodance.
Dans les combats pres de Monastir, M. Lampe a &t
biess• a la tte. II a recu les premiers soins & ramblance chri:rgicale instalie chez nos seurs, pris il a
&te 6vac•n sur Florma. Voici la lettrx q'il me iait
cri re, sous sa dictee, par linfirmier-aambimer de iambalance : - J'ai &t blessi au combat da 37 novembre.
Je m'en tire avec l'--il pochi et le maxrilaire endommagi. J'ai etk panse et ai passe la nit a l'h6pital de
Monastir. Les swurs ont ete pour moi d'ma drvoue-

ment extraordinaire. Je sais maiatenant a Florina, oi
I'on m'a extrait I'atil gauche et enlev les
l6ats du
maxiilaire. L'eil droit va a pea pres bien. Je pais cau-

ser, mais je mastiqut assez dificilement. Je n'ai gu~re
eu de fiivre. J'attends ua mieux plus sensible pour
6tre envoyk sur Salonique. Je benis Dieu dans mon
malhear, car beancoup de mes camarades sont toimbis
mcrteiiement on sont blesss plus graveaenat. J'espere
que ma vie de missionnaire pourra se continmer selon
mes forces Ce matin, premier vendredi de d~cmhre,
j'ai reiu la sainte communion, grice a raumiaier de
I'hbpitaL Je demande le secours de vos prires pour
Miaider a supporter, avec le plus de mirite possible,
e'preve qui vient dem'affliger. A bient6t, je lspire.
- Lamp Antoine. H 6 pital temporaire de Florina,
saile B. n
M. Scotto, M. Lignier et M. Touze sont aussi ales
SMonastir. M. Touza en m'icrivant de l me dit :
" Les blesses que nous portons 1,'ambulance chirurgicale install6e chez les sours n'en reiiennent pas
quand on leur dit qu'ils auront pour les soigner des
suers de Saint-Vincent-de-Paul. a L, au moins, disentSils, on se croira en France. n
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Monastir demeure ma grande preoccupation du
moment. Que Marie Immaculbe protege et conserve nos
confreres et nos sceurs qui sont dans ces rigions!
Pour les sceurs, je ne serai tranquille que lorsque les
canons ennemis qui sont au nord de la ville auront 6t6
refoul6s et mis hors d'6tat de nuire.
LOBRY.

Lettre de M. ScoTro a M. VERDIER, assistant

de la Congrngation.
26 octobre x916.

CHER MONSIEUR

L'ASSISTANT,

La grdce de Notre-Seigneur soit toujourt avec nous!
Voili un mois et demi que nous menons une vraie
vie de boh6mien, a la poursuite des Bulgaro-Allemands, a travers les montagnes arides de la Mac&doine. Vie extr6mement p6nible, 6tant donne le manque
de ressources, de moyens de communications et par le
fait, de ravitaillement, alors qu'il a fallu fournir des
6tapes de 3okilometres par jour, parfoismeme doubler
de nuit ces terribles 6tapes afn d'arriver plus vite.
Vous n'oubliez pas, cher Monsieur Verdier, que
1'ame est doublee de la bete, et qu'en campagne, surtout, la doublure a son importance. Aussi, nous avons
passe de mauvais jours, nous contentant souvent d'un
peu de pain dur et du contenu de quelque botte de
conserve, envoyie par des Ames charitables et conservie pricieusement dans la musette, en pr6vision
des heures de disette. Avec cela, aucune consolation
spirituelle; a peine si le dimanche, - et encore pas
toujours, - il atait possible de c6l6brer la sainte
messe a l'ombre d'un arbre ou de quelque vieux pan
de mur. Nous voici enin dans un village frontiere,
assez loin du marmitage pour ne pas trop craindre
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ja casse, assez pres pour ne pas en perdze le soa-

venir et en savourer la masique varie-.
Figurez-vous que je suis passe avocat sans le saroir.
En effet, Ie 17 octobre, j'ai th disigni pour servir de
.difenser,en conseil de guerre, a dean soldats, accusse
I'un de refus d'obeissance, I'antre d'outrages enve-s
an suplrieur a 'occasion du service sur territoire en
etat de guerre. Malgre un requisitoire sevcre, danandant le maxunum de la peme (cinq a dix ans de travaux publics., vn les ant&cidents des iaculpls, ma
plaidoirie a en queique succes, puisque mon premier
poila ne fat condamni qu'a quatre ans de simple
emprisonnement avec sarsis et que le deuxieme int
acquittC, purement et simplement. 11 est viai que
j avais plaidk chaudement les circonstances attinuantes, et que - disons-le sans fausse hamilite j'y avais mis tout mon ccear et tonte mon eloquence.
C ae faut pourtant pas sans emotion que je pris la
parole, devant an auditoire nombreux, - la seance
etant publique, - bien conscient de mon inexp&ience
en matiire de jnrispradence, et parlant apres des avocats de profession

n des officiars plus comp&tets

qae moi! En sortant du tribunal, je fus heureux et
bien ricompense par la poignee de main chalearease
de mes deux clients, qui me promireat de profiter
de
ia lenon et d'etre plus sages a l'avenir.
Le mieme icrit A M. Bourzeix, supirieur de P
t
!l cole apos
olique de Jirusalem.
18 octobzc 19g6.

CHER MONSIEUR LE SUPtRIEUR,

Ma santk est assez bonne, malgr6 les mauvais jours,
la pluie persistante, la boue et l'humidit6 qui
rendent
si dare la vie sons la tente.
Voiia le deuxieme hiver que je passe
en Serbie et
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je crains bien qu'il ne me laisse des traces ineffaCables. Rien n'est si terrible, en effet, que cette humidite
qui vous p6nktre inkvitablement, ces longues heures
de garde, sons le vent et la pluie, ce sol ditremp,
sur lequel on est oblig6 de passer les nuits. Mais je ne
veux pas me plaindre. Certes, ma situation actuelle
n'est pas brillante, surtout depuis le d6part, pour la
France, de mon capitaine qui fut toujours plein d'attentions pour moi. Maintenant il semble qu'on veuille
me faire expier bont6s et dilicatesses pass&es. Mais
passons, je fais mon possible pour ne pas donner

prise a la malveillance, pour faire mon service comme
le moindre des cavaliers malgri mon inexp6rience et
pour m'acquitter de mon mieux des corvees, des soins
i donner aux chevaux, etc. Aprbs cela, j'ai ma conscience tranquille et j'espire que Dieu m'en tiendra
compte pour le ciel.

ScoTro.
Lettre de M.J.JGNIER, Pritre deJla Mission,
& M. LouwYCK, vicaire gienral.
Monastir, le 29 dicembre t9gr6

Nous venons de passer une p6riode assez dure; nous
Ations tout . fait aux avant-postes dans un petit village; les Bulgares nous ont laissis nous installer bien
tranquillement; puis, un jour, ils nous ont envoy une
bonne quantit6 de marmites qui ont drtruit toutes
les maisons du village sauf deux, dont celle oi je me
trouvais; c'est une chance que je dois sfrement aux
prieres faites pour moi, je ne sais oui; mais a Paris, il

y en a bien eu quelques-unes; j'en remercie tous les,
auteurs et leur demande de continuer. On nous a fait
redescendre en ville oi on est assez tranquille,
quoique Jes Bulgares bombardent tons les jours.
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La veille de Noel, c'est le quartier des Lazaristes
qui a tout requ; un obus entre autres est tomb- sur la
maison des pr&tres, juste a c6t6 de 1'6glise, a fait un
trou 6norme dans la maison, d6moli tout l'int&rieur,
cass6 les carreaux de 1'6glise et re-.verse les statues :
c'est du beau travail. Tout A I'heure, un autre vient de
tomber sur la maison, juste en face des brancardiers
divisionnaires; il y a eu deux enfants tu6s, pas de
soldats. Et c'est comme cela tous les jours, ce qui
n'empeche pas de se porter a merveille et de faire_
son petit devoir de son mieux.
M. Touz6 est toujours brancardier divisionnaire; il
s'est distingue une nuit en allant chercher les morts
jusqu'aux lignes bulgares; il a failli etre cite I' ordre
du jour; cela ne s'est pas fait, jene sais pourquoi; par
oubli, sans doute.
Les seurs ont recu de M. Lobry.l'ordre de partir
sur un ordre de I'autorit6 militaire. L'ordre militaire
n'ayant pas &t6 precis, la sup6rieure a fait partir
quatre smurs avec les orphelines et les bagages et
est
restee avec cinq szurs pour assurer le service,
mais
pretes a partir an premier signe. Elles out
bien des
blesses civils A soigner et les majors les out suppliees
d'assurer le service.
M. LIGNIER.
Lettre de M. DAGOUASSAT a M. ROBERT,

secritaire

de la Congregation.
rxjanvier 1917.
MONSIEUR ET BIEN CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneu soit avec was
four jamais!
Dans les boutiques de Salonique, les
soldats tout
frais d6barqu6s trouvent A acheter - et
A quel prix!
- une merveille de calendrier a trois
dates, date juive
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en tris gros caractires, ptis les deux dates chr6tiennes,
vieux style et nouveau style, comme on dit; c'est une
vraie trouvaille pour les soldats qui, bien souvent, sont
en retard de correspondance. Lorsqu'ils ont laiss6
passer la date romaine et francaise, certains au lieu
d'invoquer le trop connu : C'est
C
la guerre!... C'est la
faute auxBulgares!... C'est encore les sons-marins!... )
expliquent s6rieusement : c Je me suis tromp6 de calendrier, j'avais pris le grec; en pays perdus, etc. » Et
cela leur permet de gagner une quinzaine. Comme en
vieille France, il a fallu une messe de minuit. A travers
une 6chancrure des crates, les observateurs allemands
ont df apercevoir dans un bosquet un rayonnement
inaccoutum,, le rayonnement de huit bougies, un vrai
luxe, je crois m6me qu'il y en avait dix; dix bougies
qui 6clairaient un autel de mission, une chasuble
blanche, des figures de fantassins, d'artilleurs," de
canonniers marins, de bombardiers qui priaient et
chantaient, tout comme en France on chantera k la
Noel 1917. La grande bataille que nous avons livr&e,
bataille dont la France a ignore presque tout, c'est
contre le paludisme;ce n'est pas impun6ment que, sans
tr&ve, on a creush des tranch6es dans cette terre empoisonn6e et qu'on a monte la garde dans ces plaines
mar6cageuses; lorsque vinrent les chaleurs, ce fut
presque un an6antissement. Pendant que les journaux
de France, ignorant tout de notre mission, raillaient
notre immobiliti, qu'ils 6taient beaux nos hommes
essayant encore de faire figure d'armie, malgr6 les
fiivres et leurs membres epuis6s! Qu'il Ctait beau de
les entendre rire quand meme, lorsque le 18 aoat, se
d6clenchait sur notre front l'offensive germano-bulgare!... La France 6tait trop loin pour nous voir et
nous plaindre! On a trouv6 tout naturel au pays d'apprendre que des troupes francaises avaient arrWt6 la

diroute des Serbes en septembre, puos, en octobre
qu'elles avaient pouss6 en avant de Florina et qu'enfi,
Monastir tombait en novembre. Pour nous, ce fut un
enchantement; nous qui tenions e. secteur de Guevguali, nous n'en revenions pas des exploits de nos
camarades.
Durant ces trois derniers mois, j'ai eu i'occassion
de contempler nos troupes sons le fen. Ah! les braves
petits! Apr!s tontes leurs privations, s'accrocher ainsi
a ces cr&tes arides, conquirir, avec du sang, des rochers
qui ne sont pas la France, qui ne sont ni Verdun, ni le
dernier des hameaux envahis de chez nous, mais des
pierres sans nom, dont la trace ne se retrouve sur
aucune carte!... Ah! ils grognent parfois, souvent,
eux qui n'ont jamais de permission, eux qui ne sont
reli6s i la vie civilis6e que par des pistes muletieres
dans des ravins abrupts, eux dont les lettres tardent
ou n'arrivent pas selon les jeux des sous-marins; ils
grognent, mais ils marchent, ils piochent des nuits
entieres. En attendant, Monastir est toujours sous les
canons bulgares. Cet arrkt de nptre offensive m'a permis de revoir de vieilles connaissances da Berceau,
MM. Laurent et Lordon de retour de Cavalla; et c',tait
M. Laurent qui, en sixieme, formait nos enthousiasmes
en nous faisant lire entre autres : la CkaZson de Rolland, cette belle page ou I'archev6que Turpin avant la
bataille donnait I'absolution aux soldats de rempereur; mille ans apres Roncevaux, ainsi font, tous les
jours d'attaque, nos aum6niers et les autres pr&tres du
front. Le matin de la Saint-Martin, en 1'absence de
l'aum6nier, j'ai recommence a mon tour le geste de
- I'archeveque Turpin et c'est empoignant.
V. DAGOUASSAI.
Ajoutons que M. Daguowasat a €t6 cit6 i 1'ordre de Par•ae

de la manihre suiwante :
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Officier d'un courage et d'un devouement parfaits,
a donn6 le plus bel exemple de m6pris du danger au
cours des combats du II et du 12 novembre 1916, en
reglant des tirs de ses canons de 58 sur les positions
nouvellement conquises et malgre un violent bombar.dement.
Voici maintenant une lettre d'un missionnaire de Madagascar qui a it6 mobilisi commeaum6nier de ses Malgaches.

Letre de M. HUGUET, Pritre de la Mission,
& M. VILLETTE, Suaerieur geiral.
3o octobre 19z6.
MONSIEUR ET TRts HONORE PERE,

Votre bxnidiction,

s'il vous plait!

C'est le i I juillet dernier que notre bataillon quittait
Madagascar, pour une destination officiellement inconnue, mais pourtant devinie du plus grand nombre,
I'Orient ou Marseille. C'tait,pour nos tirailleurs indigenes qui jamnais n'Ataient sortis de leur ile, le grand
inconnu, avec-les incertitudes d'une guerre qu'ils
savaient terrible et peut-6tre longue encore; c'est pourtant d'un pas courageux qu'ils s'embarquerent sur la
Ville d'Alger, se livrant confiants a une mer dont ils
ne connaissaient que les vagues battant leurs c6tes, conflants surtout en leurs chefs qui leur faisaient entrevoir
d6jk cette France qu'onleur avait appris i aimer et qu'ils
allaient voir de leurs yeux, servir chez elle, en communiant avec tous ses enfants. Aussi bien, je crois
que nos troupiers noirs avaient plus en vue la France
et ses merveilles, comme nos catholiques du bataillon,
nos cath6drales, nos c6r6monies, la foule des fiddles
se rendant a la priere, que la guerre et ses horreurs,
les beaux exploits i produire et les croix de guerre a
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gagner. Heureux enfants que nos Malgaches, partant
en guerre comme en vill6giature, se livrant a l'inconnu
comme a la vie de tous les jours! Heureusement, les
debuts de notre travers6e ne vinrent en rien les contrarier, ni troubler leur natif sans-souci. Le voyage fut'
long, mais heureux; le Sacri-Cceur auquel nous avait
tous consacr6 notre propre commandant, peu de jours
avant le d6part, nous prot6gea visiblement; d'aiUeurs,
la prirre se faisait chaque jour a bord, dans une cale
oii se rbunissaient nos chretiens; et le dimanche, deux
messes, 1'une pour les officiers et I'autre pour nos
tirailleurs que je ne pouvais faire monter sur le pont
des premieres, permettaient a bon nombre de faire la
communion, cela avec toute la ferveur qu'exigeaient
les circonstances; bref, autant de moyens surnaturels
qui firent de notre voyage presque une tranquille promenade a travers une mer d'huile et nullement troubl&e
par ces vilains monstres qu'on appelle des sous-marins. Et je pensais aux beaux jours de Nacquart et
de Gondr6e, faisant sur le tillac la retraite spirituelle
a nos plus devots marins de ce temps-la.
Nous fimes peu d'escale, avant de mettre le cap sur
le'golfe de Salouique : Djibouti oiu je fus fort bien
recu par les RR. PP. Capucins de l'endroit, Port-Said
ou nos Malgaches commencerent kavoir un avant-golt
des choses d'Andofy (Europe) et surtout de la guerre
qui, la-bas aussi, a transport6 ses tranch6es, ses avions
et tout un effrayant materiel moderne contrastant
4trangement avec l'ancienne nudit6 et la vie naguere
encore si tranquille du d6sert et des sables qui c6toient
le canal de Suez, Milo enfin, oi nous vimes nos grands
navires de guerre et efmes une id6e de la chasse gigantesque que font dans ces parages les torpilleurs, poseurs de filets, et tous les autres grands chasseurs de
la -mer dont j'ignore le nom. Bref, c'Atait 1'6ducation
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<de nos grands enfants, qui, tout doucement, se faisait
touchant les fomba (coutumes) d'Andofy (Europe).
Jugez de leur 6bahissement, mon Tres Honor6 Pere,
lorsque, le 5 aout 1916, ils se virent en plein Salonique : un port unique an monde, surtout par le temps
qui court, une ville mi-orientale, mi-moderne avec ses
rues enfivrees oi passent et repassent des milliers
d'etres humains de toute race,-

ex omni tribuet lingua,

c'est le cas de dire, - tout cela dans un bruit assourdissant de trams, d'autos militaires anglais, francais,
serbes, de camions, etc., de tous les etres de la creation, y compris l'Ine de Macidoine qui transporte
benoitement son sac de choux on de mais... Spectacle
6tourdissant, vous pouvez penser, pour un cerveau
indigene, et bien capable de le confirmer dans cette
ide -qui explique toute notre civilisation A nos Malgaches, a savoir que nous autres, Vasatias, sommes des
Zanlaares(Dieux) et done inutile d'aller plus loin.
Au fond, votre serviteur s'attendait un peu a ce
brouhaha, et n'en fut point surpris; aussi bien en
arrivant a Salonique, il pensait plut6t aux choses
d'autrefois: saint Paul y 6vang6lisant la Mac6doine;
les Grecs d'alors plus inttressants que ceux d'aujourd'hui; les Turcs n'ttant pas encore venus planter leurs
innombrables minarets; le schisme surtout, I'affreux
schisme n'ayant point peupl6 de moines ou de popes
paresseux et indignes tout un pays qui, de par sa foi,
eut tant fait honneur A lfglise, s'il eut persevere, etc.
H6las! quelques catholiques seulement, une ou deux
eglises, dans une immense cit6 comme l'ancienne
Thessalonique, et tout le reste attristant, d6froque
d'ua pourtant bien beau pass6 religieux! Que ne revenaient done les Cyrille et les Methode pour remettre
tout en place! Mais, treve de r&verie, je savais que
nos confreres representaient i Salonique notre sainte
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mnre 1'Eglise, y tenant malgre tout bien haut leur
drapeau; jugez si je fus long a me decider a aller a
leur recherche. On voyait, du reste, du camp de Zeitenlik oiu on nous fit camper, une immense maison,
surmont6e d'une croix oi flottaient, avec le pavillon de
la Croix-Rouge, nos trois couleurs;ce ne pouvait 6tre
que 1; et en effet, j'y fus et j'y vis les blanches cornettes et nos sympathiques confreres qui me firent
bon accueil. Aussi jugez, mon Tres Honor6 Pire,
quels heureux moments il me fut donn6 de passer en
famille, et avec quel nouveau plaisir je pus suivre la
quelques-uns des exercices de communaut6, d'autant
mieux appricits que, pendant longtemps, on en a &6t
prive. Hl1as! la vie de paix, malgre ce temps de guerre,
de la petite famille de Zeitenlik ne pouvait me faire
oublier que j'etais venu aux arm6es d'Orient pour y
servir mon pays et non la Communaut6; et, en effet,
je dus la quitter trop t6t, pour m'en aller comme
tant d'autres vers les frontitres bulgares qu'une
offensive s6rieuse allait bient6t forcer. Depuis ce
temps, en effet, nous n'avons rien fait que courir les
sentiers et les champs de la Mac6doine, cantonniers
ici, convoyeurs la, aujourd'hui aides du g6nie pour
la construction d'un pont de chemin de fer, recemment d6truit par les Bulgares en deroute. C'est
ainsi que nous campons depuis un mois, sur un tout
r6cent champ de bataille, tout plein encore d'affreux
souvenirs qui nous disent assez toutes les horreursque
peut engendrer la guerre moderne.
Nos Malgaches n'ont pas fait jusqu'ici mauvaise
figure; au contraire, on. est content de lepr travail et
de la bonne volont6 qu'ils mettent a assurer les services
de l'arriere, et parfois aussi, lorsqu'il le faut, ceux
plus dangereux de 1'avant; je veux dire que quelquesuns ont fait mieux que manier de la terre ou conduire
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des voitures : t6moins, trois croix de guerre, plusieurs
citations a l'ordre, de glorieuses blessures, dont sont
fiers les heureux intiressis, tout autant que nous
autres de la belle France, formatrice si heureuse de
nos braves tirailleurs indigenes.
VoilU, mon Tres Honor6 Pire, le c6te, un peu trop
militaire peut-4tre, de la petite vie qu'il nous a et6
donn6 de mener, depuis quatre mois deja; en voici
le c6t6 religieux, que vous m'en voudriez de ne point
vous esquisser en quelques lignes.
Parti comme aum6nier officieux du 5*bataillon malgache et faisant officiellement les fonctions d'infirmier militaire, je ne pouvais passer mon temps a faire
des pansements ou 5 donner de l'ipeca; dbs le bateau,
en effet, je fis comprendre a ceux de nos tirailleurs qui
ne me connaissaient pas encore, ma vraie raison d'etre
au milieu d'eux; tous, chretiens et paiens, le comprirent bien vite, et nos chritiens surtout n'ont cessi
depuis ce temps d'assister aux* r6unions hebdomadaires organis6es quelquefois ptniblement, le travail
ne leur donnant guere de libert6, et les distances les
6loignant souvent de leur centre religieux. Confessions, communions n'ont gunre ch6m6; et c'est tonjours, pour une ame de pretre, une bien douce consolation de voir, a dix heures du soir, chaque samedi,
mes grands enfants se preparant leur confession que
je recois sons ma tente, et recevant le lendemain la
sainte communion & quatre heures et demie du matin.
Tels les chretiens des catacombes, ils ne se r6unissent
guere que la nuit pour 1'accomplissement de leurs
devoirs religieux, narguant du reste le taube, dont on

entend le ronronnement sinistre et que peut-ktre la
lueur de ma bougie intrigue et pousse a quelque mauvais coup..
Chaque soir encore,- de neuf heures & dix heures,
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catechisme aux aspirants au bapteme, tout comme au
bon vieux temps de Tangainony.
En un mot, c'est, vous le voyez, mon Tres Honor6
Pere, la bonne vie de Missionnaire qu'on a reprise,
plus favoris6 qu' I1'h6pital de Tananarive on je n'avais
guire affaire qu'i des mourants ou a des vivants qui
ne faisaient pas assez de cas de notre presence au
milieu d'eux.
A1'heure qu'il est, il me reste a faire des voeux pour
que nous allions de 1'avant, et que, hivernant dans
quelque ville de Serbie, je puisse, plus i mon aise
que dans un champ de seigle, mener a bien la preparation de nos cat&chumenes au bapt&me; Dieu y pourvoira, je pense. Je crois que, dans les conditions oit
je me trouve, je puis, tout en faisant mon devoir de
pr&tre-soldat, 6tre et rester Missionnaire, dans toute la
force du terme, ce dont je remercie Dieu et saint
Vincent, tant de graces reques ne pouvant me laisser
ingrat.
HUGUET.
Lettre de M. LEVECQUE

&i M. VILLETTE,

Supirieur gin ral.
Zeitenlik, le '14 octobre 1916.

MONSIEUR ET TRES HONORE PtRE,
Votre binediction, s'il vous platt!
Depuis le 23 mai, jour oiu je quittai le camp de

Zeitenlik pour venir de nouveau au siminaire, je n'ai
reellement pas eu une minute de repos : les occupations de mon nouvel office sont vraiment tris absorbantes.

Vous savwz a la suite de quelles circonstances et de
quelles demarches eut lieu ma nomination d'aumonier
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titulaire des deux h6pitaux temporaires, installs par
1'armee d'Orient dans notre proprift& de Zeitenlik.
La population de ces deux hBpitaux devenait de jour
en jour plus importante ; le chiffre actuel pour les
deux est de trois mille cinq cents malades ou blesses.
Temporaires, ces h6pitaux sont absolument administris par l'autorit6 militaire ; les soeurs qui y sont
affectees aux soins des malades et aux diffirents offces
relevent 6galement, en partie, de l'autorite militaire;
I'aum6nier, lui, est un officier comme les autres, jouissant des memes avantages que les autres officiers.
Le ministere d'un aum6nier dans un hopital militaire, ne ressemble pas g celui de I'aum6nier dans une
division ou dans unr6giment. En fait, les deux h6pitaux de Zeitenlik forment une veritable paroisse avec
son 6glise au milieu qui, dans le cas present, n'est
autre que la chapelle des sceurs. Comment organiser
mon minist!re aupres des malades? c'est la question
que je me suis posee tres serieusement d&s que je
requs ma nomination. La question pent s'envisager de
diff6rentes manibres. L'union sacr6e a eu de bons
r6sultats au point devue religieux : iln'est plus nacessaire a l'aum6nier d'etre appelk particulierement par an
malade pour entrer librement dans les salles des h6pitaux. Comme aum6nier titulaire, j'entre done tres
librement dans les salles de malades, et puis administrer ceux qui sont gravement atteints et porter la
sainte communion a ceux qui la d6sirent. Mais ii m'a
sembli que le ministere d'aum6nier ne devait pas se
borner a ce r6le, peut-&tre trop exclusivement eccl6siastique. Ce dernier, du reste, doit etre prIpare par
un autre un peu plus humain, mais de nature a servir
de base a l'action de Dieu. Nos pauvres poilus de
l'armne d'Orient, hospitalises pour raison de maladie
ou de blessures, ne regoivent pas, comme Jeurs cana.r
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rades de France, la visite de personnes s'intiressant
ý eux, ni celle, tant d6sirbe pourtant, de leurs parents.
Aussi sont-ils heureux de voir d'autres figures que
celles de leurs m6decins ou de leurs infirmiers, si
aimables soient-ils du reste. M'appuyant sur ces
petites remarques, je me suis d6cide a visiter chaque
jour le plus grand nombre de malades possible. Le
matin, l'acces des salles n'est guare facile, a cause
des travaux de propret6 et de la visite du major : pratiquement, on ne peut done voir les soldats que dans
I'apres-midi. Chaque jour, a deux heures, je commence
la visite des salles, allant de lit en lit, et causant
quelques instants avec chaque malade; cela demande
du temps, c'est vrai ; ma visite ne se termine que vers
l'heure de la b6endiction du tres saint Sacrement,
dix-neuf heures. L'accueil requ de la part de tous les
malades est au'moins tres poli et aimable.
M'arrktant a chaque lit, je dis quelques mots, parlant de leur maladie, de leur regiment, de leur famille,
de la France. Tres facilement, le soldat se laisse
attendrir et, plus d'une fois, je vois les larmes couler
sur ces figures brunies par le soleil d'Orient et amaigries par les fievres et la dysenterie. Eux, m'interrogent sur la Mac6doine, sur les Bulgares, me demandent comment j'ai pu, pendant de longues anndes,
vivre dans un pareil pays. Ils s'inquiktent de savoir si,
une fois rentr6s en France, ils garderont des traces
du paludisme. Quand je rencontre des malades originaircs des regions envahies, je leur dis de me saluer
avant leur depart de l'h6pital, afin de leur remettre
un paquet de douceurs envoy6es par des coeurs charitables de France. Quelques mots d'allusion aux usages
et a la langue de leurs r6gions leur font toujours
plaisir et briller leurs yeux d'un eclat tout particulier.
On me montre les portraits de ceux qu'on aime, on
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parle du petit ou de la petite qui a fait ou va faire
sa premibre communion, en un mot, tout ce qui int&resse le malade ou le bless6 sert de theme a ces quelques instants de conversation.
Ce qui m'est particulibrement agr6able, c'est d'entendre 1'6loge de nos confreres de I'arm6e d'Orient.
Vous seriez heureux, Monsieur et Tres Honor6 Pere,
d'entendre ce que disent, si spontanement, nos poilus
de vos fils servant la France sur le front macedonien.
Vous apprendriez ainsi, sans 6tonnement d'ailleurs,
que M. Bizart a conquis I'affection respectueuse de
tous ses compagnons d'armes. II faut entendre ces
hommes prononcer : M. Bizart! , Quand je rencontre
des malades du 372' de ligne et que je les interroge
sur M. Lampe, j'obtiens infailliblement pour r6ponse:
" Ah! le bon P. Lampe. , M. Lignier fait aussi la
consolation et 1'6dification de tout son groupe. Dernierement, quelqu'un qui 1'avait vu m'6crivait : u II a
tous les deux jours 23 kilom&tres a faire a pied par
des chemins comme vous les devinez, dans les montagnes de Mac6doine. Je l'ai rencontre noir de poussixre et de sueur, la veste. dbboutonn6e, l'uniforme
kaki assez sale, comme il sied au vrai poilu, - et
M. Lignier est un poilu authentique qui travaille utilement pour la France, a la sueur de son front et a la
force de ses bras. II a refus6 deux fois d'&tre relev6
pour tre employe l'arriere, car il est de la classe 1893,
et par consequent R. A. T. Tres affable, trbs d6voub,
il est tres aim6 de ses camarades. Tout le groupe
connait le P. Lignier et cherche sa compagnie... o

Dans mes conversations avec mes malades, je
n'aborde jamais le premier la question religieuse,
convaincu que mon costume parle assez par lui-meme,
et ignorant d'ailleurs les v6iitables dispositions et
mame la religion de ceux avec qui je cause. Mais d&s
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que la question est abord6e par le malade lui-meme,
j'en profite pour mettre la note surnaturelle. D'autre
part, il est excessivement rare que je quitte une salle
sans que des malades m'aient demand6 oi ils pourraient me causer: c'est dans ces entrevues particulieres
que le v6ritable travail int6rieur peut s'accomplir. Je
vous assure, Monsieur et Tres Honore Pere, que ce
ministere m'a procure de tres grandes et inoubliables
consolations et aussi une certaine dose d'experience.
Dernibrement, arrivant pros d'un lit, je m'aperqois
que celui qui l'occupe est sous ses couvertures, dormant ou ne d6sirant pas ktre derang6 par le c cure6.
Je respecte son d6sir et passe outre. Tandis que je
parlais a un autre malade, quelques lits plus haut,
1'infirmier vint porter une potion au soi-disant dormeur qui est oblige de se d6couvrir. Profitant adroitement de la situation, j'allai le trouver, expliquant
que je n'avais pas voulu interrompre -son repos et
causai quelques instants avec lui, peut-etre meme un
peu plus qu'avec les autres. Quand j'eus termin6 avec
lui, je poursuivis ma visite; a un moment, j'entendis
une petite discussion du c6t6 de mon dormeur, et je
reconnus tres distinctement sa voix quand il disait :
c Eh, bien oui, le " cure ) est venu me serrer la main
et me causer, mais il a et6 ccchic , en ne me parlant
pas du diable et de l'enfer; je l'en estime davantage. ,
La fois suivante, je fus recu par lui avec la plus grande
amabilit6.
Une autre fois, c'est un colonial qui, d'une vcix
assez claire, d6clare que a c'est gentil de venir ainsi
causer avec chacun et de donner une poign6e de main
a des gens qu'on ne connait pas et qui ne partagent
peut-etre pas vos opinions ,.
Cette semaine, je vis 6clater en sanglots un pauvre
palud6en, et comme je lui demandais, emu moi-m6mei
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quelle 6tait la cause de cette crise, il me repondit
textuellement : t Monsieur I'Aum6nier, je pleure, car
je suis tout retourni et 6mu de vous donner la main;
je ne suis pas un pratiquant, mais il m'est infiniment
agr.able, ici, loin de tous ceux que j'aime, de vous
donner la main. ,
Vous voyez, Monsieur et Tres Honore PNre, combien il est relativement facile de r6ussir pres des soldats dans des circonstances pourtant peu favorables k
cause du tres grand respect humain : il suffit de pratiquer les conseils de saint Vincent sur la maniere de
visiter les malades.
Chaque soir, a dix-neuf heures, nous avons la priere
et la b&endiction du tres saint Sacrement, toujours
suivie d'un certain nombre de confessions. En ce moment, nous avons les exercices du saint Rosaire qui
sont trbs suivis. Ma provision de chapelets va s'6puiser.
Le jeudi de chaque semaine, il y a la conference
sacerdotale, 6tablie par M. Blanchet et qui continue;
c'est une oeuvre essentiellement chere a saint Vincent
et que les 6veques ont prescrite dans presque tous les
dioceses. Cela m'impose encore un surcroit de travail
et de preparation. Les eccl6siastiques venant celibrer
journellement chez nous sonttoujours nombreux: nous
avons reussi a installer onze autels, afin de faciliter la
celebration du saint sacrifice. Vous devinez ais6ment
que vos enfants de Zeitenlik sont les confesseurs de
tous les pretres des environs.
Le dimanche est la journ6e la plus charg6e pour
l'aum6nier des deux h6pitaux de Zeitenlik. Grand'messe avec predication A huit heures; a neuf heures
et demie, messe basse-avec chants et predication : elle
est surtout suivie par les officiers et sous-officiers du
camp qui est & vingt minutes de chez nous; a onze
heures et demie, messe basse avec chants et pr6dica-
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tion, c'est !a messe des malades et infirmiers de nos
deux h6pitaux. Le soir, a dix-neuf heures, conference
aux soldats des h6pitaux et du camp : les sujets me
sont generalement fournis par les questions des poilus
eux-memes.
Vous voyez, Monsieur et Tres Honor6 Ptre, que le
travail ne manque pas a Zeitenlik : grace a Dieu, ma
sant6 est excellente, et je n'ai nullement eu a souffrir
du paludisme.
Jules LEVECQUE.

ROUMANIE

Lettre de M. DENNETIERE 4 M. VILLETTE,
Supirieur gineral.
Jassy, le 8 d6cembre 19a6.

Vous devez &tre inquiet touchant le sort de vos
enfants de Bucarest : ces quelques lignes sont poar
vous rassurer.
Le 25 novembre dernier, M. le Ministre de France
nous avertit que, le soir meme, un train serait mis a la
disposition de la Mission sanitaire francaise, quittant
Bucarest, I'arriv6e des Allemands 6tant consid6ree
comme imminente. D'une part, ma soeur Pucci ne pouvait demeurer a Bucarest dans le cas d'une invasion
(ses sentiments etaient trop connus), d'autre part, nos
blesses 6taient presque tous 6vacu6s : nous partimes,
et nous sommes maintenant a Jassy, les seeurs chez les
Dames de Sion, moi, chez I'administrateur apostelique du diocese, le R. P. Cipolloni.
Les seurs vont continuer a se d6vouer au cheret
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des malades. Deux medecins militaires francais .vont
6tablir, aux environs de Jassy, deux h6pitaux de contagieux dont ils confieront certaines sections aux
sceurs. Je tacherai de me d6vouer moi-m&me dans l'un
de ces h6pitaux, car il faut vivre, et je craindrais
d'etre a charge au R. P. Cipolloni, chez qui se sont
r6fugi6s un assez grand nombre de pr&tres frangais,
italienS, etc.
J'oubliais de vous dire que trois sceurs sont resties
i Bucarest, a la priere de la princesse Marthe Bibescu,
qui a r6pondu d'elles, donnant sa parole qu'elles
seraient protegees de toute faqon : ce sont les sceurs
Marguerite (Germain), Marie (Gauthier), Julie (Castellani).
Les seurs de Jassy ne manqueront pas de secours
religieux. Je serai dans un des h6pitaux, et dans
l'autre, il y aura deux ou trois PNres Assomptionnistes.
Arthur DENNETIkRE.

ASIE
PERSE
M. Decroo vient d'etre dicori, par le gouvernement francais, d'une m6daille d'honneur en vermeil, ( pour reconnaltre

son attitude courageuse et son d6vouement au cours des

6ev-

nements survenus en Perse, en 1915-1916.

CHINE

Un Missionnaire, qui ne veut pas etre connu, nous envoie
les r6flexions int6ressantes qui suivent au sujet des ceuvres
des Missionnaires dans la Chine du Sud. Nous le remercions
vivement, et nous esperons que son exemple sera suivi par
d'autres confreres, soit dans la Chine du Nord, soit lans les
autres provinces de la Compagnie.
MONSIEUR LE SECRETAIRE GtENRAL,
La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pour jamais

Je commencerai par comparer 1'6tat present de nos
missions de la Province m6ridionale avec leur passe,
puis je me permettrai d'attirer votre attention sur quelques oeuvres en particulier.

I. D'abord quelques comparaisons. -

Afin de n'&tre

pas trop long, je me bornerai i rapprocher quelques-
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uns des chiffres fournis par les statistiques des deux
epoques : i' celui des chretiens; 2? celui des baptemes d'adultes; 3* celui des confessions et des communions; en 4' lieu je dirai quelques mots concernant
les Filles de la Charit6.
l* Nombre des chrtiens. -

11 y a cinquante ans, en

1865, le Tche-Kiang n'eo comptait que 3 098, et vers le
meme temps le Kiang-si en avait environ 9ooo. - En
1895, 6poque a laquelle M. Meugniot, alors visiteur
de toutes nos missions de Chine, eut I'heureuse id&e
d'inaugurer le tableau geniral annuel de nos oeuvres,
le chiffre des chrftiens du Tche-Kiang etait mont6e
10419, et celui du Kiang-si, divise en trois vicariats,
a 21000.

Depuis lors, le mouvement progressif a et6 beaucoup plus rapide : en igo5, le Tche-Kiang atteignait
deja 236oo et le Kiang-si 34oo0; cette annie, le TcheKiang, qui comprend maintenant deux vicariats, a
presente, pour I'exercice 1915-1916, le beau chiffre de
47845, le Kiang-si, celui de 71 881. C'est, dans 1'ensemble, presque dix fois plus qu'en 1865 : 119746, au
lieu de 12000.

Ce nombre total actuel des chretiens de la province
du Sud n'est, sans doute,pas comparable a celui de
407012 que nous lisons dans le riche tableau de la

province du Nord; mais il contribue, pour sa modeste
part, a completer et a d6passer le demi-million de
catholiques que possident actuellement les Missions
confiees aux enfants de Saint-Vincent dans ce vaste
pays : c'est plus qu'il n'y en avait dans toute la Chine
il y a cinquante ans (environ 35oooo), et a peu pres
autant que l'on en comptait il n'y a que trente ans. A
cette dernire 6poque, l'6vangelisation de la Chine
semblait encore demeurer presque stationnaire.
Dans les missions de la Congregation, la marche
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en avant dans la propagation de la foi a commence a
devenir plus sensible imm6diatement apres la biatification du bienheureux Perboyre, et le mouvement s'est
notablement acc616r6 a la suite des troubles des
Boxeurs, tant il est vrai toujours que I le sang des
martyrs est une semence de nouveaux chritiens ,,,
selon le mot c6lbre de Tertullien.
2* Nombre des baptimes d'adultes. - Dans la statistique de i865, nous trouvons inscrits I I17 cat6chumenes en tout; en 1895, il y en a d6ji 6295, et aujourd'hui, 33 750.
Comptons surtout les bapt&mes de cat6chumines
adultes : en i865, le total n'estque de 319 pour les

deux provinces du Tche-Kiang, du Kiang-si; en 1895,
le chiffre de 897 est encore bien faible; maintenant

il monte chaque annie a 5 ooo environ : au dernier
exercice, il y a eu 4874 baptemes d'adultes catichumenes proprement dits, sans compter 2 149 paiens
adultes baptis6s in articulo mortis, sur leur demande et
apres avoir 6te suffisamment instruits, surtout dans
les h6pitaux.
3* Nombre des confessions et des communions. - La
encore le progres est remarquable, comme le montre
le double petit tableau qui suit :
Confessions
annuelles.

En i865.......

..

En 1895.. .
.. . ...
.
En 1916. . . . . . ... . .

Confessions

de ddvotion.

6270

8o88

16.494
12o

39690
267797

Communions

Communions

annuelles.

de devotion.

En 1865.

. . . . . . .

4910

En 895.

10643

. . . . . . . .

8036

56821

En 1916.

. . . . . ...

55023

709565

4* (Euvres des Files de la Ckaritl. -

Je ne dois pas
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omettre les progres r6alis6s dans les ceuvres des Filles
de la Charit6, parce que ces oeuvres contribuent tres
efficacement a faire connaitre, estimer et aimer notre
sainte religion, sans parler des abondantes b6n6dictions c6lestes qu'elles attirent sur les travaux des missionnaires.
En 1865, nous trouvons des Filles de la Charit6 au
Tche-Kiang, oui elles sont arrivees en 1851 : elles y
sont au nombre de 12. En 1895, il y en a 55 au TcheKiang et 5 au Kiang-si. Maintenant, dans toute la province m6ridionale, on en compte 146, dont 6o environ
sont indigenes. Que de biet elles font dans les orphelinats, dans les ecoles, dans les hospices de vieillards,
dans les h6pitaux, dans les visites a domicile et surtout dans les dispensaires! C'est dans ces deux derni&res ceuvres qu'elles ont l'occasion et le bonheur de
baptiser un grand nombre d'enfants de paiens en
danger de mort.
Les dispensaires m6ritent une mention sp6ciale:
durant l'exercice 1915-1916, nos seurs y ont soign6

828 91 malades, ce qui fait plus de 2 ooo par jour.
Dans Ie tableau du Nord, nous trouvons le chiffre de
68o 595 pour le mime exercice. Beaucoup de ces malades n'oublient jamais les bons soins qu'ils ont regus
des Filles de la CharitA et, pour quelques-uns, c'est la
premiere grace qui prepare leur conversion.
Un autre grand progres s'est r6alis6 dans nos missions : c'est I'institution plus ou moins r6cente, dans
chaque vicariat, d'une communaut6 de vierges indig'nes, qui remplacent nos soeurs pour les orphelinats
et les ecoles, a l'interieur, l1 oh la cornette ne peut pas
encore pne6trer..
II. Quelques auvres ayant des besoins particuliers.Je voudrais maintenant vous signaler, Monsieur le
Secr6taire g6naral, quelques oeuvres qui ont une im-
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portance spEciale dans tous nos vicariats, mais qui
sont particulierement coiteuses.
ir L'Cuvre des seminaies. -- C'est 1'aeuvre capitale
aa point de vue de l'avenir des Missions. La Maison-

Mire ne pouvant plus nous envoyer des missionnaires
en proportion des progres de I'6vangelisation, il importe extremement, il est de toute n6cessit6, que nous
formions sur place de bons pretres indigenes, des
pretres vertueux et savants, qui puissent supplier au
nombre insuffisant des ouvriers apostoliques venus de
loin. Grice a Dieh, on peut y reussir, et deja on y a
reussi. En i865, il y avait dans nos missions du Sud,
avec 2 eveques et 11 missionnaires europ6ens,

o1pre-

tres indigenes seulement; maintenant il y en a 70, avec
5 vicaires apostoliques et 89 pretres europ6ens. En 1865,
on comptait 69 sminaristes en tout, on en compte en
ce moment 3o8. Et parmi eux, d'apres toutes les apparences, beaucoup peuvent devenir d'excellents pritres.
Mais, que de temps il faut pour cette formation ab
xifartia, par suite des lacunes de la premiere education et de l'enseignement primaire! Que d'argent
surtout il faut d&penser pour cette ceuvre! C'est la mission qui doit tout fournir aux siminaristes : nourriture, habits, livres, etc.; c'est elle qui doit supporter
absolument tous les frais.
La Providence a beureusement suscit6 en Europe et
en Amirique, mais particulierement en Irlande, de

genereux bienfaiteurs, qui comprennent l'importance
et la sublimit6 de l'ceuvre et fojndent des bourses pour
avoir le mirite de donner des pretres a la Chine. C'est
1i certainement l'aum6ne la plus fructueuse, vu le bien
que peut faire un saint prftre.
2 L'aervre des catickistes et des maitres d'ecole. Les cat6chistes remplacent le missionnaire dans les
principaux centres chretiens : ils president les reu-
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nions en son absence, expliquent de leur mieux la doctrine catholique le dimanche, pr&chent aux paiens,
preparent les catichumenes an bapt&ne et traitent les
affaires concernant la religion. Les simples maitres
d'ecole ont un offce plus limit6, mais igalement tres
important, poor assurer I'education relgieuse des enfants et achever l'instruction des catechumenes et
mkme des neophytes.
Mais, comme les uns et les autres sent ordinairement des gens maries, il leur faut, non seulement un
ensemble de qualites necessaires pour leur poste de
confiance, mais encore un bon salaire, ain qu'ils puissent vivre et faire vivre leur famille. Helas! qu'il est
difficile aux Missionnaires de trouver des cat6chistes
tels qu'il les faudrait, et .de les entretenir en nombre
suffsant! Voilk encore une aum6ne qui serait bien
placfe : la fondation pour l'entretien d'un cathcbiste
oo d'un maitre d'cole.
3Y L'awre des ckafeles. - IA oi il y a une chapelle,
si modeste soit-elle, les chretiens s'y r6unissent volontiers le dimanche pour y r&citer ensemble les prieres
qui doivent remplacer la merse et les autres ofices et
mame, en semaine, pour y faire en commun la priere
da soir. Or ces reunions pieuses et fraternelles sont
le plus sfr moyen de maintenir la ferveur dans les
chretientes. S'il n'y a pas d'oratoire public, on ne se
soutient pas et bient6t on cesse de prier : le dimanche
n'est plus observ6 et la foi s',teint.
Quelle deceptiou et quelle desolation pour le Miss
sionnaire qui s'etait donnrtant de peine pour ouvrir
une nouvelle chritient6 quand il la voit ainsi deg&anrer faute de lieu de reunion! Que fera-t-il pour
pr6venir ce malheur? II recourra a son vicaire apostolique, le suppliant de lui accorder la somme necessaire
pour construire une petite chapelle ou au moins pour
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louer une maison qui puisse etre utilis&e comme oratoire. Mais sa supplique sera probablement rejetie; il
faudra attendre encore : car le chef de la mission est
chaque ann6e assailli de demandes du meme genre, et
il ne peut r6pondre qu'a un tres petit nombre, aux
plus urgentes, parce que les ressources lui manquent et
qu'il ne doit pas endetter son vicariat. Dans la province, oui il y a en ce moment I 730 chr6tientis, dans
lesquelles se fait la mission, il faudrait autant d'6glises
ou de chapelles : ur, il n'y a encore que 86 eglises
proprement dites et 433 chapelles publiques. Ailleurs
on prie chez des particuliers, ou bien 1'on ne prie pas
du tout. Encore une excellente aum6ne a faire pour
la gloire de Dieu: avec i ooo francs, on peut construire
une petite chapelle pour une petite chr6tient6; avec
une plus forte somme, on en aura une plus grande pour
un plus grand centre. Sans doute Notre-Seigneur se contenterait et il se contente souvent d'un reduit bienetroit
et bien pauvre, comme ABethl6em, pour descendre sur
la terre; mais devant I'autel, comme devant Ia creche,
il faut de la place pour les bergers, c'est-A-dire pour
les pauvres chr6tiens, surtout quand il pleut dehors,
comme cela arrive frequemment dans nos r6gions.
4* L'Vuvre des icoles. -

II ne suffit pas de payer

des maitres, il faut itablir des 6coles; mais il ne peut
pas y en avoir partout. II est done n6cessaire de grouper les enfants de plusieurs chritientes ou meme de
Stout un sous-district. Mais alors, on est oblig6 de les
nourrir a pen pros gratuitement : ils ne peuvent riea
donner ou a peu pres rien pour leur pension. Chez eux,
ils vivent a bon marchi, mais a l'ecole ils mangent
avec appktit un riz qui cofte cher. Quelle lourde
charge pour la modique allocation du Missionnaire!
C'est un gros point noir dans son existence : sans cole
pas d'instructionreligieuse pour la plupart des enfants,
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et sans instruction religieuse la religion elle-meme
disparait; mais si le pretre 6tablit une ou plusieurs
6coles, il-va s'endetter, A moins que quelques ames
son secours. s
charitables ne viennent
5* Les orpkelinats. - Beaucoup d'enfants sont abandonnes par leurs parents, ordinairement trop pauvres
pour les nourrir. II faut bien les recueillir, au nom du
bon Dieu, pour leur sauver la vie du corps et leur procurer la vie de l'ame, et afin qu'ils puissent dire :
Pater meus et mater mea dereliquerunt me, Dominus
autem assumpsit me (Ps. xxvI, Io). Nos missions n'ont
pas failli i ce devoir de charitCet en ce moment elles
ont a leur charge 1928 enfants en nourrice et 2711
dans les orphelinats : Saint Vincent doit &trecontent
de voir que ses enfants marchent sur ses traces. Mais
voila que, par suite de la guerre, les ressources de
I'ceuvre de la Sainte-Enfance ont consid&rablement
diminua: les allocations sont devenues tout a faitinsuffsantes. Que faire pour continuer A nourrir tous ces
pauvres et cbers enfants? On travaille dur et 1'on s'ingenie pour faire des 6conomies; des paiens meme envoient des secours : puissent-ils en etre recompenses
par le don de la foi ! Jusqu'ici, la divine Providence a
bien voulh soutenir cette oeuvre qui est plus particulibrement la sienne. Cependant, il me semble qu'il est
selon 1'esprit de saint Vincent de faire appel A la charite publique en faveur de ces pauvres &tres,pour qu'il
ne soit jamais dit de ces petits Chinois : Parvuli petieru t paxem ct non erat qui frangeret eis. (Thren. IV, 4.)
Voilk bien simplement, cher Monsieur le Secretaire
g6ntral, les quelques -petites reflexions qui me sont
venues & l'esprit au sujet du dernier tableau de nos
euvres du Sud. Je vous laisse la liberti d'en faire
N...,
!'usage que vous jugerez a propos.
,

Pritre de la Mission.

AFRIQUE
MAROC
Le frire Le Priol, qui est mobilise au Maroc, donne sur
sa situation les details suivants :
Mahrihda, la 4o6t a9f6 .

Me voilk a pen pros install6 & mon nouveau poste,
depuis quelques jours. La derniere partie du voyage
(trois jo-rs), seule, a 6t6 un pen fatigante, la voie
ferr6e faisant d6faut. On se dcebrouille done comme
Pon pent.
J'ai Wt€ bien retu par les officiers et sous-officiers,
et, pour le quart d'heure, je suis bombardi g6rant du
cercle des officiers. Mon r6le consiste a surveiller le
personnel, afin qu'il n'y ait ni coulage, ni barbotage.
Le colonel, qui est commandant d'armes, est un chr6tien bon teint, et en voyant mon livret, m'a demande
si j'Atais de la rue de Sevres. Il m'a annonce qu'un
PNre Ffanciscain vient de temps en temps au camp et
qu'il me donnerait toute facilit6 pour accomplir mes
devoirs religieux : Deo gratias. J'ai aussi comme compagnon deux s6minaristes; aussi formons-nous une
petite communaut6 et sommes-nous heureux de nous
trouver ensemble.
LE PRIOL.
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TUNISIE

Nous lisons dans le numnro da 14 octobre .196 de la.
Semaine cat.olique de Tunisie, les lignes sAivantes au sujet
i'une retraite pastorale:
En dehors de toutes les dispositions humaines, Dieu
avait choisi lui-meme le predicateur de cette retraite.
Un jeune Missionnaire de Chine 6tait venu, il y a
deux ans, a Paris, d6l6gu6 par sa province pour
assister & un Chapitre g6neral de la Congregation des
Lazaristes, a laquelle il appartient. La mobilisation
I'a sprpris en Erance, et les hasards de la guerre l'ont
conduit dernitrement a Bizerte, en qualit6 d'aum6nier
de la marine. A la veille de la retraite, le pr6dicateur
attendu a fait d6faut, et, sur I'ordre de son sup6rieur,
le R. P. Rickwaert d~t def6rer a l'invitation de S. G.
Mgr l'Archeveque et accepter la redoutable charge
de pr6dicateur d'une retraite pastorale, qu'il dut
remplir au pied lev6, si j'ose dire. Accepter dans ces
conoditons est un acte de vertu que les pretres de Carthage surent appr6cier et dont ils se montrirent touches et reconnaissants.
SDieu avait ses vues et le jeune predicateur 6tait a
la hauteur de sa mission. Intelligence tres vive, esprit
trbs meubl6, parole aisfe et 616gante, quoique sans la
plus petite recherche; mais, par-dessus tout, Ame haitement et formellement sacerdotale, le R. P. Rickwaert
est biea de taille & aborder utilement et poar-la plus
grande gloiredeDiealesplus hautes tiches.-Quand;
apris un moment de confusion, a la premiere rencontre avec son auditoire, il h6sita devant les v6narables' confreres qu'iA avait & 6vangeliser et aupres
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desquels il n'6tait, disait-i!, qu'un enfant par son age;
quand, abordant ensuite courageusement sa lourde
tiche pour nous dire: o Confiance en Dieu, confiance
en J6sus Eucharistique, confance en les destinies de
1'iglise, confiance en la grace sacerdotale, confiance,
toujours confiance, ) il m'est apparu comme une
riplique saisissante dujeune et pieux psalmiste,auteur
inconnu du psaume cxvIII, le plus profond de tout
le psautier. Adolescentulus ego sum... Speravi in sermonibus tuis... in judiciis tuis speravi... in verba tua supersperavi, etc.

EGYPTE

L'on verra par la lettre suivante, que les voyages sur mer,
en temps de guerre, ne sont pas toujours des voyages
d'agriment.

Lettre de M. HEUDRE, Supirieur de Id Mission
d'Alexandrie, h M. LOUWYCK, assistant de la
Congrlgation.
Alexandrie, i5 octobre 1916.

MONSIEUR L'ASSISTANT,

La gr4ce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Me voici enfin arriv6 A Alexandrie depuis le 1 octobre et ce n'est certe? pas sans mal : j'en ai eu pour
partir de Paris, j'en ai eu pour m'embarquer & Marseille, j'en a eu pour d6barquer a Alexandrie et il s'en
est fallu de bien peu que vous me vissiez de retour
bien avant 1'6poque privue.
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Vous savez la peine que je me suis donn6e . Paris
pour le passeport. Je me croyais enfan en regle sur
tous les points, lorsque tout a fait par hasard, a Marseille, en allant accompagner M. Richin a la prefecture pour essayer d'obtenir son d6part, j'entends un
employe me dire que je me verrais refuser Fentrie du
bateau, si je n'avais le visa de la police du port et du
consulat anglais. C'ast tout juste si j'ai eu le temps
de faire les d6marches sans lesquelles j'eus 6et condamn6 a faire le Jacques sur le quai de la Joliette
pendant que mon bateau en d6marrerait. Enfin, me voici embarqu6 sans M. Richin, qui
espire etre en regle pour le prochain courrier. La mer
est tres belle, le temps est trop beau meme, car les
sous-marins ont eu beau jeu. Arriv6s a Malte samedi,
apres avoir long6 les c6tes de la Tunisie, nous apprenons que le Galia,parti le mime jour que nous, mais
le matin, a ht torpill le soir meme vers quatre heures
I 1'endroit oti nous sommes passes vers trois heures
du matin le lendemain.
A Malte, j'ai eu la permission de descendre et d'ayertir mes confrres d'Alexandrie de mon arriv6e par
le Lotus.
Ce beau bateau des Messageries a jet6 l'ancre en
rade d'Alexandrie, le mardi !o, vers deux heures de
I'apres-midi, et c'est l1, a 2 kilometres du port, qu'a
eu"lieu la comedie de la v6rification des passeports,
laquelle n'a pas dur6 moins de trois heures d'horloge.
Enfn, ii est permis au Lotus d'aborder au quai, pais
aux passagers de d6barquer en cohue inexprimable;
c'est le tour de la police et des douaniers de commencer leurs vexations : quelle bousculade! quel
tapagel quels cris!!! - MM. Lacqui:ze et Delpy sont
1U, sur le quai; je les aperjois et j'essaye d'entrer en
communication avec eux au moyen des signaux de la

teligraphie

424 -

Chappe ). Mais, soit que mes bras sont

trop courts, soit le nombre indffini de ces sortes de
signaux le long du grand transport, je ne suis pas
aperCu. D'ailleurs, je n'eus pas le temps de renouveler
ma tentative. Un employe da ,a Passeport Office ,, au

regard louche, guid6 par le maitre d'h6tel, vient
m'appeler et me conduire dans le salon des a premieres oou la police complotait. UL, on me demande
la maniire qui m'a r&issi & obtenir le visa de l'autorite
anglaise et je m'entends dire que mon nom ne se
trouve pas sur la liste des personnes ayant obtenu l'autorisation de pinetrer en Itgypte! caBon maintenant!

et qu'est-ce que cela me fait, puisque mon passeport
est en regle, vous le d6clarez vous-meme. -

Cela fait,

cela fait, que vous resterez i bord jusqu'a plas amples
informations; il est trop tard pour les commencer
aujourd'hui, nous verrons demain. Voyez-vous cet
agent de police (j'apercois en effet derriire moi un
grand diable de metis qui me lance des regards terrifiants), c'est lui qui est responsable de votre personne. ) II a ordre de ne pas me quitter d'une semeile;
pourtant, on vent bien me laisser libre de circuler sur
le bateau, mais toujours sous les yeux de mon u gaardiano ».

J'ai beau expliquer la genese du visa qui m'a itC
donn6 AParis, j'explique que si le consul de Paris a
donnk le visa sans autorisation, c'est lui qui doit etre
mis en prison, etc., rien n'y fait, je ne suis pas sr leaw
liste... A la fin, k force de discuter, je lear d4clare
que c'est la quatrieme fois que je sais fait prisonnier :
la premiere fois, par des brigands, en' Chalcidique;
la deuxieme et la troisieme fois, par les AUemands,
et cette fois par les Anglais.
Le pire, c'est qu'il m'6tait impossible d'avertir mes
deux pauvres confreres qui etaient Ul, a m'attendre,
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i vingt-cinq pas de moi : je n'ai le droit de parler a
qui que ce soit. Tout de m6me, a la fin, on me laisse
aborder une soeur des Missions africaines qui sort; je
la prie de dire 4 M. Lacquiize qu'il ne m'attende pas
ce soir, que je suis retenu a bord au moins jusqu'au
lendemain.
II tait alors six heures et demie da soir. Je monte
arpenter le pont du navire. Tous les passagers sont
partis, suis-je seal? Oh non! les deux yeux de mon
a guardiano, me suivent partout. - Je vais essayer
de diner, puis je remonte sur ce pont, je dis, je ne sais
combien de chapelets, et toujours -les deux yeux du
cerbere arabe me suivent.
Vers dix heures, je vais me coucher; oh! comme
j'aurais voulu que le navire repartit pour Marseille cette
nuit-lA m6me! Enfin, je m'endors vers minuit. Et a
minuit et demi, j'entends quelqn'un crocheter ma
porte... C'est le a guardiano , qui est relev6 et qui
passe sa consigne a un autre, il veut me montrer a son
successear. Ah mais! a minuit et demi, au lit, je ne
suis plus le mrme qu'a huit heures du soir sur le pont,
et voili le policeman qui ne me reconnait plus; il
hisite, il doute, il n'y comprend plus rien. Son ahurissement me fait pousser un 6clat de rire qui me soulage, mais qui le met en colere. Alors, plus pour me
d6barrasser de lui que pour le calmer, je revets ma
soutane, j'ajuste ma barette : %Ah oui, c'est a.. c'est
bien lui... tu vois... c'est lui qu'il faut garder. w Et
mon premier s'en va chez lui se coucher, sans doute
tout habill, et mon second se poste dans mon corridor,
o4 je le retrouve le lendemain, dormant d'un ceil seulement.
Je me lkve, decid. a prendre la chose du bon c6t6.
Je monte au pont sup6rieur faire mon oraison; j'oublie mon 6tat de galerien, car une autre peine m'at-
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triste. J'aurai pu dire la sainte messe tous les jours
de la travers6e, et ce jour-la je n'ai plus ni vin, ni
hostie, et impossible d'en faire prendre; je reste
cependant a jeun, attendant jusqu'a midi 1'occasion
,qui n'est pas venue) de pouvoir c6lebrer.
Vers dix heures et demie, on vient me chercher.
Tout de mmemeon fut plus dilicat qu'a Liege en 1914:
ce fut un civil qui me conduisit d'abord an bureau des
passeports et de lI chez le directeur de la Surete,
s'il vous plait!
Je d6clarais aussit6t que je voulais que cette comedie
cessat, ou que l'on me rendit la libert6, on qu'on me
laissit tranquillement sur mon bateau repartir en
France. J'ajoutais meme que c'6tait cette derniere
perspective qui me souriait le plus. Je montrai tous
les papiers que j'avais sur moi : titre d'aum6nier militaire, etc. Le directeur fut Ires aimable allant jusqu'a
s'excuser.
Enfin, vers onze heures et demie, il vint me d&clarer
que j'tais libre, mais que je ne pourrais encore jusqu'a nouvel ordre, aller ni au Caire, ni au canal. On
venait de d&couvrir sur un t6C1gramme envoyi de
Paris le I5 juillet, un nom qui peut-tre &taitle mien,
mais tellement estropik par le t6l6graphiste d'abord,
et par deux traductions successives, qu'il n'y avait de
reconnaissable que le pr6nom.
Quoi qu'il en soit, je ne demandai pas man reste,
et je courus a la Mission.
HEUDRE.
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ABYSSINIE
RECONNAISSANCE ET TRANSLATION
DANS

LA

NOUVELLE

-GLISE DE

HEBO (aRYTHRaE)

DES RESTES PRCIEUX
DU VTENRABLE JUSTIN DE JACOBIS
le 13 juillet 1916

ITraduction d'une copiede tade cerlifi conmorme pfarlgr Carrara,
wiceire apoolique.)

L'an du Seigneur mil neuf cent treize et le trente
et unieme jour de juillet, apres en avoir obtenu l'autorisation de la S. Congr. des Rites, moi, Camille Carrara, de l'Ordre des Mineurs Capucins, kveque titulaire d'Agathopolis et Vicaire Apostolique de l']rythree, dans le village de H6bo appartenant a ce
Vicariat Apostolique de l'1rythrie,j'ai proc&d A l'exhumation, a la reconnaissance et a la translation des
restes mortels du V6nerable ServiteurdeDieu, Mgr Justin de Jacobis, de la Congr6gation de la Mission,
9v&q~e titulaire de Nilopolis et Vicaire Apostolique
de la Mission d'Abyssinie.
J'ai demand [(de faire] la reconnaissance aux Experts en anatomic Tres Illustre Monsieur le Docteur
Joachim Battaglia et le PNre Jean-Marie de Palerme,
Missionnaire Capucin; [et j'ai charg6 de] l'exhumation
et inhumation les Experts ouvriers Fr. Jtr6me de Collepardo, Fr. Sire de Brembilla et Fr. Bernardin de
Desio, Missionnaires Capucins. Ceux-ci avaient prepare d'avance un nouveau cercueil double en lames
de zinc a l'interieur et en bois de pitchpin ý 1'ext6rieur, ayant la forme d'un coffre ajust6, qui mesure
om. 7o X om. 36 Ala base inf&rieure,o m. 81 X o m. 47
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Ala [partie] sup6rieure, et dont la hauteur est de o m. 3o
environ; et [ils avaient dispos6] la nouvelle sepulture
dans une chapelle au c6t6 de 1'6vangile regardant
1'autel majeur de la nouvelle eglise dediie a la
B" Vierge Marie Immaculie.
J'ai pris comme t6moins les Tris Rev6rends P. Francois de Bassano, P. Ezechias d'Iseo, P. Z7phyrien de
Lurate Abbate, Missionnaires Capucins, P. Corneille
De Wit, des Pretres de la Mission, Abba Oueld6 Brehan6, Cure de H6bo, Abba Oueld6 Sellassit, Abba
GhbbrbJ6sous, Sahadou,chef de Hbo, Abraha, Endou,
Tesfai, Gouangoul, habitants de Hebo; et comme
greffierle R6v. P. Hyacinthe de Clusone, Missionnaire
Apostoliqne Capucin.
Sur le lieu de 1'exhumation, les experts en anatomie
Monsieur le DocteurJoachim Battaglia et le P. Jean de
Palerme, et les Experts ouvriers Fr. G&r&me de Collepardo, Fr. Sirede Brembilla et Fr. Bernardinde Desio,
ont, en ma pr6sence, preti serment d'accomplir exactement et consciencieusement l'office a eux confiL
Le greffier, aa nom du Saint-Siege, a annonc•
que
1'excommunication, reservie au Souverain Pontife,
serait encourue ipso facto par tons ceux, de quelque
6tat, rang et condition qu'ils soient, qui Aun titre quelconque, m&me de pi&et et de devotion, auraient la pr6somption de soustraire ou d'ajouter quelque chose ax
restes mortels du V6nerable Servitear de Dien Mgr
Justin de Jacobis.
Le tombeau a 6t6 examine, et il a etC trouvi
con-

forme B la description relev6e d'une copie de
l'acte de
la reconnaissance precedente en date du 26 d6cemnbr
1889: u Plac, a l'extr&mit6 nord-est de la nef lat&rate
du c6t6 de l'6vangile de la petite eglise djai d6molie;
en forme de grand cube en maconnerie, mesurant
I m. 8o de long sur i m. 40 de large et
i m. 13 de
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maconnerie, haute de o m. 13 et en retrait tout autour
de i5 a 20 centimetres. n (11 s'y est trottv, ajoutte
au-dessus, une autre petite construction en maconnerie
en forme de gradins a trois plans, terminde par une
petite pyramide peu elevee, construction qui doit
avoir it6 ajout6e dans la suite). [It a &et reconnu] en
boa &tat,except6 dans la partie infirieure du cot6 qui
regarde la porte principale de la petite 6glise, laquelle
[partie) a &tA racl6e, creusee par les id:les en vue
d'en emporter la poussiire dont ils font usage avec

une religieuse confance comme remade dans toute
sorte de maladies et par laquelle ils disent obtenir un
vrai et reel soulagement.
Le tombeau atant d6moli, on en a retire le cercueil
intirieur en lames de zinc (l'exterieur en bois ayant
&t6 dtruit par les termites); et en forme tout a fait
privre, ii a &t6,par deux pr&tres pris parmi les t6moins,
le P. Corneille de Wit et le P. Francois de Bassano,
porte A la nouvelle 6glise, dans laquelle, les portes
en son exthrieur,
etant closes, il a. it bien examinu
son interienr et son contenu.
II a 6t6 trouvi en conformit6 avec l'acte cite de la
pric6dente reconnaissance; aucun changement n'y a
paru. Dans ses parois internes, en lames de zinc,
[il 6tait] long de o m. 7 X om. 4 o, et haut de om. 3o.
Les restes mortels du V6nerable Serviteur de Dieu.
[{taient] r6unis en dix-sept groupes distincts : quinze
formis des ossements et dont chacun 6tait lii avec
une bande en coton blane fixe au moyen du scean
sur cire A cacheter do Vicaire Apostolique Mgr Jacques Crouzet; et deux, dans de petits sachets de toile
igalement scetlis du sceau de Mgr Crouzet, dont 'an
{renfermait] la poussiere, et l'autre les cheveux et les
poils. Tous itaient enveloppis ensemble dans one
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toile blanche cousue dans sa longueur. Dans une enveloppe scellie se trouvaient aussi les deux procesverbaux suivants mentionn6s dans la copie de l'acte
cit6.
i" Proces-verbal [en frangais] :
a Ce jourd'hui 26 dicembre 1889, dans l'eglise
d'H6bo constatation a 6t6 faite de l'identiti du corps
de Mgr de Jacobis par M. le Docteur Domenico Strati;
et en presence de Mgr Jacques Crouzet, Vicaire Apostolique d'Abyssinie, de MM. Cabroulier, J.-B. Coulbeaux, P. Longinotti, Pretres de la Mission, Abba
Tekl6 Haimanot, Abba Ghebr6 M6dehin, cure de Halai
et de H6bo, du Fr. Lordereau de la Mission et des
temoins de Hebo : Tbar6, Abraham, Tesfai, Teklom,
Oueld6 Mariam, Paulos. Le procks-verbal d6taille
sera dress6 ulterieurement. Les ossements mis sous
scell6s ont et& envelopp6s d'une toile blanche, renfermis dans une caisse en zinc soud6e et scell6e. Cette
caisse en zinc a &t6 renferm6e dans une caisse en bois
de thuya. Le cercueil a it6 d6pos6 dans le tombeau de
1',glise de H6bo. M. le Docteur Strati est sous-lieutenant-m6decin faisant partie de 1'exp6dition militaire
des troupes royales d'Italie enAbyssinie. - Ont sign :
t J. CROUZET. V. A; Docteur D. STRATI; V. CABROULIER; J.-B. COULBEAUX; F. LONGINOTTI;
Abba G. MEDHIN; A. LORDEREAU; PAULos.
2" Procks-verbal [en italien].
Moi soussign6, a la suite de l'examen fait des restes
mortels de Mgr de Jacobis mort en 1860, lesquels se
trouvent dans 1'6glise catholique du village de H6bo
et m'ont 6t6 pr6sent6s par l'fivque de la Mission catholique francaise Mgr Jacques Crouzet, je d6clare
avoir constat6 ce qui suit :
Les restes mortels consistent dans les seuls osse-
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ments, cheveux et polls. ILne manque aucun des os du
corps, A l'exception de deux c6tes fluctuantes. Je juge
qu'un tel d6faut est purement anatomique, se trouvant
en 6troite connexion avec le probable raccourcissement
anormal de la colonne vertebrale, dont une vertebre
existe A l'6tat de diveloppement rudimentaire. Les os
sont tous sains, sans aucun indice de carie, et en bon
etat. De l'observation des lignes craniom6triques de
l'angle facial, de la conformation des os de la t&te, de
la constitution g6nerale du squelette, j'induis I'exactitude des indications fournies par le pretre abyssin
qui connut durant sa vie Mgr de Jacobis. Ce sont:
I. Taille moyenne : i m. 64 environ;
2. Constitution du squelette r6gulibre, plut6t m6diocre;
3. Visage trs long;
4. Front de grandeur moyenne, avec profil droit;
5. Nez grand;
6. Arcades dentaires petites;
7. Pommettes non saillantes;
8. Menton en pointe;

9. Mains et pieds tres longs;
1o. Cheveux et barbe fonc6s et grisonnaats.
Je declare done en toute certitude que les restes
mortels ici renfermes ont appartena durant sa vie A
Mgr de Jacobis.
Signi : Docteur Domenico STRATI.

Les choses etant ainsi, il a &t6 possible d'attester
l'identit6 du corps du Venerable Serviteur de Dieu
Mgr de Jacobis et il en a it6 dressI le procds-verbal
suivant.
Procks-verbal.

Ce jourd'hui 31 juillet g196, par les deux Experts
en anatomie Monsieur le Docteur Joachim Battaglia,
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lieutenant-medecin et le R6v. P. Jean-Marie de Palerme, Missionnaire Capucin, a 6t6 faite une nouvelle
reconnaissance du corps du Venerable Serviteur de
Dieu Mgr Justin de Jacobis, en presence de Mgr Camille Carrara, Vicaire Apostolique de l'Erythrie, du
P. Francois de Bassano, du P. Ezechias d'Iseo, du
P. Z6phyrin de Lurate Abbate, et du P. Hyacinthe de
Clusone, Missionnaires Mineurs Capucins, du P. Corneille de Wit, Pretre de la Mission, d'Abba Oueld6
Brehan6, Cur6 de Hebo, d'Abba Oueld- Sellassi6,
d'Abba Gh6bre Isous, de Sahadou chef de H6bo,
d'Abraha, d'Endou, de Tesfai, de Gouangoul, habitants de H6bo.
Tout ayant etC trouv6 en conformiti avec le procesverbal de la pr6c6dente reconnaissance en date du
26 septembre 1889, tous les restes mortels du V6nrable Mgr de Jacobis ont et6 replaces dans un nouveau
cercueil double en lames de zinc & l'int&rieur et en
bois de pitchpin a l'exterieur. Is ont 6ti disposes en
huit groupes distincts envelopp6s de toile blanche et
liis avec un cordon de soie de couleur grise, except6
un groupelii avec un ruban de soie rouge, tous scelles
du sceau du Vicaire Apostolique Camille Carrara. Ensuite, tous les huit groupes ont 6t6 envelopp4s ensemble
dans une toile blanche fixee avec cinq scelles de Mgr
Camille Carrara. - Ont sign6 :

t Camille CARRARA, Vic. Apost. de tErythree;
D' Joachim BATTAGLIA; P. Jean de PALERME;
P. Francois de BASSANO; P. Ez6chias d'IsEO;

P. Z6phyrin de LURATE, Abbate; P. Corneille
DE WIT;
AbbaOueld6 BREHANE; Abba Oueld6 SELLASSIE;
Abba Gh6bre Isous.
Les autres temoins ont declare ne savoir &crire.
P. Hyacinthe de CLUSONE, greffier.
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Ledit proces-verbal, avec une declaration des
Experts en.anatomie et les deux procks-verbaux de la
precedente reconnaissance, a 6t6 renferm6 dans une
bouteille en verre scellie de mon sceau, qui a &etdAposse dans le nouveau cercueil double avec les restes
mortels du Venerable serviteur de Dieu Mgr de Jacobis
disposes en huit groupes distincts enveloppis chacun
dans de la toile blanche et lies d'un cordon de soie
de couleur grise, sauf un groupe li6 avec un ruban de
sole rouge, scelles de mon sceau. Puis tous les huit
groupes ont etc enveloppes dans une toile blanche
fixee avec cinq de mes scelles.
Le cercueil en lames de zinc etant ferm6 avec le
couvercle bien adherent, il a 6t6 li6 avec un cordon de
soie de couleur grise dispos&e en croix de manibre a
embrasser les six c6tis et un de mes scell6s y a 6t6
appose. Au cercueil exterieur en bois, le couvercle a
et6 fixe avec deux vis, et l'on y a applique six rubans
de soie rouge fixes par douze scellks.
Les restes mortels du V6enrable Serviteur de Dieu
Mgrde Jacobis ayant 6t6 ainsi disposes dans le double
cercueil mum de mes scell6s dans la forme susdite,
ont. t6 bient6t places dans la s6pulture d6ji preparee,
qui est creuse a la profondeur de o m. 40 au-dessous
do niveau do pav6 et attenante an mur du fond de la
chapelle situae au c6t6 de l'evangile et faisant face &
1'autel majeur de la nouvelle eglise d6di6e a la Bienheureuse Vierge Marie Immacul6e.
Ladite sepulture a et6 imm6diatement ferm6e de
toute part par une votte faite de dalles de pierre et de
ciment, la construction d'un modeste monument en
maconnerie etant remise a un autre temps.
Toutes les operations susdites ont 6te executees
dans une seule s6ance, A laquelle on a employ6 deux'
heures et demie. de neuf heures aonze heures et demie,
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et toujours en ma presence et en celle des pricites

Experts en anatomie, t6moins et greffier, qui avec moi
ont sign6 la pr6sente relation.
- Camille CARRARA.
•
D' BATTAGLIA Joachim; Jean-Marie de PALERME

P. FranCois de BASSANO;
P. Ezichias d'IsEO; P. Ziphyrin de LbURATE, Abbate, Capucins;
P. Corneille DE WIT, p. C. M.
Fr. JER6ME; Fr. SIRE; Fr. BERNARDIN, Capucins;
Abba Oueld6 BREHANE; Abba Oueld, SELLASSIt;
Abba Gh6brk Itsous.

Les autres timoins ont declare ne savoir 6crire.
Rev. P. Hyacinthe.de CLUSONE, Mission.
Capucin, greffier.
Expertise midicale.
Ce jourd'hui 31 juillet 1916, moi sonssigni, mndecin-chirurgien, assist6 du P. Jean de Palerme, anatomiste, qui a admis toutes mes affirmations et conclasions, a la requete de S. Exc. Mgr Carrara et en sa
presence, j'ai proc6d6 a la reconnaissance et expertise
des restes mortels de Mgr de Jacobis, ensevelis dans
le lieu de la petite 6glise d6molie de Hebo.
Apres avoir vu les notes somatiques -crites par le
pretre abyssin Ticlk Haimanot qui connut de son vivant le v6nkr6 D6funt, et avoir pris connaissance d'une
prkcdente expertise ex6cut6e par le Docteur Domenico Strati en 1889, j'ai constat ce qui suit :
I' Les restes sont formes dusquelette et de la masse
des cheveux et de la barbe du Defunt.
2' La boite cranienne est conservie intacte, toutes
les sutures de la vofte en 6 tant visibles. Le diametre
anteroposterieur mesure o m. 16; le biauriculaire,
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o m. 14; 1'angle facial est presque droit. Le crine,
dans ses lignes, est orthociphale.
3* Sont encore existants tons les os de la face, qui
est allongee, avec les os do nez bien d6velopp6s, les os
zygomatiques et maxillaires normaux.
4* Les arcades dentaires mesurent, la superieure,
om. oS, linffrieure o m. o6. Dans la premiere manquent les deux incisives de gauche; et dans la seconde,
l'incisive externe de droite, plus l'incisive externe et
la canine de gauche. Dans cette derniere [arcade], est
noter l'absence de la plnultieme molaire des deux
r
c6t6s. Et, cependant, on y observe que I'espace alvbolaire interm6diaire est occup6 par les dents voisines
qui se rejoignent, le bord alveolaire etant aigu : particulariti anatomique qui caracterise I'arcade dentaire
inf6rieure et en rend trbs difficile la substitution ou
I'imitation.
5* La colonne vertibrale, sauf l'atsence d'une vertebre dorsale, est complete dans toutes les parties
osseuses, et elle est form6e des verthbres d6tachies.
J'ai recoana les sept vertebres cervicales, et les dorsales au nombre de onze.
6"Deux fausses c6tes manquent.
7" Le reste du squelette du tronc et de tous les os
des membres sup6rieurs et inf6rieurs se trouve au complet.
8* La longueur,du m6tacarpe et des trois phalanges
du m6dius de la main disposes en ligne droite mesure
0 m. 14.
9 La longueur du femur mesure environ o m. 45;
celle du tibia, o m. 37..

IoW L'6tat des os, malgr6
[ecoule] et leur exposition
qu'ils 6taient renferm6s dans
autre de bois qui toutefois a

le long laps de temps
aux intemprries, parce
un cercueil de zinc et an
t&6trouv6 d6truit par les
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termites, s'est conserve presque normal, sauf un certain degre de porosit6.
I I La masse des cheveux et des poils de la barbe
apparait chitain; quelques-uns sont roussitres; d'autres, blancs.
En comparant mes observations avec celles du precedent Expert, je les ai trouv6es en parfaite concordance, et me trouvant pleinement d'accord avec ses
deductions anatomiques, sur les caracteres du Defunt
et avec les donnaes fournies par quelqu'un qui l'avait
familibrement pratique, je declare sans autre chose
que les restes mortels a moi pr6sentes ont certainement
appartenu de son vivant au v6nir6 Defunt Mgr de
Jacobis, et qu'aucun changement, substitution ou
soustraction, n'a eu lieu au detriment de leur integrit6.
En foi de quoi j'ai 1'honneur de signer:
Docteur BATTAGLIA Joachim.
PNre Jean-Marie de PALERME.
Copie conforme l'original qui se conserve dans les
Archives du Vicariat de 1'Erythr6e
Asmara,

to septembre 1916.

Place du sceau

j Fr. Camille CARRUAA.

du Vic. Apost. de
l'ErythrTe.

MADAGASCAR

Nous avons annonc, dans le dernier numero,1'arriv~e des
sceursh Vohipeno.Voici quelques d6tails donnes par M.Slvat.

-

437 -

Vohipeno (par FaPafangana), 5 septembr; 1916.

MA TRks HoNoREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
L'arrive des seurs a 4tC une fete pour notre petite
chr6tient6. Nos fillettes, grandes et petites, se pr6paraient depuis longtemps a cette rception. Aussi je
crois que l'empressement franchement sympathique
avec lequel les trois seeurs ont 6te revues, leur a dit
suffisamment combien elles 4taient d6sirees. Elles
ont en tout de suite foule autour d'elles, et les visites,
depuis leur installation, ne cessent pas a leur habitation.
Disireux de connaitre quelque peu le sentiment de
nos petites Malgaches sur les sceurs qui venaient
d'arriver, -edisais I'autre jour adeux on trois d'entre
elles : u Eh bien, tes-vous contentes maintenant ?
Elles sont enfin arrivees celles que vous d6siriez tant!
- Oh! mon P&re, me r6pondit l'une des fillettes,
comme elles sont massava ! (C'est-A-dire, comme elles
sont bonnes et aimables!) .
L'antre soir, une seur apprenait une ronde aux
enfants, & la maniere des jeux des fillettes en France.
Et, de leurs cases, nos vieux paiens regardaient 6merveillss : a Makafiniaritra! C'est joli, cela , se disaientils. Les soeurs pourront aller dans le village, et nos
plus fanatiques idolitres les recevront bien !
Mais ce soont surtout nos bons chr6tiens qui sont
heureux. L'un d'eux, un bon pere de famille, qui a
pour sa part sept filles a confier aux soeurs, me disait,
tout ravi d'avoir vu enfin, pour la premiere fois, les
chres cornettes dans notre 'petite 6glise, dimanche
dernier, a la messe: a Vraiment, je me demandais si
j'etais encore 4 Vohipeno!
Simples r6flexions, ma Trbs Honor&e M&re, saisies
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en passant, mais qui disent bien l'accueil plein de
sympathie dont vos filles ont &te l'objet de la part de
nos Antaimoro.
Et cet empressement sincere a les recevoir est pour
nous le pr6sage du grand bien qu'elles feront dans
cette vaste contr6e de la Matatanana.
('a &t6 pour nous, Missionnaires, un y&ritable
plaisir, en meme temps qu'un reconfort inexprimable
de voir cette confiance de nos petites Malgaches a
1'egard de celles qu'elles aiment a appeler a leurs
mrres n, comme elles le leur ont chant6 de toutes
faqons le jour de I'arrivce :
Enfants Antaimoro. rejouissons-nous,
Car nos mires sont arrivies.
C'est aujourd'hui jour de grande joie,
Tralalala, rijouissons-nous,
Tralalala, tons les amis;
Nos mires sent arrivees.
Vous, notre Mere, ayez confiance,
Nous ne iaisserons point
Se perdrevos remontrances.
Vivez, vivez longtemps, ma mere,
Vivez, vivez longtemps, ma sceur,
Vous etes toutes nos mires.
Etc...

Voyez, ma Tris Honor6e Mire, si tons ces chants
et tons ces voeux n'etaient pas charmants!
Une ire nouvelle, - j'en ai la ferme coniance va done commencer pour notre 'chbre chritient6 de la
Matatanana; et, a cette perspective, les Missionnaires
sentent renaitre leur courage.
A. SEVAT.
De leur c6te, les soturs nouvellement arrivees expriment
ainsi leurs premihres impressions:

Notre caravane, apres un joli voyage en ilaazane
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entre la mer et une belle foret, est arrivie au but, le
lendemain mercredi. Deux heures avant, nous etioas
salutes par deux catichistes et de nomhreux enfants.
Plus loin, nous avons trouvr toutes les filles qui aous
ont reques et conduites a la mission avec des chants
de circonstance, et avec des figures joyeuses et
ouvertes qui faisaient plaisir.
Le bon Maitre a eu notre premiere visite et les
Missionnaires sont venus nous chercher pros de Lui
pour nous presenter les chr6tiens et nous montrer
notre nouvelle demeure ou les enfants nous conduisaient en chantant.
Nous avoas trouv6 une maison simple, mais si commode, si bien organisee, dans une excellente situation, dans un grand terrain qui n'attend que les constructions n6cessaires aui oeuvres; en attendant, une
grande salle nous permet de- recevoir les tris nombreuses enfants qui sont pour le moment ravies
d'apprendre a coudre tout en continuant leur instruction religieuse.

C'est encore un d6file continuel de parents et
d'enfants venant nous souhaiter la bienvenue et,
comme le premier jour, apportant quelques fruits de
lear jardin ou des eufs pour twmoigner lear satisfaction et leur d6sir de nous voir <vivretoujours- avec eux.
Des le premier jour, les mamans nous demandaient
quand on commencerait la classe pour que leurs filles
sachant lire puissent apprendre le catichisme et
suivre les pribres ; l~Iglise.
Nous leur disons que, pendant la guerre, c'est bien
difficile; mais que ion va pr6parer la case de la
classe et qu'alors tout sera pr&t; c'est ce que' nous
espirons aussi, ma Tres Honor6e Mere, en voyant
tout le bien que cette oeuvre fera dans cette population qui est intelligente et si bien dispos&e.
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Nous sommes a huit ou dix minutes de l'eglise et.
de la mission; le chemin est facile et cette distance
est assez courte pour nous permettre de conduire les
enfants aux prieres et catichismes et nous-memes
nous avons la consolation d'y faire notre oraison.
Nous pourrons aller dans les villages, voir lesmalades et visiter nos families chritiennes; c'est
souvent le meilleur moyen pour aider les bons i
rester fidles et attirer ceux qui restent dans l'ignorance.
Secur Marie LAMIRAULT.
M. Cheqrin, missionnaire a Vangaindrano, donne les d tails

suivants sur sa mission:

27 novembre rg96.

Cette mission diffire de toutes les autres missions
du vicariat, par ce fait qu'elle se compose presque
exclusivement d'enfants. Tous les adultes qui ne sont
pas tout i fait paiens sont teintbs de protestantisme
et -vont de temps en temps au temple le dimanche.
M. Benizet, et avant lui M. Leclercq, ensuite
M. Huguet, ont baptis6-un certain nombre de jeunes
gens et d'enfants qui sont grands maintenant, mais
selon I'habitude du pays ils font leur tour de Madagascar, ils sont done presque tous partis du Vangaindrano, mais ils reviendront pen a peu.
Pour le moment, la grande et belle 6glise construite
par M. Be6nzet est presque remplie d'enfants. Suivant les directions de Rome, qu'on ne peut s'emp&cher
de trouver tres sages quand on a passe quelques
ann6es en mission & Madagascar, il ne faut baptiser
que les personnes sachant completement le catichisme
et ayant subi une probation de deux ans. Pendant les
deux ans que j'ai passes a Vangaindrano, je n'ai
done pas baptise 4 tour de bras, c'est tout juste si
j'ai
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baptis6 une cinquantaine d'enfants de dix & quinze
ans; c'est relativement peu sur environ un millier
d'enfants paiens qui friquentent le cat6chisme, soit
ici, i Vangaindrano-Ville, soit dans les environs
imm6diats.
Je ne croyais pas devoir m'attacher si fortement a
ces petits sauvages. Le fait de leur avoir enseign6 le
cat6chisme pendant deux ans et surtout de les avoir
baptis6s tt de leur avoir distribue le pain eucharistique durant plusieurs mois quotidiennement, car
beaucoup, surtout les garcons, font la communion
tous les jours, ce fait m'a donni des entrailles de
pere a leur 6gard. Selon l'expression familicre aux
Malgaches, ces chers petits noirs ou mai blanchis me
considirent vraiment comme leur pere et mere, et
moi je les aime comme mes veritables enfants. 'ls
mes
r
c6tes en dehors
sont presque continuellement
des heures de classe. Ils sont quelquefois importuns,
mais il faut les prendre comme ils sont, on ne peut
pas les traiter comme des petits Frangais ou bien
comme des grandes personnes, qu'il sufft de voir le
dimanche a 1'kglise. II faut apprivoiser ces petits sanvages, surtout dans ce pays oik les protestants font
passer les Peres pour des croquemitaines; pour cela il
faut supporter leur bavardage et parfois leur tapage
autour de la case qui est toujours ouverte i leurs
regards indiscrets, car notre case ici n'a ii Rtage, ni
fenatres vitries.
Les enfants malgaches vous importunent de
demandes, mais ils ne volent pas; ils peuvent entrer
dans notre case comme ils veulent, mais ils ne voleront rien, pas m&me une plume ou un crayon, choses
pourtant qui les tententfort; ils ne volent m&me pas
les fruits du jardin. Ce n'est pas i dire qu'il faille
iaisser trainer la clef de la boite du vola (argent); car
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d'autres gaillards que des enfants pourraient nous
visiter en notre absence, la chose n'est pas inouie.
Les Malgaches et m&me l'Antaisaka sont tres doux,
et il faut les prendre par la douceur, une'douceur
ferme si vous voulez; par la rigueur on ne pent rien

en tirer.
Pendant l'absence de M. B6nezet, Mgr Lasne est
venu donner la confirmation a Vangaindrano le
19 juillet, f&te de saint Vincent. Monseigneur a 6t6
fort content de voir toute cette jeunesse s'initier
petit a petit aux beautes de notre sainte religion.

C'est une mission qui est encore a ses commencements, mais , le mouvement est donn6 n, a dit Monseigneur en voyant tous ces enfants.
La mission protestante norvigienfie qui compte une
trtntaine d'annies d'existence est encore certainement tres puissante ici; car c'est ici que se trouvait le
chef. Farafangana, Vohipeno, etc., ont commence
apres Vangaindrano et dependaient du pasteur de
Vangaindrano. Les enfants ne vont plus chez les protestants; chez eux il n'y a que des grandes personnes,
beaucoup d'enfants de chez nous sont n6s de parents
protestants.
Bien qu'6tant seul, j'ai pu faire achever la construction d'une chapelle dans la campagne et j'y ai
dit la premiere messe le 3 novembre. J'ai dit aussi les
deux premibres messes dans une autre chapelle construite l'an passe. C'est une bien douce-consolation
que de pouvoir donner des nouvelles demeures a
Notre-Seigneur, et surtout de voir ces demeures remplies d'enfants qui apprennent a le connaitre et i
1'aimer.

Jusqn'a maintenant la loi mettait beaucoup d'entraves a l'atablissement de nouvelles 6glises, mais
c'est fini. Des circonstances vraiment heureuses, par-
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ticuli&res & Vangaindrano, nous ont permis d'obtenir
I'autorisation de construire sept 6glises dans les environs de Vangaindrano, sans parler de trois autres
plus loin.- La population 6tant tris dense dans cette
contr6e, il serait possible d'obtenir encore plusieurs
postes, mais a quoi bon? C'est dija beaucoup trop

pour deux Missionnaires et pour les maigres ressources dont on dispose. Croyez-moi, si vous voulez,

avec 3o<r francs, par mois, deux Missionnaires doivent
se dibrouiller pour vivre, payer de nombreux cat&chistes, entretenir les cases, en construire de nouvelles, donner des recompenses, aux enfants pour les
attirer, etc. Je vous parle en connaissance de cause,
puisque je suis charge de la procure.
J. CHERPIN.

AMERIQUE
ETATS-UNIS

OUVERTURE

DU

SEMINAIRE

MARI LLAC

(MAISON CE~NTALE OD LA PROVI1CE OCCIDEKTAL)

ET CONSECRATION DE LA CHAPELLE
DEDIrE A MARIE IMMACULLEE DE LA MUDAILLE MIRACULEUSE
A NORMANDY

(SAINT-LOUIS)

Le 27 septembre, anniversaire du jour heureux ou
notre saint Fondateur passa des tristesses de i'exil aux
joies du paradis, est toujours cher a ses enfants. Mais
il sera, i l'avenir, une date mimorable pour ses illes
des ltats-Unis, principalement pour celles de la Province occidentale, laquelle, separie en igxo de l'orientale, n'avait en jusqu'A present qu'une aile de I'asile
des alien6s, a Saint-Louis, pour siege de 1'administration et pour le s6minaire.
Deux ans auparavant, a la meme date, un terrain
spacieux, acquis en vue d'y batir une maison centrale,
avait &t6b6ni, selon toutes les regles de l'Tglise, par
M. Sullivan, directeur des Filles de la Charite, en presence de plusieurs Missionnaires et d'un nombre consid6rable des soeurs des huit maisons de la ville de
Saint-Louis.
GrAce A la bonne Providence et a la ginerosit6 des
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sTeurs, la province est en possession, maintenant, d'une
grande maison, solidement construite, qui r6pond parfaitement aux besoins de la communaut6. La belle
chapelle attenante est le don d'une sour, en souvenir
d'un frere bien-aime, enlev6 k l'affection des siens par
une mort pr6matur6e. Afin de procurer aux soixantetrois sceurs servantes de la province la satisfaction
d'assister au_ cer6monies de l'ouverture, elles furent
convoqubes pour le 27 septembre, et, le surlendemain,
toutes entrbrent en retraite, dont la date avait t6 fixie
a dessein au 29. La joie de cette belle reunion de
famille fut complete, lorsqu'on vit arriver seur Marguerite O-Keefe, visitatrice de la Province orientale,
accompagn6e par seur Augustine Park, directrice du
seminaire d'Emmittsburg, laquelle avait jet6 les fondements de celui de Saint-Louis. Plusieurs sceursservantes de la meme province eurent 6galement le privilege de se rendre a Saint-Louis, en cette circonstance.
Parmi les Missionnaires qui prirent part aux c6remonies du jour, outre M. Finney, visiteur de la Province
occidentale, M. Sullivan, directeur, M. Ryan, supirieur du grand smrinaire dioc6sain de Saint-Louis,
M. Souvay, professeur, et plusieurs autres de SaintLouis et des environs, on remarquait M. Lennon, ex-directeurde la Province orientaleAet M. Cribbins,directeur
actuel, dont la presence didommagea, en quelque sorte,
de l'absence involontaire, mais vivement regrette,
de M. Mac Hale, visiteur de la Province orientale.
Le 26 septembre, toutes les sours de la maison centrale jednerent, afin de s'associer au jefne obligatoire
de Mgr Glass (Missionnaire), 6veque du diocese de
Salt-Lake, cons6crateur de la chapelle, qui, vers
sept heures du soir, vint d6poser, dans une chambre
pr6paree A cet effet, les reliques destin6es . 6tre
plac6es, le lendemain, dans le maitre-autel. Toute la
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nuit, des sceurs se succederent pour prier auprbs de
ces reliques, entouries de cierges allum6s, et cela continua jusqu'au moment ou elles furent transportCes I
la chapelle.
Les cer6monies de la consecration commencerent a
septheures et ne se terminerent qu'I dix. En attendant
que les portes fussent ouvertes, les sceurs, resties au
dehors, purent suivre, du moins en partie, le rite magnifique de l'gglise, par lequel le nouveau sanctuaire
devenait viritablement ( la maison de Dieu et la porte
du ciel n. Quelles actions de graces s'6chapplrent de
tons les coeurs quand le prelat,en ayant pris possession
au nom du Seigneur, les portes s'ouvrirent et il fuat
permis d'y entrer!
Dbs que Mgr Glass eut revitu les ornements pour la
c61lbration de la messe pontificale, une procession,
telle qu'on n'en voit habituellement que dans de grandes
circonstances, se forma en dehors, compos&e des
nombreux 6tudiants du s6minaire dioc6sain, d'unecentaine de pr&tres, parmi lesquels se trouvaient des
Peres J6suites, Ridemptoristes, Oblats, Dominicains,
Augustiniens, Passionistes, etc., de quatre 6vques :
Mgr Allen, de Mobile; Mgr Morris, de Little-Rock;
Mgr Jones, de Porto-Rico; Mgr Glass, de Salt-Lake,
et, enfin, Mgr Glennon, archeveque de Saint-Louis,
qui assista A la messe sur le tr6ne qui lui avait 6tc pr&pare du c6t6 de l'6vangile, ayant pour" assistants
M. Finney, visiteur, et M. Lennon.
Avant de commencer le sermon, le pridicateur,
M. Ryan, sup6rieur du grand siminaire de Saint-Louis,
donne lecture de deux cablogrammcs, adress6s a soer
Fealy, visitatrice, I'un du Vatican, l'autrede la rue du
Bac, a Paris. Le premier 6tait ainsi conu :
- Le Saint-Pare, heureux de l'inauguration du nouveau s6minaire des Filles de la CharitI aux Itats-Unis,
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b6nit de tout coeur les soeurs en autoriti et toutes les
personnes qui participeront k la pieuse c&r6monic,
d6sirant vivement que ce nouveau foyer de vertus chrtiennes et de charit6 eclair6e serve efficacement aprocurer le bien des ames et la gloire de I'tglise.
MiSignt : PIERRE, cardinal GASPARRI,
~c
Secratsire d'htat. ,
Le second, sign6 Villette-Maurice, exprimait les
vceux de nos.Tres Honores Suprieurs et invoquait
sur la nouvelle maison centrale et toute la province la
b&nidiction de saint Vincent, de la ven6rable Louise
de Marillac et de la MBre Seton.
Apres avoi! salu6 Mgr tarcheveque, NN. SS. les
cveques, les eccl6siastiques, les sours et toute l'assembl6e, M. Ryan d6veloppe son texte : Charilas CAristi
urget mos, de la maniere la plus heareuse. Nous en
citons qelqtues extraits :
, Nous sommes r6unis, aujourd'hui, pour assister &
linauguration de la maison centrale des Filles de la
Charit6 de saint Vincent de Paul, de la province de
Saint-Louis.
« Cette maison, qui porte le nom de a S6minaire
Marillac Y, a &t6 ainsi nommne afin de rendre gloire a
Dieu en rappelant le souvenir d',ne vie 6minemment
sainte, torte 'consacr6e an service du divin Maitre, et,
par amour pour lhi, an soulagement des malheureux.
Bien au-dessus des bienfaits temporels sont les graces
surnaturelles, accord6es &des ames privil6gibes, dent
Dieu se:sert pour r6veiller la foi et entrainer dans le
chemin de la vertu; telle futla v&nirable Louise de
Marillac, qui coop6ra avec saint Vincent B la fondation des Files de la Charit6, et dont la cause de b6atification sepoursuit actueilement en cour de Rome.
Sa py6moire vivra 6ternellement!
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S(Cette maison 6tant la premiere dans tout notre pays
.rige sous son vocable, quels motifs n'auront pas
celles qui l'habiteront de compter sur la protection
maternelle de cette heroine de la chariti et sur son
puissant secours pour l'accomplissement des devoirs
de leur noble vocation! Oui, et sous sa protection,
cette maison sera un centre d'unite, ( le lien de charite ), dont parle le grand ap6tre, qui rbunira tous les
membres de la famille autour de leur commune Mere.
a Nous venons de prendre part, ce matin, a l'une des
plus belles, des plus solennelles c6r6monies de I1'glise;
par la consecration, Mgr Glass a fait don a Dieu, pour
ainsi dire, de cette belle chapelle pour etre, a jamais,
sa maison a lui, une maison de priere, une maison de
sacrifice, le tr6ne de sa grice, et la fontaine de ses
mis6ricordes.
t Dieu lui-mime n'a-t-il pas dit : 4 J'ai sanctifi6 ce
- lieu, afin que mes yeux et mon coeur y soient perp-( tuellement. »
u Fort A proposý cette nouvelle chapelle, dans 'archidiocesede Saint-Louis, a t6 didi&e sous 1- vocable
de la Vierge Immacul6e de la M6daille miraculeuse,
car la v6nerable Fondatrice ne cessait de dire a ses
premieres filles : u Rappelez-vous que la sainte Vierge.
< est votre unique Mere. , L.e nom bini de u Marie n
convient encore a cette chapelle, puisque, des la fondation de la Communaut6, les Filles de la Charit4
adopterent la pratique d'invoquer ( Marie, congue sans
peche ), et que, plus tard, elles furent choisies de
Dieu pour r6pandre la devotion A cet insigne privilege
de la Mere de Dieu.

Vous, mes Sceurs, vous n'appartenez pas A nane
communaute d'hier; vous htes les heritieres spirituelles, par une lign6e non interrompue, d'uneancienne
,

et illustre race. Depuis bient6t trois cents ans, les
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Filles de la Charit6, animies de l'esprit de saint Vincent et de Louise de Marillac, parcourent le monde,
instruisant les ignorants, secourant toutes les miseres
physiques et morales de l'humanit6, se d6vouant avec
un zMle admirable a procurer le salut des ames et la
gloire de Dieu. )
En terminant son beau discours, M. Ryan adressa
des remerciements bien sentis & S. G. I'archeveque,
aux eveques et a tous ceux et celles dont la presence
avait tant contribu6 .u bonheur gen&ral, en cette fte
i jamais m6morable.
Avant la fin de la messe, Mgr Tallon, prelat romain,
annonca que Mgr I'archeveque accordait l'indulgence
d'un an, aux conditions ordinaires, a toutes les personnes qui feraient une visite i la chapelle ce jour-la,
et cent jours chaque annie, en l'anniversaire de la conscration, fix~e par lui au 16 novembre, fete de la
Dddicace des Eglises. Puis, Mgr Glennon, prenant la
parole : u Laissez-moi, dit-il, vous dire, comme suppl6ment de cette annonce, combien je suis fier et heureux de ce que nous possid6ns dans notre archidiocsse
la maison centrale des Filles de la Charit6 dont lesceavres, ainsi que vient de nous dire M. le predicateur,
tendent toutes a la gloire de Dieu et au bien du prochain. Parmi nous, il y a diff6rents Ordres de religieuses; i y a les enseignantes, qui pourraient ktre
appel6es illes de la Foi; il y a les contemplatives,
elles sont filles de 1'Esprance; puis nous avons les
Filles de la Charit6, ouvrieres actives. Je ne veux pas
dire que les autres aient le monopole de la Foi et de
l'Esperance, ni vous, mes Sieurs, celui de la CharitY;
non, mais, selon saint Paul; votre Ordre est au premier
rang; n'a-t-il pas dit : a Or, la Foi, l'Esp6rance et la
( CharitA demeurent; mais la plus grande des trois,
( c'est la Charit6e *
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< En second lieu, 1'occasioh est propice pour que je

vous souhaite a toutes d'entrer de plus en plus dans.
1'esprit de votre communaut6, c'est-a-dire l'esprit de
saint Vincent, I'esprit de charit6, si fortement recommand6 par votre saint Fondateur, afn que vos bonnes
ceuvres, rayonnant de cette maison, non seulement sur
notre grande ville, mais jusqu'aux extr6mit6s de la
province, soient comme les rayons du soleil radieux,
lesquels, en passant aujourd'hui & travers les vitranx
colori6s de votre belle chapelle, illuminent tout 'int&" = . .... .
rie•.•.II arrive, parfois, qu'un 6evque rencontre des
6pines dans quelques sociits religieuses; mais, quant

aux Filles de la Charit6, j'aime a le dire tout haut,
jamais elles n'ont 6t6 des 6pines pour leur archev6que;
elles ont pu avoir des ennuis, des diffcult6s; maisellessavent souffrir en silence et elles parviennent Aapaiser
les m6contentements en agissant avec la charit6, qui est
I'esprit de leur communaut6.
" Plaise &Dieu conserver cet esprit dans vos coeurs,
et qu'en vivant sous la regle, si simple et si sage, que.
vous a donn6e saint Vincent, vons puissiez toujours
m6riter d'occuper la premiere place parmi les Ordres
religieux. ,,

Des que la messe fut achevie, tout le clerg6 difila
en procession comme avant la messe, puis Mgr l'archeveque, avec les 6evques et autres invites eccl6siastiques, se rendirent a la grande salle on un d6jeuner
r6confortant les attendait.
Cette inoubliable journ6e se termina par la bneadiction solennelle du saint Sacrement, avec le cantique
d'action de graces par excellence, le Magxificat, et
tous se retirerent, emportant comme souvenir des toachantes c6r6monies auxquelles ils avaient eu le privilege d'assister, une brochure de la vie de la v&n6rable
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Louise de Marillac et une belle M6daille miraculeuse.
Le Sunday Watchman (Semaine religieuse du diocese
de Saint-Louis), en date du 8 octobre, a rendu un
compte tris ditaillk de l'inauguration du s6minaire
Marillac, avec le sermon de M. Ryan in extenso et un
abrkg6 de la vie de la v6n6rable Fondatrice des Filles
de la Charit6.

COLOMBIE

Lettre de M. TRAMECOURT & M. LOUWYCK,
Vicaire giniral.
Inza, 24 novembre 1916.

MONSIEUR ET TRES-HONORE PERE,
Votre biendiction, s'il vous plat !
Notre mission traverse une crise assez difficile, de
la part des Indiens. Depuis plus d'un an, un Indien
s'est donn6 le titre de chef et g6n6ral, dans le but de
revendiquer les terres que les Blancs occupent dans les
territoires nationaux, laissis jadis aux Indiens, au

temps de la conqukte. Cet Indien ne reconnait pas au
gouvernement le droit de distraire certaines portions
de son territoire, et nie par consequent la 16gitime
possession de ces terrains par les Blancs.

Son plan pr6par, et propag6, apres certains essais
d'insurrection, s'est enfn r6alise; avec environ
i 5oo Indiens, il est tombe sur Inza, le dimanche,

12 novembre, pendant la grand'messe dite parM. Castiau. J'6tais en tournme avec M. Puyo et je devais
rentrer le soir; a peine arriv6s, on annonce les insur-
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g6s; d'un petit tertre, je vais avec le maire m'assurer
de la chose; pas de doute. Le maire va &la place, et
moi &1'6glise, appeler les hommes. Le maire declare
au chef qu'il le recevra, s'il veut, ; la mairie, mais
dix hommes et sans fusils, ni armes tranchantes.
Riponse du g6n6ral: u En avant! » Coups de fusils,
coups. de grands couteaux, coups de pierres, tout s'entremele, se confond :.40 Blancs contre environ 3oo Indiens. Les Blancs les repousserent, sans morts, mais
non sans bless6s : les Indiens eurent 7 morts et un
certain nombre de blessis. La troupe est venue de
Popayan, on a pris quelques meneurs, mais non le chef
encore; ils ont tant de retraites sures dans ces montagnes. Quelque nouvel assaut est-possible, et surtout
ce qui reste et durera, c'est la haine des races, ce sent
les rancunes, d'oi certaines difficults pour notre
ministere. Mais Dieu nous prot6gera et nous aidera,
comme il I'a fait visiblement en cette imente : le
gen6ral a du modifier, par suite de certains diff6rends
entre eux, le jour et Fheure de I'attaque, de IU vient
qu'ils sont venus en moins grand nombre, sinon ils
en finissaient avec les Blancs d'Inza, et-avec nous,
peut-etre.
TRAMECOURT.

BRISIL

VOYAGE DANS L'AMRIQUE DU SUD
PaL
M., VERDIER, ASSISTANT Do LA CONoniGATKno
(suite).

Apris une nuit de roulis discret, bexcement propice
au sommeil, I'Amasoxe arrive, en effet, devaat le

BaisiL.
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triangle des forteresses qui d6fendent 1'entree de la
bale de Rio. A gauche, Sao-Joao; a droite, Santa Cruz;
en face, un peu en arriere, au sommet, 1'ile Lage.
Tenips l6gerement brumeux. Le Pain de Sucre, Pdo
de Assucar, inoubliable a qui navigua ces parages, se
perd dans les nuees basses; les beautbs de la baie en
sont engrisaillies.
Large de Soo0metres, la passe est divis6e en deux
parties inegales. J'aurais dfi vous dire que le triangle
des forteresses est un triangle scal1ne, comme disent
les livres de g&omitrie. La moins large partie 600 m&tres de Sao-Joao i Lage - est pirilleuse par
ses nombreux r6cifs oui la mer brise constamment.
L'autre partie - goo metres de largeur entre Lage
et Santa-Cruz; So metres de profondeur - est, en
rkalit#, la seule passe.
Nous nous y engageons. Nous voici dans.la baie,
glissant lentement vers le quai de dibarquement.
Elle a eu l'honneur de nombreuses descriptions, la
baie de Rio de Janeiro. Vos lecteurs et lectrices en
connaissent les merveilles, ne ftit-ce que par vos
Annales. Qu'ils fassent appel a leurs souvenirs.
On dit que la configuration de la baie de Rio reproduit en exacte miniature celle du Br6sil lui-meme; je
le veux bien. On dit aussi qu'elle a 3o kilometres de
longueur maxima, 23 kilomt&res dans sa plus grande
largeur, 140 kilometres et plus de pourtour, avec,
emaillant sa surface, grandes ou petites, une centaine
d'iles. C'est admis.
La profondeur, qui est de 5o a 60 metres & 1'entree,
va decroissant dans la direction des plages et des
rives. Le fond s'exhausse constamment, phenombne
naturel, et de 4 metres par sikcle, assurent les livres
pertinents en la matiere. Point noir a l'horizon des
sikcles!
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Avec les temps -et, comme les morts de la ballade,
les temps vont vite - la belle et grande baie serait.
donc destinee i s'envaser de plus en plus, ; se transformer en lagunes, vives d'abord, mortes et mar-cageuses ensuite, peut-4tre pestilentielles. La capitale
pourrait bien en mourir empoisonnbe, comme du
meme poison sont mortep telles autres villes, jadis
pleines de vie.
Si, comme au berger de Virgile - Tytiretufatuiae...
-quelque
dieu vous fait des loisirs, lisez les Vilies
moites du golfe du Lion, par Lenthiric.
Tout de meme, et malgr6 Ia vitesse des temps, Rio
n'est point encore a la veille de son tripas 6conomique.
Des siecles de vie lui paraissent promis. Sa baie est
vivante, bien vivante, pleine d'activiti.
Remisant done mes anticipations fundbres ou mieux
les abandonnant aux archkologues du lointain avenir,
je me laisse aller, yeux grands ouverts, a la contemplation du paysage qui, piece par piece, d6file devant
nous, comme au cin6matographe, mais plus lentement.
On peut voir.
Nous laissons a gauche 1'ile historique de Villegaignon. L'amiral francais de ce nom y aborda avec
six cents compagnons de fortune et d'aventures, le
zo novembre 155S. Ce fut la premiere occupation europienne de la baie de Rio; les Portugais s'itant,jusque1l, content6s de Bahia. L'ile s'appelait alors Serigyppe. Son premier occupant lui donna le nom de
Coligny, protecteur de l'exp6dition. Par un scrupule
de justice distributive - elle en a parfois - 'histoire
dibaptisant l'ile, effaqant le nom de Coligny, lui
attribua celui de Villegaignon. Que n'a-t-elle eu le
m&me scrupule a I'6gard de Christophe Colomb!
Cette iHe, an bei 6difice gothique, telle une 6glise,
r6pondait autrefois an disgracieux vocable de : IlkA

-- 456 dos Ratos: - 1'Ile des Rats n ! Aujourd'hui, elle s'appelle, nom harmonieux et suggestif : Ilka Fiscal. Mais
voila, certains agents du fisc ne sont-ils pas mechamment affubles du surnom de : Rats de cave ! Et done
le changement d'appellatif ne serait pas si radical.
L'difice aux lignes gothiques fut longtemps et
prosaiquement le bureau de la douane. Prisentement,
File Fiscal appartient au ministare de la Marine. Le
gouvernement imperial bresilien y .donna, le 9 novembre 1889, un bal somptueux aux officiers chiliens. Ce
fat la derniere fete de la Monarchie. Le 15 novembre,
la R6publique 6tait proclamee & Rio; le I7 au matin,
Don Pedro II avec sa famille s'embarquait pour Lis-

bonne.
11 mourut A Paris, le 5 dcembre 1891.
Encore un nom disgracieux : Ilha das Cobras, File
des Serpents! Une autre lecture porte : Cabras. C'est
mieux! A tout prendre, les chhvres sont pr6f6rables
aux serpents; du moins, c'est mon idee.
Serpents ou chevres - voila beau temps que les wns
ou les autres ont disparu - P'ile appartient aussi a la
marine. Un pont la relie a l'arsenal maritime 6difi6 sur
la rive toute proche.
N'allez pourtant pas vous figurer que toutes les: ies
de la baie de Rio possedent des noms si peu sympathiques. II y a l'ilka do Governador, l'ilka Flores, l'ilka
Boa-Viagem, I'ilha Bom-Jesus, I'ilka Santa-Barbara,etc.
Avec tout cela, et sans se hiter, l'Amazoxe arrive a
quai. MM. Pasquier, visiteur; Renault, sup6rieur de
la maison provinciale, et Fr&chet, superieur de la Santa
Casa, m'y attendent et m'y accueillent le plus aimablement du monde, mais ne m'6pargnent pas les reproches prevus sur les retards de mon retour. Qui compte
sans l'h6te... Ils comprennent; car cet hbte, c'est l'Am6rique que je dis, ils le connaissent.
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Me revoilk chez nous, rua General-Severiano. Tous
les confreres s'y trouvent, deja vus en mai. En outre,
s'y trouve Mgr Silva, 6veque de Sao-Luiz do Maranhao.
Tout heureux de le voir, ou mieux de le revoir, ayant
deja eu la bonne fortune de le rencontrer a Paris et a
Rome lors d'un phlerinage brbsilien aux.sanctuaires
de France et de la Ville Eternelle; tout heureux aussi
de m'acquitter d'une dette a son igard, c'est a savoir
une visite a lui promise en cette occasion. De vrai, la
visite aurait du avoir lieu a Sao-Luiz et non a Rio.
Mais, vous savez, Rio, Slo-Luiz, c'est a pen pres la
meme chose;. a se tpuche. Une quinzaine de jours de
bateau! Parmm pro nikilo reputatur. Ajoutez, s'il vous
plait, l'impossibilit6 d'aller jusqu'au Maranhao, le
temps faisant dhfaut et mon voyage ayant pris d6ej
des proportions... inqui6tantes.
A Rio se trouvait 6galement un autre de nos
confr&res, honor6, lui aussi, du caractere 6piscopal,
Mgr Monteiro, iveque de Espirito-Santo, dans l'Etat
du m6me nom, avec residence a Victoria. II y etait
venu chercher le repos et les soins reclam6s par sa
santt fortement 6branl.e. Les soins furent impuissants
et, pen aprbs mon retour en Europe, fut communiquee
A. a Communaut6 de Saint-Lazare la douloureuse nouvelle de sa mort. II n'6tait ag6 que de cinquante ans.
Dans l'apres-midi de ce mercredi 03, visite a la maison centrale des Filles de la Charit6, au quartier de
Laranjeiras, M. Pasquier, directeur de la province,
faisant fonctions de guide et d'introducteur. Nous y
trouvons r6unies : la visitatrice, soeur Devos; son conseil, la directrice du siminaire, depuis rappelee &
Dieu; toutes les sceurs de la maison, les sceurs servantes
des quinze autres maisons de la capitale avec, chacune,
quelques-unes de leurs compagnes.
Belle assemblie! Presentations, souhaits de bien-
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venue, surtout nouvelles de la Communaut6, du Tres
Honor6 Pere et de la Tres Honoree Mere; du s6minaire,
comment agenc6 avec 1'ambulance militaire et s'il est
nombreux; de la chapelle et si les dernieres r6parations du sanctuaire 1'ont embellie; des euvres, detout,
de tous et autres choses encore.
Elles sont un peu bien defraichies, mes nouvelles!
Du 22 avril, jour du depart de la Maison-Mere, au
13 octobre, date de I'arriv6e &Rio, cela reprdsente six
mois, bien pres. N'importe, telles quelles, comme elles
sont, on les agree et 1'on s'en montre reconnaissant.
Rapide coup d'oeil aux diverses oeuvres de la maison; jour et heure sont pris pour I'ouverture de la
visite officielle. Ce sera demain, aussit6t la sainte
messe cl66br6e.
Ouverte le matin, au 14 octobre, la visite se cl6tura
1'aprbs-midi du 20.

Au risque de tomber en de banales rpe6titions, je
vous dirai que la visite de la maison centrale fut consolante, tout a I'honneur de la visitatrice, de son v6nerable conseil et de toutes les compagnes. Bon esprit,
amour du travail. Quoi de plus pour 6tre heureux et
goiter le centuple promis Classes externes pour les
enfants pauvres, pensionnat pour les jeunes filles
aisdes, orphelinat, ouvroir, dispensaire comme on en
voit peu, seminaire; ces ceuvres, et d'autres encore,
exigent devouement et activit6. L'un et I'autre, Dieu
merci, se trouvent dans les trente et une soeurs qui forment le personnel.

Mais divouement et activith zie sauraient donner a
la maison les conditions d'ampleur, de vue, d'air, de
jardin que necessite la formation de la triple ou quadruple jeunesse qui y vit et grandit : jeunesse 4es
,classes, de l'orphelinat, du pensionnat et du s6minaire.
Manifestement, la maison est trop ktroite; elle est
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insuffisante. On n'a pas attendu mon arrivee pour
faire cette d6couverte. Je m'en doutais bien un peu.
- S'agmandir, s'allonger, s'61argir! Impossible.
Voisins et montagues s'y opposent, les uns en longueur; en largeur, les autres. Contents de leur logis,
les voisins qui, a droite et a. gauche encadrent la maison, ne sont nullement dispos6s a le ceder. Leur dire :
La maison est

A nous; c'est N vous d'en sortir,.

flatterait peut-etre ceux qui, parmi eux, ont des lettres
et frequentent nos classiques, mais ne les convaincrait
aucunement. Quant a la montagne a laquelle s'adosse
la maison, elle attend encore l'imperatif - bien categorique - de la foi qui transporte : Tolle et jacta te
in mare! Aussi elle ne bouge.
Cons6quence : durant la visite et apres fut repris,
examin6, 6tudi6, discute, finalement adopte le projet
dutransfert de l'administration provinciale: visitatrice
conseil, 6conomat, secr6tariat et s6minaire a la maison Saint-Vincent-de-Paui, sur la colline du Mattoso.
A I'heure ou s'icrivent ces lignes, c'est un fait
accompli.
La jeunesse restie k Laranjeiras, c'est-a-dire les
classes, l'orphelinat et le pensionnat, s'y trouve plus i
'aise et en profite.
Quant k la jeunesse espoir de la province, les petites
soeurs trouvent au Mattoso les larges espaces, lessurabondances d'air pur, les Atendues de vue sur la
ville et. la baie, les promenades dans la vaste propri6te
Squi leur assurent les conditions d'une parfaite sant6;
chose a consid6rer. Les facilit6s de la vie spirituelle,
le Mattoso, colline et campagne en pleine ville, les
leur procurera par son isolement d'abord, ensuite par
-

le silence et le recueillement qui en naissent.
I1 n'est pas '.isqu'i la chapelle qui ne compense,
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du moins en partie, 1'abandon du pieux saactuaire de
Laranjeiras, justement cher aux g6nbrations de soeurs
qui, si bien, y prierent Dieu, la Vierge Immaculte,
saint Vincent.
Apres avoir dilat6 ses tentes, il reste au siminaire
de Rio a arcroltre le nombre de ses membres. Elles
etaient une vingtaine, les petites seurs. Pour une province qui compte quarante-trois maisons et plus de.six
cents sujets, c'est bien un pen insuffisant; d'autant
que, depuis la guerre, la Maison-MWre se trouve dans
1'impossibilite de lui envoyer du renfort.
Assur6ment bon esprit, g6nerosite, travail pouss6
a l'extr6me suppl6ent au nombre; mais cette suppliance
a des limites. Que Dieu et saint Vincent envoient vite
au Mattoso vocations nombreuses et bonnes.
Des classes externes, de I'orphelinat, du pensionnat,
je ne vous dirai rien de particulier. Les seurs font
grand bien parmi ces jeunesses qui seront les families
de demain, l'avenir du pays et de l'glise.
Le dispensaire m6rite une mention spiciale. Qui, a
Rio de Janeiro, ne connait le dispensaire de sdetir
Paul, le dispensaire Saint-Vincent-de-Paul? Depuis le
pr6sident de la R6publique et le cardinal-archeveque
jusqu'au plus miserable des pauvres, tout le monde y
est passe et y passera encore. Les uns pour recevofr
aumbnes et consolations, les autres pour y apporter,
et sensiblement, le temoignage de l'inter&t qu'ils lui
portent. L'album ou les visiteurs de marque - quorum pars minima fui - s'inscrivent, offre la plus complbte vari6te. Chefs d'etat et de province; hommes
politiques : s6nateurs et deputes; hommes d'fglise :
pr6lats et religieux; hommes de lettres : journalistes,
6
crivains; hommes de tourisme : voyageurs, amateurs;
il y en a de toute langue et de toute c6l6brit6 dans
cet album, et je ne parle pas des dames. J'y releve le
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nom du s6nateur Baudin, qui fit au dispensaire l'honneur d'une visite dont il se d&clara enchant6 et qui
lui apprit quelque chose.
Et la collection des groupes photographiques!
Variet6 et multiplicit6; avec, en chacun d'eux, la sympathique cornette de seur Paul. On l'en prie, et, condescendante - condescendance quelque peu intiress6e, car tout se paye - elle ne se fait pas prier
longtemps. M'est avis qu'elle doit etre, sans comparaison possible, la sceur la plus photographiee de la
Communaut6. Cela ne coate rien, cela rapporte, l'ceuvre
et les pauvres s'en trouvent bien.
C'est qu'il en faut, des ressources; des milreis et des
contos pour faire marcher l'ceuvre!
I1 faut avoir assist6 a quelqu'une de ses distributions
mensuelles on bimensuelles. Par centaines r6p6t6es,
pauvres et pauvresses viennent au dispensaire et s'en
retournent charges de provisions, victuailles, douceurs
meme, vhtements. Les paquets sont prepares d'avance
par les soeurs et les dames leurs cooperatrices, selon
les besoins, connus et virii6s de chacun, individu ou
famille. C'est, dans la rua Conselhero-Pereira,une procession longue de pauvres femmes ou de bons vieux.
Chaque distribution, et elles sont nombreuses au cours
de I'ann&e, se chiffre par milliers de francs. Testis
ego.
II faut aussi avoir assist6 au repas quotidien que le

dispensaire servit durant de longs mois quand les ch&mages, consequences de la guerre europ6enne, mirent
sur le -pav6 une grande quantit6 d'ouvriers. Environ

douze cents venaient tous les jours. Par series, ils
etaient admis dans la vaste salle de reunion. Ranges
en bon ordre, silence parfait, tenue irr6prochable,

sous le regard maternel et toujours obei de la sceur,
ils prennent leur repas. -
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Fini; priere d'action de graces, invocation a saint
Vincent, acclamations au visiteur itranger s'il s'en
trouvc quelqu'un.
On sort. Une autre serie - comme au wagon-restaurant - qui, dans la rue, sous la surveillance ben6vole du policier, attendait son tour d'admission, entre,
prend place et mange.
La salle se vide et se remplit en autant de series
que le reclame le nombre des dineurs, invites de la
Providence. Testis ego!
II faut avoir assisti &la messe du dimanche ckl6brie
dans la meme grande salle transform6e en chapelle.
Elle est pour les clients du dispensaire qui s'y rendent
nombreux; elle est surtout pour an groupe de jeunes
garcons prot6ges et patronn6s de 'oeuvre. Gentiment,
et meme coquettement habills, ils 6difient par lear
attitude, plaisent par leurs chants religieux. Testisego, encore une fois; car, bien vous pensez, qu'une de
mes messes dominicales -

ce fut le 17 octobre -

fut

pour le dispensaire. Invite, je n'eus garde de refuser.
C'est un dispensaire, et meme c'est son nom oficiel. Aussi salles de consultations, de pansements, de
petites operations s'ouvrent quotidiennement aux
malades, petits ou grands, affect6s qui d'un leger bobo
et qui d'un mal sericux. Irr6prochables sont les installations. On a les ressources pour bien faire; on a aussi
intelligence pratique pour y reussir.
Argent, coeur, habilet6; rien ne manque.
Au dispensaire se rattache un groupe de Dames de
Charit6. A jour fixe, elles y viennent et, l'apres-midi
durant, elles travaillent pour les pauvres de l'ceuvre.
Vaillantes ouvrieres, elles Ipayent pour &tre admises
en l'atelier et pour salaire, elles attendent le ciel.
Sceur Paul y ajoute, je crois, une tasse de th6 pour
rompre la monotomie du travail.
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Quelques mots d'Adification et d'encouragement me
furent demand6s pour elles. Heureux et reconnaissant
je les leur adressai.
II est si doux de faire des heureux!
II I'est presque autant d'encourager les artisans de
bonheur.
Que le Dieu de saint Vincent rende a ces Dames du
dispensaire le bien qu'elles font i ses pauvres. Que
saeur Paul leur redise ma respectueuse gratitude!
Vous m'en croirez aisiment, si je vous dis que le
budget, c6te des depenses, chiffre fortement.
Et les recettes? D'oi viennent-elles?
Indiscrete question!
Si toutefois vous persistez a la poser, on vous r6pondra : La Providence! La Providence aux multiples
cceurs, aux multiples industries, aux multiples bourses.
Sceur Paul n'est que le comptable de la Providence
et bien puis-je vous affirmer de vism que sa comptabiliti pour l'ordre, laI clart6 et precision pourrait etre
enviie par plus d'une administration, m6me de celles
oB Ie luxe de paperasserie.est le plus effria !
Il me semble que - effr6n6 a est I'adjectif que
l'usage accole r6gulibrement an substantif (c luxe -.
De la maison centrale, ruche active, ces quelques
lignes ne vous donnent qu'un apercu; elles n'ont pas,
d'ailleurs, la pr6tention de vous decrire, par le menu,
tout le bien qui sy fait.
Disons-lui done un temporaire adieu et accompagnez-moi, s'il vous plait, a Botafogo, au college de
l'Immacul&e-Conception. II y a fete solennelle et 6piscopale, c'est-&-dire consecration de la chapelle par
Mgr Silva. C'est le iS octobre.
Pourquoi tant d'honnear a cette chapelle?
D'abord, et c'est la premiere raison, elle le m6rite
par l'ampleur de ses dimensions, le bon goAt de ses
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d6corations picturales, la richesse ornementie de ses
autels, le concours des fidiles. Ajoutez-y la rkgularit6
de son gothique. Ne vous ai-je pas dit que le gothique
etait en grand honneur en Amerique?
Ensuite, et c'est la seconde raison, Mgr l'6veque de
Sao-Luiz rebut dans cette m6me chapelle, voila huit
ans, la consecration 6piscopale. A son tour, ii la consacre; delicate reconnaissance.
Le rite de la consecration se d6roule avec la majesti et le symbolisme de la liturgie catholique; la
messe solennelle le couronne et paracheve pieusement,
harmonieusement.
Un banquet, tout intime et de famille, suit la fete
et c'est bien juste. Points de toasts laborieusement et
longuement improvises. Simplement, leprelat consucrateur dit sa joie de timoigner A la maison l'interet
qu'il lui porte, rappelle son glorieux pass6 et lui souhaite un fructueux avenir.
II fut glorieux, en effet, le passe du college de l'Immaculke-Conception. Longtemps, les meilleures families de Rio et des etats voisins lui confbrent leurs
jeunes filles. I1 n'avait alors pour concurrents que les
pensionnats du Mattso et de la maison centrale, dont,
de par ailleurs, la clientele etait d'un degr6 social inferieur.
C'est dire que de longues ann6es durant, les Filles
de la Charit6 eurent, de fait, A Rio, le monopole
de 1'education feminine pour les classes aisses.
Avec le temps, au Br6sil, comme en Argentine, comme
ailleurs, arriverent, bient6t nombreuses, les communaut6s dont I'aeuvre principale on meme unique etait
la direction des pensionnats pour jeunes filles.
Les memes causes produisant les memes effets, selon le dire de la philosophie, les Filles de la CharitA
surent se r6signer a la diminution de leurs 61lves
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payantes. Par contre, consolante compensation, leurs
6coles gratuites pour les- pauvres, loin d'etre en diminution ne demandent qu'A se d6velopper.
Le r6cent transfert de la maison centrale gu Mattosor6duisant de trois a deux les pensionnats de nos sceurs
ARio accroitra probablement le nombre de leurs 616ves,
donnera en tout cas aux sup6rieurs de la province
quelques sujets disponibles pour les ceuvres de charit6.
Si la chapelle de I'Immaculke-Conception est fort
jolie, la maison ne lui cede en rien comme harmonie
de lignes, commodit6 de dispositions, adaptation au
but. .Ni les cours spacieuses, ni les jardins fleuris,
chose aisie au Bresil, ni les grands arbres touffus ne
font defaut. Du jour, de l'air,de 1'espace en abondance!
Du soleil, cela va de soi.
Sa situation sur l'avenida Beirdmar, a la Praia de
Botafogo, est un autre avantage nullement miprisable.
1 n'est pas jusqu'aux tramways - les Bonds ainsi qu'
Rio on les nomme - qui complaisamment ne fassent
defiler plusieurs de leurs lignes sur I'avenida avec
arr6t devant le collge.
La proximiti de notre maison visitatoriale assure
aux sceurs et k leurs ceuvres, le ministere spirituel des
missionnaires : confessions, catichismes, instructions,
c6r6monies, retraites, r6unions. Les smurs ont la charite d'estimer pricieux ces services: je n'ai point a y
contredire.
Sons la direction de seur Ridard - une ancienne
compagne de la Petite CEuvre, maison bien connue de
vos lecteurs et lectrices qui eurent r'heur de naitre
ou vivre i Marseille -

trente-cinq sceurs composent le

collge de 1'Immaculie-Conception. Les ceuvres, outre
le pensionnat, s'adressent aux diverses categories de
jeunesses avec, y compris un orphelinat tout de noires
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compose et aux seules noires reserve. Ainsi le vent la
clause imperative d'une fondation.
Un orphelinat noir! Cela est bien un pen 6trange a
premiere vue; mais on s'y fait.
Au reste, les enfants out F'air si peu surprises du
brillant d'ebene qui orne leur visage et leur mains,
qu'il y aurait mauvais gout a l'Ftre plus qu'elles et a
le leur montrer.
Et dire qu'il d6pendit de leur pEre ou grand-pire,
Cham, de d6sagr6able mimoire, d'avoir une posterit6,
hommes et femmes, aussi blanche que la laine des
blancs agneaux, que la neige des montagnes!
Mais oui! Vous souriez, et plus d'une lectrice avec
vous. Econtez ce que racontent les conteurs arabes; ils
s'y entendent.
Autrefois tous les hommes, et mime les femmes,
6taient du plus beau noir d'ebine. Fatigu6 de cette
monotonie de couleur, Allah voulut varier et voir des
visages blancs.
Appelant les fils de Not, - c'6tait apres Ie dfluge,
- il dit a Cham : u Jette-toi, t&te premiere, dans ce
puits et tu en sortiras blanc comme la neige des hauts
sommets. , Cham s'avance, regarde,hesite puis recule;
le lache!
Japhet, au commandement d'Allah ob6it, plonge et
ressort merveilleux de blancheur.
Ravi et prevenant l'ordre du Tout-Puissant, Sem s'y
jette a son tour; mais, dej& sec ia moiti6, le puits ne
put que lui donner ce teint olivitre des sectateurs
d'Indra aux yeux d'amandes.
Rassur6 et repentant Cham plonge enfin. Hilas,
trop tard! Au fond du puits, juste un peu de boue,
de quoi se barbouiller et se noircir un peu plus. Amsi
Cham demeura seul vouk au noir, pour avoir douti dela parole d'Allah!
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Si les orphelines de Botafogo apprennent - qui sait
si elles ne le savent- pas - le pourquAi de leur noir
visage, elles cn auront, probable, de l'humeur contre
l'antique aieul. Mais qu'elles sachent qu'il y a un
moyen, plus efficace que le puits du conte arabe, de
se faire 1'Ime blanche et plus blanche que neige:
Obeissance et fd6lit6 & Dieu !
Mais, cela, elles le savent; mieux encore, cela, elles
le pratiquent.
Beaucoup de noirs a Rio, an Br6sil. Bahia, dit-on,
en serait plus qu'&moitiA peuple. Toutefois, au Br&sil, il n'y a pas, comme aux Ptats-Unis, de question
de couleur. Humaine et humanitaire, d'accord avec la
douce facilitA des moeurs brisiliennes, la 16gislation
traite les noirs les plus garantis bon teint, sur un pied
d'6galit6 avec les blancs les plus authentiques.
Cependant, reglements municipaux, ils ne sont
admis dans les tramways de la Ville que le cou orn6
d'une cravate et la t6te protegee par un couvre-chef.
Lecon de choses en matiere de civilisation!
Oi va-t-elle se nicher et percher, la civilisation!
A I'honneur de la suplrieure de l'Immaculee-Conception, -

il est temps d'y revenir, - notez qu'aux

ceuvres de sa maison elle vient d'ajouter la BonneGarde et Protection de la jeune fille. De premiere necessit6 dans les grandes agglomber&aions europ6ennes,
cette ceuvre trouvera du bien a faire, et beaucoup dans
la capitale du Br6sil.
En dehors de la consecration de la chapelle, plusieurs circonstances me ramenErent au pensionnat de
Botafogo.

-

Une fois, c'est la visite, A loisir, de la maison :
local, personnel, oeuvres, seances, chants, compliments et remerciements. Contentement sur toute la
ligne.
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Puis, c'est une cir6monie de denil, pour autant que
des funerailles chritiennes et d'une servante des pauvres permettent aux larmes de se meler aux souhaits
de paix et de lumiere de la liturgie catholique:
Requiem aternam dona eis Domin•t
Lux perpetua luceat eist
Subvenite, sancti Dei, OccurriteAngeli I
Dans la nuit du 2 au 13 novembre, s'eteignit plut6tqu'elle ne mourut, une des deux seurs de Mgr Gonqaives, notre confrere. Sa d6pouille mortelle fut portte
dansla soirie du i3 au cimetiere Saint-Jean-Baptiste.
Les Filles de la Charite et les Missionnaires y ont,
pour leurs s6pultures, un vaste terrain A eux gratuitement conc6di par I'administration de la Santa Casa
da Misecordia.
11 faut savoir, en effet, qu'i Rio les deux grands
cimetieres gineraux de Saint-Jean-Baptiste et de SaintFranjois-Xavier ne relivent pas de la municipaliti;
mais bien de cette administration hospitalibre. Elle en
a la propriet6, la charge, I entretien et les droits de
s6pulture. Quatre autres cimetieres particuliers appartiennent, trois i des tiers ordres, le quatrieme aux

Anglais.
Nombre de sceurs, Ie plus grand nombre uim e, sont
an service de cette administration de la Santa Casa.
Nos confreres lui fournissent les aum6niers tant de la
maison principale que des succursales. Ceci explique
la concession dont mention vient a'etre faite.
Parmi les tombes d6ji nombreuses, je remarque celle
de M. Dehaene, visiteur du Br6sil et directeur des
sceurs, enlevi prbmaturement, mais non sans avoir
marqu6 profonde sa trace bienfaisante. Son souvenir
vit encore.
Au retour du cimetiere, nous passons & la maison
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Sainte-Th6re. J'y donne les derniers sacrements A
une scear. Le mtdecin l'avait condamn6e A mort. Mais
elle en appela A plus puissant que le m.decin. Bien
lni en prit. Elle vit et travaille.
Le lendemain, dimanche 14 novembre, nouvelle
cerimonie. Reunion g6nerale des Enfants de Marie de
l'Immacul&e-Conception. Elles sont venues tres nombreuses. Messe de communion A huit heures et demie,
benediction, action de grAces, puis r6fection, d'autant
que ce n'est pas fini. Elles doivent entendre de votre
serviteur une conference. En quelle langue?
D'abord, anciennes l66ves du pensionnat, toutes
comprennent et parlent le francais. Ensuite, de la
langue portugaise ma science est courte%: en comprendre B peu prbs la lecture, la deviner, grosso modo,
quand on me la parle, pas trop vite. Conclusion je
leur parlai eu francais et en frangais intelligible.
On m'avait dit, de l'Association, beaucoup de bien
justement m6riti; je leur en dis beaucoup aussi.
Elles comprirent ais6ment. Le langage des compliments, m&me mnritts, est facile a saisir. Compliments,
encouragements, promesse de porter leur souvenir aux
pieds de la Vierge Immacul&e dans la chapelle de la
chire Maison-Mere des Saeurs et des Enfants de Marie,
tout fut compris et applaudi.
Antre riunion, le 16 novembre. Ce sont les Dames
de la CharitL; c'est toujours la famille de saint Vincent. Elles sont nombreuses, ces Dames de Rio, et gin&reuses, prodigues de leur temps, de leur travail, de
leurs aum6nes, de lears visites personnelles aux pauTres malades. Leur association,branche vivace et forte,
fait honneur an grand arbre de chariti, trois fois seculaire, plantb par saint Vincent.
Ta gloirel oh puisse-t-elle aux 6poques lointaines,
Croitre en s'affermissant comme croissent les chEnes !
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Ainsi, dans la Fille de Roland, le vieux Charlemagne
a la barbe fleurie proph6tise de la Douce Fiance. Tellesi
les ceuvres de saint Vincent.
Semblables au vieux chine du Berceau - combiee
de fois seculaire? - elles croissent et s'affermissent *
travers les espaces comme a travers les siccles.
Bient6t, en 1917, reviendra le troisieme centenaire
de 1'Euvre des Dames de la Charite. Trois siecles
d'existence et de bienfaisance! C'est bien quelque
chose, c'est meme beaucoup. En i617, limit4e a la
France oui elle venait de naitre. En 19igir6pandue sur
tous les points du globe!
Le Bresil lui fait honneur et grand honneur.
De 1'Immaculee-Conception, montons an Mattoso,
mention en a 6ti faite. Montons, car c'est une colline
ou Morro. L'ascension peut se faire A pied, c'est plus
hygiknique; ou en automobile, c'est plus f-onomique
de temps.
Au choix, mais rappelez-vous...
Economise tes instants
Car les heures que Dieu nous donne
Seules sont des tresors constants.
Une seule avarice est bonne
C'est I'avarice de son temps.

Sur ce raisonnement, oh ! combien poitiquel faites
done avec nous, M. Pasquier et moi, et en automobile, I'ascension du Mattoso.

La bonne Mere ou Grand'Mere Ouin fait les honneurs de sa maison, non sans quelque complaisance.
C'est bien permis. Bonne et infatigable ouvriere; au
soir de sa vie, contemplant ce qu'elle a cr&6 lA-haut,
elle peut voir. et dire que c'est bien. Nous le voyons
et disons.
Deux grands corps de batiments larges, spacieux,
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commodes, grand jour et grand air; bien orient6s et
bien construits; s6par6s ou unis par la chapelle, ainsi
se pr6sente la maison dans son ensemble.
Grande et rigulibre, tres convenable dans sa simplicit6, cette chapelle n'a peut-etre pas gagne beaucoup aux vitraux d'allure lourde et de couleur massive
qui, recemment mis en place, ont la pretention de
1'orner.

Ne soyons pas trop difficiles; c'est sagesse et justice.
Elle n'est plus jeune, sceur Ouin. N'allez pas en
conclure qu'elle est vieille. La conclusion serait fausse,
malgri toutes les logiques d'Aristote, de Port-Royal
et autres de moindre envergure. Slmplement elle a
atteint et d6pass6.les annies r6serv4es aux potentats
par le royal Psalmiste. T6te, cceur, activit6, tout cela
est solide; donc pas vieux.Son reve de jeunesse fut.de-se d6vouer aux autres
et fort bien elle a v6cu son r&ve. Son r&ve de non-jeunesse est de se d.pouiller de tout pour la Communaut6, pour la Province. Son rave est dbja r6alis6.
Bien des fois, diplorant que Ta maison de Laranjeiras fat si 6troite pour le seminaire et I'administration de la province, elle avait offert sa maison, s'y
r6servant, et encore, une petite place, la derniere, oi
finir en paix et en joie sa vie de dbvouement. L'occasion d'un visiteur venu des lointaines Maisons-Meres
lui parut bonne de renouveler son offrande. Elle en
profita.
A dire vrai, on.avait eu bien envie d'accepter; I'aubaine 6tait fort tentante. Mais... il y avait une difficultM. Voici:
On ne croyait pouvoir aller au Mattoso, sans, ipso
facto, y supprimer re pensionnat-orphelinat des petits
gargons. Or, c'tait li un douloureux sacrifice pour
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soeur Ouin. Forte comme Abraham, elle aurait immold
tons ses petits Isaacs 'si I'obiissance le lui avait
demand6; mais on n'osait ni lui imposer, ni m6me lui
proposer un tel sacrifice.
Les grand-pores, dit-on, ont un faible pour leurs
petites filles et les grand-meres pour leurs petits fils.
La bonne sour Ouin aime beaucoup ses petites flles,
orphelines ou pensionnaires, qui en doute? Eles

noins que personne; mais elle a une preference pour
ses garcons et n'en fait pas mystere. Is sont jeunes,
nombreux, intelligents, bruyants, sages comme desimages... quand ils dorment. Que de qualit6s ! Etqui
ne les aimerait!
A treize ans, leur premiere education termin•e, ils
vont ailleurs continuer leurs etudes on bienchercher
emploi et travail.
Parmi eux, quelques petits Br6siliens; ha majorit6
est francaise. Orphelins ou non, places an Mattoso
par leurs families ou par le patronage de la colonie
francaise. A 1'heure prisente, nombreux enfants de
mobilises et dont plus d'un est devenu orphelin depuis la guerre.
Les rendre a leurs families, dans les conditions
actuelles, vraiment, c'eut et6 dur.
Eh bien! En examinant attentivement le local du
Mattoso, a plusieurs reprises et sur place, les plss
interessbs en l'affaire - c'est la visitatrice, le directeur, le conseil de la province que, par lh, j'entends
dire - en arriverent a cette conclusion que d'y transf&rer la maison centrale n'entrainait pas necessairement le depart des petits garcons. Donc, ils resteraient.
Vue, revue et contr6l6e, la conclusion devient solution d6finitive qui, chose rare pour une decision, contente tout Ie monde. M. l'Assistant est charge de la
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faire agr6er aux Superieurs majeurs et de faire transmettre t616graphiquement cet agr6meat.
Est-ce contentement de voir tout le monde content?
Est-ce m6rite intrinsqque? Les deux probablement;
bien est-il vrai que la s6ance - naturellement donnie par les pensionnaires, Chant du cygne, me
parut fort int6ressante. Musique, chants, compliment, d6clamations, tout fit honneur aux maitresses et
aux lI6ves.
Une maison fort remarquable a Rio est la Santa Casa
da Misericotdiaon la Santa Casa tout court.
Elle est la premiere en date et en importance. Elle
est aussi Ie principal ttablissement de la Irmandadeou
confrerie du m&me nom.
Rio est le pays des Irmandades. Nombreuses, elles
sont plus de cinquante, a caractere religieux et chari'table. Je n'affirmerai pas que, dans toutes, le c6t6
Sreligieux ait garde sa pureti primitive; mais celui de
bienfaisance se conserve.
La premiere Irimandadeda Santa Casa da Misericordia fut 6tablie a Lisbonne par on moine espagnol,
Miguel de Contreiras, en 1498. Da Portugal oi ellse multiplia, elle passa naturellement au Brksil oi.
toutes le villes de quelque importance ont leur Irmandade da Santa Casa.
Celle de Rio de Janeiro remonte A 1582.
SFiddle a son but, la confrerie a peine 6tablie, fonda
un h6pital prks do Morto do Castelo et lui donna son
nor. L'difice actuel date de 1840.
II est desservi par soixante-quatre seurs. La pharmacit, A eHe seule, en occupe une douzaine, devant
pr6parer les rewmdes et medicaments, non seulement
pour la Sanxt Casa elle-m6me; mais encore pour les.
succursales qui en dependent administratifement.
I.es malades atteignent et facilement d6passent le
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millier. Par centaines et centaines se comptent les
consultations gratuites qui y soot donnies quotidiennement par des sp6cialites en toutes les humaines
inirmitis.
Calculez ce qu'il faut de chirurgiens, medecins,
internes, infrmiers, infrmiires, garcons et filles de
salle, dont, en Amerique, on n'est guire avare, et vous
aurez une id&e de la petite ville que reprisente le nom
- de Santa Casa. Vous comprendrez ce qu'il faut de
qualites en la sceur servante appelee a rigenter une
telle maison.
Pr6sentement, c'est soeur Lassus. Elle aussi a atteint
et d6pass6 les annees des potentats bibliques; mais,
elle a eu, de m&me, le bon esprit de ne point vieillir.
Ni la tete, ni la voix, ni son autoriti ne sentent le
poids des annres.
Bient6t a l'6troit dans ses primitives limites, enrichie par la gen6rosit6 des citoyens de la capitale, la
Santa Casa essaima, criant, autour d'elle on au loin,
u
h6pitaux, orphelinats, asiles, dispensaires, tons, on
peu pros confis aux Filles-de la Charit.,
Nossa Sexkora da Saude, an Gamboa vieux et pauvre
quartier, est un de ces h6pitaux et compte dix-huit
sweurs.
Un second h6pital est celui de Nossa Senkara d4
Soccorro an Caju; fort jolie maison pour cent malades
et huit soenrs.
j Sao Jodo Bapfista, outre l'hdpital, a un dispensaire:des &coles de garcons et filles, une association d'enfants de Marie, le tout desservi par onze soeurs.

Nossa Senkora das Dores est pour les phtisiques. 11
est situea Cascadura, banlieue de Rio; le train y conduit. L'endroit est merveilleux; la construction recente
et non sans-originalit6 est parfaite; les services, installations, appareils midicaux.sont ce qu'il y a de mieux.
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Verdure, fieurs partout et a profusion; les salles, on
dirait des salons. Une vision de paradis terrestre.
De vrai, on est tent6 de retourner le vers douloureux de l'Alighieri.
Lasciateogni speratna voi kA'
entrate !

Et, retourn6, de le graver, couleur d'or ou d'azur sur
la porte de ce paradis de promesses. 11 dirait :
Abbiate ogni speranza voi ch' entrate I

Me pardonnent les Dantisti de la peninsule et d'ailleurs, en faveur de l'intention!
S'il est une terre oh doive naitre et s'epanouir la
fleur d'esp6rance; si,. quelque part, le terrible mal
doit c6der, vaincu, c'est a Cascadura!
.Les soeurs - elles sont douze, trop peu nombreuses
pour la trop nombreuse clientele - me racontent .ue
des entrants, la moitiB sort pour aller au champ du
grand repos; l'autre moiti6 sort... pour revenir t6t ou
tard ; tt, plus souvent que tard!
H6las, ne gravons rien au sommet de la porte!
Autres succursales de la Santa Casa :
Asilo dos Esposios, importante maison de vingt et-

une soeurs. Ces enfants trouv&s sont nombreux et
paraissent heureux de gofter, grAce a la charit&de
saint Vincent, le charme de la famille, pour autant
du moins, que ce charme se peat supplier. Leur joie,
ils nous la disent-en des compliments; ils nous la
chantent en chceurs et soli; ils nous la jouent aux
6clats de leur fanfare. II faudrait avoir le ceur et
I'oreille bien durs pour ne point entendre et comprendre la reconnaissance de ces chers enfants.
L'Asile Sainte-Marie est reservi A la vieillesse abandonn6e, si mes souvenirs sont fiddles. Huit sceurs Ie
dessetvent.
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Recolhimento de Santa Theresa, c'est un orphelinat
sui generis pour jeunes filles. Elles doivent etre orphelines de phre, et de famillc aisee que, precis6ment,
la mort du chef pourrait mettre dans la gene. Fort
bien la maison; d'une luxueuse simplicit6 et organis6e sur le pied d'un bon pensionnat. Les enfants y
recoivent l'education complete qu'elles auraient revue
ailleurs, si le bonheur edt continue de sourire &leur
jeunesse.
De cette education nous pouvons juger- et approuver - par les travaux qu'on nous montre, les chants
qui nous benissent, les recitations qui nous igayent,
les compliments qui nous... flattent, car, vous entendez
bien qu'une seance, et int6resiante, nous est donnee
a Santa Theresa.
Dans mon passe d6ji long, oncques ne fus compliment6, ni ne le serai, bien sur, en mon avenir, comme
en ces quelques mois d'Am6rique f6conds en compliments. Cela sert de sortir.
Prose et vers, espagnol et portugais, francais et
italien, monologues. ou dialogues, chant6s on jouds;
toute la gamme des genres, especes et vari6tis de
compliments!
Qui done a dit que les compliments font plaisir,
meme quand on n'y croit pas! Comment, alors,
n'y
prendre point un plaisir extreme, quand ils sont bien
tourn6s, gracieusement recit6s, harmonieusement
chant6s comme & Santa Theresa et qu'on les voit sinceres! Encore un peu, j.t-l'on croirait - .que c'est
arrive ».

-

Heureusement que nos iges, s'ils ne sont pas ceux
des potentaIs, ne sont plus ceux des faciles illusions.
Si c le soir de la vie apporte avec soi sa lampe
i au
dire de Joubert, c'est pour s'en servir et s'en aider
i
voir plus clair en soi quand vient le temps oh, comme
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les ombres virgiliennes, s'allongent et s'6paississent
celles de la vie.
Grand merci aux pupilles de Santa Theresa; merci
aux qrtatorze bonnes sceurs qui, savamment, les instruisent, sagement les eduquent, aidees en ce dernier
point, par le zale du venerable aum6nier de la maison,
Mgr Goncalves.
Rua San Clemente, autre succursale, pour jeunes
filles abandonn6es dans les h6pitaux. Ainsi la Santa
Casa s'6vertue au soulagement de toutes les misires,
les morales comme les physiques. Neuf soeurs y travaillent animbes par la superieure qui donne l'exemple
malgr6 ses difficiles conditions de sant6.
Asilo San Cornelio. II est itabli dans une riche maison
particulibre 16gube a la Santa Casa, pour un orphelinatde jeunes illes. Cinq sceurs. On pourrait regretter
qu'un tel luxueux local abrite des enfants pauvres qui
n'auront, de la fortune, d'autre giterie que le souvenir de la maison oa s'ecoulbrent, insouciantes, leurs
jeunes annres. Plus de simplicit6 si6rait davantage.
Mais a & cheval donn6 on ne regarde pas la bride ,,
dit la bride elle-mzme 6tre trop riche. La venerable
sup6rieure salt inculquer a ses enfants Ie serieux et
l'austirit6 de la vie qui les attend.
Sao Cristovao est une petite maison de cinq sours,
nouvellement erige. Jusque-lM, les seurs y venaient de
la Santa Casa le matin et s'en revenaient le soir. H6pital,ou mieux, dispensaire, pour enfants tout jeunes.
Dernire succursale de la Santa Casr, parmi les oeuvres confiles aux Filles de la Charitt, I'h6pital Zacharias. U surplombe la Santa Casa dont il est une simple
annexe, de quatre soeurs, sans sour servante. Un
ascenseur le relic au grand h6pital .: 6conomie de
temps et de fatigue pour le personnel. Les clients de
l'annexe, sont les petits enfants malades.
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Ainsi, des seize maisons de Rio, douze d6pendent
de l'administration de la Santa Casa.
La puissante administration possede, en outre,
ainsi qu'il a etC dit, les deux grands cimetibres publics
de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Francois-Xavier.
Elle a install- confortablement on Institut Pasteur
et maintient d'autres ceuvres cbaritables de moindre
importance.
Grands sont 1~s services par elle rendus a la ville.
En retout, des privileges lui sont accord6s parmi leSquels, celui appreciable, de la franchise des droits de
douane. Dans la ville de Rio, la Santa Casa est propri6taire de plusieurs centaines d'immeubles - 33o,
fin 1914, d'aprbs une notice - dont les revenus constitucat une partie de son budget charitable.
Au reste,-qu'on ne croie pas que, a Rio, la bienfaisance soit matibre I monopole en faveur de la Santa
Casa. TT'autres
confreries, tiers ordres on associations penvent avoir et ont reellement leurs h6pitaux
et oeuvres charitables. Exemples : Hospital dos Lasaros
ou 16preux, appartient a a Irmasdade de la Candelaria.
Autrefois nombreux au Br6sil, les 16preux n'y seront
bient6t qu'un souvenir historique; Hospital do Carmo,
appartient an tiers ordre du Mont Carmel; Hospital de
Beneficeacia porluguesa, appartient a la colonie portugaise. Le gouvernement - on sait que Rio n'appartient i aucun des Etat-Unis du Br6sil, mais forme un
district fed6ral siege du gouvernement et administr6
par un pr6fet special nomm6 par le chef de l'Etat a 6galement ses h6pitaux &Rio; Hospiciosacioxal de
alienados, a lui c6d6, en 1889, par la Santa Casa, et
Sd'o les Filles de la Charite durent, alors, se
retirer;
Hospital da Mariska, dans l'ilka das Cobras, destin6
aux marins de la flotte militaire; Hospital de Sao
Sebastiao r6serv6 aux malades de la fievre jaune, tres
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rare desormais; plusieurs autres encore et parmi eux
1'H6pital militaire, Hospital centraldo exercito, confi6
aux Filles de la Charit6. Elles y sent au nombre de
vingt et une avec, pour sup&rieure, soeur Desteillou
qui, comme plusieurs autres, a trouv6 le moyen de
vivre longues ann6es de travail sans vieillir.
Dkcidiment, Rio est un pays conservateur.
Au Br6sil, l1'glise est separxe de l'itat. Tout de
mime, le gouvernement ne se croit pas oblige de tenir
pour non-existante l'tglise, parce que s6paree. II sait
meme qu'il peut y avoir dans I'1glise des corporations
capables de bien, autant que les laiques. D'ou, bitissant un nouvel hopital militaire, desireux d'y voir
.xgner l'ordre, 1'6conomie, il s'adressa aux seurs qui
acceptirent. Toutefois, piccola combinasione, les seurs

ne sont consider6es, ni pay&es, comme religieuses;
simplement comme employees. Moyennant quoi les
principes sont saufs. S'il est vrai, comie affirme
Daudet, qu'en France tout le monde est un peu de
Tarascon, il n'est pas moins vrai que les combinasioii
ne sont pas limitses aux rives du Tibre aux flots
dor6s.
Il me fut donnh de cel6brer la sainte messe dans la
chapelle de I'h6pital militaire. Y assistirent, nombreux et recueillis, les soldats que la maladie ne retenait pas au lit. Avant de me retirer, je me fis on
devoir de saluer le sous-directeur, officier fort distingu6, qui me fit des sceurs et de leurs services un
6loge intelligent et raisonn6.
C'6tait le dimanche, 7 novembre. Dans l'apres-midi,

reunion des sceurs de la ville la Santa Casa, pour y
fiter le bienheureux Perboyre. On m'avait prie de la
conference, je dus m'exicuter et commenta la belle
priere collecte de la messe du Martyr.
£tant donn6 les relations des Filles de la -Charit6

-- 480 -et de nos confreres avec l'administration de la Salta
Casa, une visite 6tait due an Provedor, ou president de
la Confrurie.
TrEs en vue, fort envit, le poste de Provedor de la
Santa Casa est toujours occup6 par une haute personnalit6 politique, facilement un ex-ministre. Le Provedor actuel est s6nateur poor le district fed6ral;
homme d'intelligence, de culture et d'activit6 pen ordinaires, tres exigeant, mais juste, exact appr6ciateur
des soeurs; mais les voulant toujours ponctuelles a
leurs services; fait pour la place qu'il occupe. Son
accueil fut aimable et plus qu'aimable, et le bien qu'il
me dit des soeurs et des aum6niers, de ses h6pitaux on
asiles, connaissant Phomme, en eut plus de valeur

pour moi.
Une autre visite s'imposait: au cardinal Albuquerque, archeveque de Rio. Des mon arrivie, je me
pr6sentai au palais. Encore mal remise d'une indisposition, Son Aminence ne recevait pas. Son secr6taire
nous assura d'une audience pour le o2 octobre. Le
cardinal se montra trbs bon et daigna dire des enfants
de saint Vincent des choses flatteuses dont je le
remerciai au nom du Tres Honor6 Pere.
L']minentissime Albuquerque habite depuis pen
de semaines an palais tout neuf, riche, spacieux,
dans un des plus beaux quartiers.
C'est princier et fait presager que toujours il abritera un. prince de l'Iglise. Le Br6sil mrite cet
honneur.
Dans le vaste salon d'attente, et en attendant notre
tour d'audience, j'examine les d6corations. L'artiste
a eu l'idbe de retracer, i grands traits, en une sbrie
de compositions, l'histoire du monde. Ses d6buts, le
christianisme, les croisades, la d6couverte de 1'Am6rique, la premiere messe au Br6sil, etc. Incomp6tent
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pour en appr6ier 1a valeusr artistique, je me rabats
sur l'intir&t historique. Au seuil des temps modernes,
la R6volution francaise est symbolis6e par la. uillotine. avec, a clte, le bQurreau tenant en main et la
montraat, une tite fratchement coupee. Toute la
Revolution ,daA la seule guillotine; c'est peut-&tre
bien un peu. simpliste! Peindre l'histoire du. monde,
tiche ardue, et qui semblerait exiger la parfaite connaisaance e cette histoire ! Un peintre a-t-il toujoums
loisirs. et aptitudes pour y atteindre?
Pen de jours. auparavant, le cardinal de Rio avait
f&et sea nocs d'rgent 4piscopales.. Grandes solennites i Y prirent part 144 aut.ztits civiles, le president
de la Rkpublique en tate; les.evques des dioceses
voisins, clergA s&ecuier et r6gulier, fiddles rivalisant
de zle.
Pas de fete sans lendemain, que si la f&te est de
cons6quence, et ce fut le.cas des noces 6piscopales, il
y fautplusieurs lendemains.
Un .d ces lendemains fut la visite du cardinal au
Dispensaire de s4me Paul. Grandissime reunion,
clients de. CEuvre en surabondance, salle comble. Un
professeur, M.- Delpegh, parle au nom de 1'CEuvre:
bienfaiteursa
dames, soeurs, pauvres, enfants et vieillards. II retrace, A grandes lignes, la carriere pastorale du cardinal et met en un mbrit- relief son amour
condescendant pour les humbles de la terre.
Son Aminence remercie, ejhorte, benit tons et
toutes, bienfaiteuss et, assisths. Aprks quoi, commence
des mains da cardinal et se continue par les dameset

seurs, la copieuse distribution des paquets, objets
divers etde diverses utilitis.
Quelques instants au salon et, inevitablement,
groupe photographique. Gracieusement, Son kminence s'y pr6te, les invit6s et la suite limitent, sceur
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Paul ne s'y refuse pas. Un groupe de plus a la collection djai respectable!
Autre lendemain de f.te; douloureux- celui-ci.
Ayant amen6 leurs el6ves a Rio pour y donner une
s6ance au cardinal, les Salisiens de Nichteroy ramnenaient au logis leur nombreuse jeunesse, au soirje la
fete. Au milieu de la baie, la barca qui les portait, par
suite d'une subite et inexpliqu&e avarie, coula i pic.
Des rives non lointaines, accoururent plusieurs bateaux sauveteurs : a temps pour la plupart des naufrag6s; trop tard pour un certain nombre d'eleves et
un des maitres. La cause du sinistre ! Les journaux -a
parlerent plusieurs jours, recherchant cette cause,
d6partageant les responsabilitss, reclamant des prcautions pour l'avenir. Bient6t on n'en parla plus; on
n'y pensa guere. L'actualite du jour doit-c&der.la
place i 1'actualitA de demain; les absents ont toujours
tort et quoi de plus absent que les morts !
La visite entiire du Br6sil n'entrait ni dans mes
instructions, ni dans les disponibilit6s de mon temps.
Ma mission, dans sa partie officielle, se limitait aux
deux maisons centrales de la capitale. Mais commeat
omettre une visite & Petropolis et une autre aa
Caraga? Petropolis posshde les s6minaristes et les &tndiants de la Mission, espoir de la province du Brhsi;
an Caraca est l'6cole apostolique pbpiniere de nos
vocations lazaristiques.
Petropolis est proche de Rio, deux heures par la
Leopoldina Railway. Elle doit tout, origine, norm
prosp&rite a l'empereur Pedro II. Sa statue, t6moignage de reconnaissance, se voit toujours sur la place
principale de la ville. Autrefois, riches et diplomates,
habitaient Petropolis par crainte des fortes chaleurs
estivales et de la dangereuse fivre jaune: maintenant
ils y restent parce qu'ils s'y trouvent bien. La ville de
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t -enteimille habitants, par ses khtels, villas; chalets,
lie ux de plaisir, maisons bourgeoises, ressemble a une
station balneaire. Elle en a la bonne tenue, la propret6, la modernite, le mouvement, le disceuvrement,
saaf les sources thermales ou autres.
D'abord en plaine, la ligne est, d'abord aussi,
monotone. A Rais de Serra le train commence a escalader la.montagne et aussit6t le panorama s'embellit.
La baie de Rio se d6tache plus nettement, plus amplenment avec ses lies et leur opulente v6g6tation. Le
point culminant atteint 855 metres d'altitude. A cette
hauteur, la baie parait comie un grand lac; le regard
ea embrasse les contours; les iles la constellent de
points noirs tandis que les hautes montagnes 1'enserrent detelle sorte, qu'on lacroirait s6paree de l'oc6an.
Le Pain de Sucre vient rappeler que, vigilante sentinelle, il en surveille la passe et done ele existe. Au
long de la ligne, ii est loisible d'admirer precipices et
cascades, hauteurs de montagne, bois et for&ts, vg6tations varifes.
A PWtropolis, nous avons. un splendide itablissemaent, autrefois college de Saint-Vincent-de-Paul,
renommi, vivant et peupli. 1 fut, comme le Cara.a,
plus ancien que loi, une des n6cessit6s de notre action
,apostolique at BE~si au temps- o les maisoas d'6ducation pout les jenes gens n'&taient pas mains disirables et zares que pour les jeunes fdles,
Peu i pen, l'arrivie d'autres 6ducateurs de profession le fit paraitre moins necessaire, puis moins utile,
si bien que M. Deaaexe, pour loes visiteur dau Brisil,
en decida la fermeture. Daucuns estimerent primaturfe cette fermeture, le college ne donnant pas de
signes uvidents de d6cadence et la province pouvant,
pensaient-ilsý, fournir encpre le personnel voulu. Pr6maturee! Qui sait?-En tout cas,' inivitable dans un
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d6lai un peu plus, un peu moins rapproche on 6loigna.
Maintenant, et depuis des annies c'est un fait accompli. Toutefois ie nom de.saint Vincent continue a proteger une nombreuse jeunesse scolaire. Les Pr6montr6s
belges ouvrant un collge a Petropolis demanderent
de lui donner le nom de notre saint Fondateur. Ce

M.

DEHAENE

fait seul montre le bon renom de notre college Saint-

Vincent-de-Paul.
Actuellement, l'immense 6difice sert a abriter les

sept A huit s6minaristes on 6tudiants de la province
avec leurs directeur et professeurs. Dans un local
attenant sont-loges les Missionnaires missionnants, en
attendant que la maison principale de Rio, agrandie

et amenag6e, puisse les recevoir. Alors, fes jeunes
gens, encore, plus perdus dans l'immense local, du
moinsseront seuls dans la maison de P4tropolis avec
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les confreres qui de leur formation spirituelle et intellectuelle prennent soin. Separation 6minemment desisable en soi et a raaliser 14 oii de s6rieuses difficultes
a'y mettent point obstacle.
A Petropolis, vu la proximit6, il me fut donn6 d'y
faire trois apparitions. Le 1g octobre, visite breve
d'arrivbe; le 3o octobre, visite dbtaille : local, choses
at personnes; le iS novembre, visite d'adieu I 'avantveille de quitter le Brisil.
Partis de Rio le 19 octobre, i six heures, M. Pasquier
at moi, arrivons a Pttropolis a huit heures. A la gare,
M. Simon, sup.rieur, nous attend et nous conduit chez
lui ou chez nous. A la maison, je retrouve de vieilles
eonnaissances en MM. Dequbne, Marre et Saunal; je
fais connaissan;e avec les autres. M. Saunal, directeur
int6rimaire, en supplan'ce de M. Castelin, mobilise,
me presente sa chere jeunesse. Elle fait plaisir i voir.
Puisse-i-elle se multiplier en nombre et magnifier la
joie de ses Superieurs.
Une visite rapide et breve - on reviendra, et, plus
i loisir, on se verra . la maison de Santa-Isabel.
A dix-sept heures, retour;. i dix-neuf heures, nous
sommes A Rio.
(A suivre.)
VERDIER.

VARIETES
A Poccasion du troisieme centenaire de la fondation de la
premiere confr•rie de la charit .h Chitillon-les-Dombes (1617),
centenaire que le Suphrieur gendral defunt, le regrette P. Viliette, se proposait de c6librer solennellement, nous avors"
pri Mi. Coste de redire aux lecteurs des Annales les souvenirs
touchants que cette date nous rappelle.
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SAINT VINCENT DE PAUL IL Y A TROIS CENTS ANS
C.ATILLON-LES-DOUBES (),

Depuis quatre ans qu'il etait dans la maison d'Emmanuel de Gondi, g6neral des galkres, Vincent de
Paul avait su gagner, par les eminentes qualitis de sort
esprit et de son coeur; Iestime, la confiance et 1'•ffection de tous. AppelM en qualjt6 de pr6cepteur des
enfants de la famille, il avait 6tendu peu A pe 'le
cercle de ses occupations. Les servitears de'la maison, les populations r6pandues sur les terres quidxpendaient des Gondi, lui devaient de mieux connatre leur
religion et.de ]a pratiquer avec plus de fidelit et 'le
ferveur. IH tait, de-plus, directeur de conscience de
Mme de Gondi et, malgr6 la beaut6 de cette Ame
d'elite, qui abhorraiti'ombre meme du p&ch6, de'tous
ses emplois, celui-la itait le plus dtlicat et Ie plus
penible. 'Mme de Gondi, tres port6e aux scruptles,
laissait a son directeur peu de libertC. Elle le voilait
pris d'elle, dans sa maison, dans :*?s voyages. Le saint
itait-il absent, elle craignait qu'un accident, une-mdladie le lui ravit, et elle'hitait son retour. Pour combattre cet attachement excessif, Vincent de-Pail la
mit en rapport avec un excellent directeur d'mies, de
l'Ordre des R collets, auquel elle se confessait quand
le directeur habituel n'rtait'pas a1.Voyant que ee
moyen n'obtenait pas les resultats esp&res, confus,
d'autre part, dans son humiliti, des tlmoignages de
v6n6ration qu'il recevait chez les Gondi, convaincu
(j) L'histoire du sejour de saint Vincent k Chitillon, ecrite d'abord
par Atelly'(Vie du vISnrabe srr'oiwha de.Die,, Vinc•t *e Pwi, Ir. I,
ch.' -r.ma), a i6 complkt4e -par Cellet (Vje deraist VarwFt dr Past,.

Nancy, IN8, liv.
-, p. 4ý81), daspri
d~ux ptocks-tebaiu drss6u
iL
(htitionmbi
e, devant aotaiies,-sur les temoiguages desaod•n•
habitants, -n nen 6&4, l'utze le 7 aadt -zbi. .Ceszcoc(fs-vebau secaien

i publier. Une copie en a etk ina6res, & c6t d'autres documents, dans
les actes du procds de b&atification de saint Vincent.
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aussi qu'il 4~ait plus fait pour les petits que pour les
grinds et que tout autre remplirait mieux les fonctions
de pr6cepteur, il alla ouvrir son coeur au P-de B1ruHe,
superieur de 1'Oratoire, son conseiller ordinaire, et le
supplia de Ie laisser travailler loin de Paris au salut
des pamwres gens de la campagne, poptr lesquels il se
sentait -un attrait irrEsistible.
Le P. de Brulle ne put s'emp&cher de voir daas
cette demande un effet de la Providence, car il cher,
chait justement en pretre zeil pour une paroisse de la
Bresse, Chtillon-les-Domnbes.

La petite ville de Chitillon, aujourd'hui Chititoasur-Chalaronne, du nom de la rivikre qui la traverse,
s'itend magnifiquement dans une vall6e riante et fertile entrecoupee de bois, de prairies et de coteaux
plant6s de vignes, au pied d'une 6minence sur laquelle
s'6kCveat, l demi ruinmes, les tours d'un antique chAtean fomt appelk autrefois Castelrwm Dumbarum, chateau des Dombes.
L viwait, pa 1617, une population laborieuse de
deur mille mes, fort peu idifiante sons le double rapport religieux et moral, et, .de plus, travaillee par
l'hMr6sie de Calvin, qui y avait ses adeptes, sartout
dans la classe hlevie, et meme ses ministres. Six vieux
ecclisiastiques, le seui clerg6 qu'eut la paroisse, faisaient afnctions de chaplains. Le mauvais exemple
qu'ils .doanaient ostensiblenment n'etait pas de nature
a ramener dans la locajiti la paret6 de la foi et des
moeurs. IUs gardaient dans leur maison des personnes
dont la presence Atait un sujet de scandale, s'attablaient daas let cabarets, pseaient part aux jeux
publics, exigeaient une .rtribution pour le moindve1
service spirituel, mame pour 'administration duesacremeatde p6nluenoe, faisaient confesser les enfants tout
haut les uns devant les autres et tombaient dans d'au-
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tres abus si ridicules, malgre leur anciennete,. que la
gravit6 de l'histoire, dit Collet, ne permet pas de les
dicrire.
La paroicse d6pendait depuis quarante ans de
quelques bin6ficiers de Lyon, qui n'y paraissaient que
pour toucher les 5oo livres de revenu attach6es
a la cure et ne pas donner lieu a un divolu. Le presbythre 6tait en ruines et inhabitable.
Les chanoines comtes de Lyon, seigneurs temporels
de ChAtillon, fnirent par s'6mouvoir de ces d6sordres.
Ils demanderent aide et conseil an P. Jean de Bence,
sup6rieur de l'Oratoire de cette vlle, qui recourut luimeme au P. de B6rulle. C'est ainsi que la cure de ChAtillon fut offerte A saint Vincent. La paroisse allait
posseder enfin un cure capable de relever les ruines
accumulees depuis un demi-siecle.
Le saint quitta la maison des Gondi en juillet 1617,
pr6textant un petit voyage, sans se soucrer da qu'endira-t-on, mais le coeur bris6 a lA pensee de-la peine
qu'allaient 6prouver M. et Mme de Gondi. De passage
a Lyon, il a lla voir le P. 'Bence, pour prendre ses conseils et se renseigner sur la situation. Arriv6 A ChAtillon, il demanda Phospitalit iaun riche calviniste,
Jean Beynier, pour lequel un confrrer du P. Bence, le
P. Paul Metezeau, lui avait donn6 un mot de recommandation. A peine le nouveau pasteur eut-il pris contact avec sa paroisse, qu'il fut effray6 des ravages
considerables faits dans son troupeau par I'immoralit6
et 'heresie. II jugea qu'il y aurait du travail pour plusieurs prttres et revint i Lyon se chercher des collaborateurs. La Providence lui adressa un docteur en
th6ologie, orginaire de la Bresse, Louis Girard, pretre
d'une vertu 6prouv6e, qui devint son vicaire.
Le saint fut installe le i" aoft, avec les formalit6s
d'usage, d'abord a 1'6glise Saint-Martin de Buenans,
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puis A l'6glise Saint-Andre de Chatillon. Bien que
Chtillon ne fit que I'annexe de Buenans, il s'y 6tablit
et en fit de fait la paroisse principale. Comme a Clichy,
le saint s'imposa un reglement et demanda a son
vicaire de s'y assujettir : lever A cinq beures; apris
avoir fait eux-memes leurs chambres, ils s'adonnaient
A l'oraison pendant une demi-heure; l'office et la
I1 n'y avait ni
messe se disaient A heure marquee.
fille ni femme qui servissent dans la maison, 6crit
Colleti Vincent ne le voulut pas souffrir; et la bellesceur de son h6te, pour ne pas troubler un si bel
ordre, eut la g6n6rosite de s'y conformer la premitre. t Et il ajouteplus loin, sur le t6moignage du
baron de Chastenai : A II 6tait vktu trbs simplement;
il portait toujours l'habit long et les cheveux fort
courts; il s'eloignait absolumnent de tobs ces usages
profanes auxquels les mauvais ecclisiastiques donnent
le nom de modes et les saints canons celui-de mondanites..

La r6forme la plus urgente etait celle des pretres
chapelains. Le saint s'y appliqua sibien q6e ces ecclsiastiques se reunirent en communaut6 et prirent des
habitudes de piht6 et de travail. Deux fois par jour, il
sortait pour aller visiter une partie de son troupean,
les malades surtout. Le reste du temps,tait en grande
partie consacr6 a F'6tude et au confessionnal. II apprit
le patois du pays et put bient6t faire le catechisme en
cette langue. Les danses et les exces scandaleux en
usage les jours de fftecesserent a sa parole. Lapropret6
de l'6glise et la dcence des offices furent' lobjet de sespreoccupations constantes. II augmenta le revenu de
son b6n6fice par une fondation a perp6tuite de deux
messes, I'une le jour de saint Vincent, I'autre le jour
de saint Paul. On ne le vit jamais mecontent des honoraires qu'on lui donnait. II prechait les dimanches et
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jours de f&te, toujours avec une simplicitY et une oncStion qui p6antraient I'ame des auditeurs. 11 aimait a
s'entretenir avec les enf£ats. Un d'eux diposa plus
tard que le saint ne passait presque pas de jour sans
lai parler de l'aumnae. Sa vertu inspirait tant de yneration qa'on lui attribua des miracles. Une femme
enceinte, toiabe malade et abandonahe des am£decins, pr6tendait que ses douleurs se calmaient chaque
fois que Ie cure veaait chez elle. Elle recouvra la
santh, grice, pensait-elle, aux prikres de Vincent de
Paul.
Ea moins de quatre mois, la ville de Chitillon fut
transformie. Le saint recevait tant de monde a -son
confessional qu'on 6tait seuvent obligi deJ'en arxar
cher pour hri faire prendre queique noarriture.
De toutes les conversions qu'il opra, celle qui it le
phis de bruit fut celle du comte de Rougemont,•riginairedeSavoie, quis'taitretire auchiteaude Chandes,
en Bresse, lors.de la reunion de cette province A la.
France, en vertu do traite du L7 janvier 601o. Son
esprit 6tait ein des iausses maimnes repandues parmi.
les seigaenes de la cour. oi il avait pi;s& la.plus grande
partie de sa vie. Ii avait la passion da duel et mamaaut
si bien.l'6pieque tout le monde czaignait de se mesmer
awec lai. Attisi par la rputation du anoQeau cark de

Chhtillon, iivint le voir eten fut si satisfait qu'il-se
piaga sons sa conduate. F-n peu de teips sa transformation fut comnp*te. II renonga au duel, vendit sa
terre de 1Rougemoat et, avec les_ 3o0oo
cus qa'il
enxetira, bfoda.plhsieursmnoaast&er
w.ett desaumimaes

awc pauMres. S'iln'avaittenuqu'Ali,,ii se.se•ait dfait.
de me~me de son chateau -d Chandes. u Ce boa seigneur &crit le .P. Desmoulies, etait comme annuye de
possder ce bien, qqaiqwa'il ne semblat en itre quele

fermier, let pour le faire valoir aa paroft des pawmes.
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Sur quoi ii me dit un jour, les larmes aux yeax: u Ah!
" men Phe, que ne me laisse-t-on faire, et pourquoi
u faut-il que j« sois toujours traitM de seigneur et que
,je possMde tant de Biens? ) M. Vincent, qui le gwvernait powr lors, le tenait, disait-il, dans cctte coBtrainte. Que s'l me Ifchait la main, je vos assure,
moe Pere, que, devant qu'il fut un mois, le comte de
Rougemont ne possederait pasun peace de terse. 11
s'eeonnait comment nn-chrbtien poewait rien garder en
propre, voyant le Fils de Die si panvre sur la
terre.
Le saint avait biea raisoa de difendre a son pnitent d'e vendre le chAteaw de Chandes; car personne
ne pouvait en faire am meilier usage que lai. Ce ch4teas devint b fa fois an monastire de seligieux, am
hospice et un h6pital. Le comte le vemplit de pauvies
et de maIades et mit aapres d'eux des ecdesiastiques
pour les instraise. II allait lui-mlme visiter et servir
les malades etabissur ses terres, et quand it ne le pouvait, envoyait un domestique. II passait tens les jours
trois- ou quatre heres es oraisen, a genoux, sans
aucua appui et tte ne, devant le saint Sacrement,
qu'il avait obtetn la permiqsion de conserver dans son
osatoire domestique. Une de ses m-ditations favorites etait sr la Passion du Sauveur. II envoya, lVOratoire de Lyon autant d'cus que, pensait-il, Notre-Seigneur avait rett de coups dans sa flagellation. Une

longue et cruelle maladie termina cette belle vie.
Arriv6 ýson heure dernicre, ii se fit revAtis de l'habit
de capucin, dans lequel ii monBit.
Plus tard, saint Vincent ne parlait du comte de
Rougemont qn'avee moation. Voici ce qu'il disait a
ses missionnaires le t6 mail] 659 : ( J'ai conna un
gentilhomme de Bresse, noma-n M. de Rougemont,
qui avait 6t6 un franc belaircilleur. C'6tait un grand
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homme, bien fait, qui s'itait trouv6 souvent aux occasions, en 6tant prie par d'autres gentilshommes qui
avaient des querelles, ou lui-mme appelant en duel
ceux qui n'allaient pas droit avec lui. II me l'a dit, et
il n'est pas. croyable combien il a battu, blesse et tu6
de monde. Enhn Dieu le toucha si efficacement qu'il
entra en lui-meme; et connaissant l'6tat malheureux
oh il itait, iL risolut de changer de vie, comme il fit.
Depuis ce changement, ayant demeurb quelque temps
en la facon commencante et en son progres, il alla si
avant qu'il demanda a Monseigneur de Lyon de tenir
le saint Sacrement en sa chapelle .pour y pouvoir
honorer Notre-Seigneur et mieux entretenir sa pi&t6,
qui 6tait singulire et connue de tout le monde; ce
qui me donna un jour le disir de l'aller voir en sa
maison, oi il me raconta les pratiques de sa d6votion
et entre autres celle de son ditachement des cr6atures. ccJe suis assure, me disait-il, que, si je ne tiens
cc rien, je me porterai a Dieu, qui est mon unique
cc pretention; et pour cela je regarde si 1'amiti6 d'un
, tel seigneur, d'un tel parent, d'un tel-voisin m'arcc r&te; si c'est I'amour de moi-meme qui m'empeche
cc d'aller; si ce sont 'mes !biens ou la vanit6 qui m'attc tachent; si ce sont mes affaires ou mes plaisirs qui
c me retardent; et quand je m'apercois que quelque
ccchose me detourne de mon souverain bien, je prie,
je coupe, je tranche, je me fais quitte de ce lien.
cc Ce sont la mes exercices. n II me dit particuli&rement ceci, je m'en suis toujours ressouvenu, qu'un
jour, allant en voyage, comme pour l'ordinaire il
s'occupait de Dieu, il s'examina si, depuis le temps
qu'il avait renonc6 a tout, il lui 6tait rest6 ou survenu
quelque aftache; il parcourut ses affaires, ses biens,
ses alliances, sa r6putation, les grandeurs, les menus
amusements du coeur humain; il tourne, il vire,-enf il
"
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tombe sur son epee. a Pourquoi la portes-tu ? pensa-ti il; comment en souffrirais-je la privation? Quoi!
tc quitter cette chere 6pee, qui m'a si bien servi en tant
c d'occasions et qui, apres Dieu, m'a tird de mille
ctdangers! Si on m'attaquait encore, je serais perdu
c sans elle; mais aussi il peut t'arriver quelque quea relle oif tu-n'auras pas la force, portant une ipee,
i de ne pas t'en servir, et tu en offenseras Dieu derei chef. Que ferai-je, 6 mon DieuL dit-il. Un tel
,tinstrument de ma honte et de inon p6ch6 est-il
; capable de me tenir au cceur ?Je ne trouve que cette
i 6pee seule qui m'embarrasse; oh! je ne serai plus
" si lSche que de la porter. , Et en ce moment, se
trouvant vis-a-vis d'une grosse pierre, il descend de
son cheval, prend cette 6pee, bat sur cette pierre, et
tic et tac et tic ettac; enfin ii la rompt et la met en
pi&ces, et s'en va. II me dit que cet acte de d&tachement, brisant cette chaine de fer, qui le tenait captif,
lui donna une liberti si grande, que, bien que ce fit
contre l'inclination de son coeur, qui aimait cette epee,
jamais plus il n'avait eu affection a chose pirissable,
il ne tenait plus qu'A Dieu seul (I). ,
Bel exemple de d6tachement I Le cur6 de Chitillon
detacha 6galement des cr6atures pour les attacher i
Dieu deux jeunes dames de condition tres riches et
tres mondaines, qui ne revaient que danses, festins et
jeux, Francoise Bochet de Mayseriat, 6pouse de
Gonar, seigneur de la Chassaigne, et Charlotte de
Brie, 6pouse de Cajot, seigneur de Brunand. Le premier
sermon du nouveau cure les fit reptrer en elles-memes
et prendre la -rsolution de renoncer aux amusements
du monde pour penser plus srrieusement i leur
(i) Avis et Conf•rences spiiltudles de saint Vincent de Paui aux membres
de sa Congrigation, Pari, -188x. Sous dqnnons un texte rectifia sur
I'original.
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saint. Elles furent les collaboratrices les phls fidales
du saint dans ses oeuvres de charite.
Les hr&tiques eux-memes se laissereat gagner par
saint Vincent. Une conversion a laquelle it teaait
beaucoup tait cell du jeune et riche calviniste qui
lui donnait I'hospitalitr.
A la perversion de la foi
Jean Beynier joigaait celle des meurs. Le cure de

Ch&tillon s'insinaa pea & pen dans son amitje, r6ussit
a mod&rer ses d6bauches, puis it entrer la lumi&re de
la foi dans son esprit, malgr6 lea efforts d6sespres
des ministres calvinistes, qui, travailtaientr a seas
contraire. " Ce qui a sembl6 plus remaxqoaxble
cette
conversion de mceurs aussi bien que de cr6aace, &crit

le R. P. Desmoulins, alors supirieur de 'OraItoive de
Micon, est que, Dies s'etaAt servi de M. Vincent pour
la faire, il en laissa aeanmoins tout,l'hoaneur a ceux
qui n'y avaient auctne autre part que d'avoir assist6 A
I abjuration et donni Yabsolution; laquelie, bien qu'il
t'ett pu donner, suivant l'ordre de ML. de Maaquemont, archer&que de Lyon, son humilit ne lui
permit pas d'en recevoir 'honneur, qu'il voltut
d6f6rer a d'autres. n Le nouveau converti r6solut de
garder le c!ibat toute sa vie, donna des m6tairies a
deux on trois personnes, qui ne lui demandaieat riew,
pour les dedommager des torts que son piPe povwait
leur avoir causes, depensa beaacoup pour les paarres

et les ewures de piktt et laissa par testameAt plusietrs
legs pietx, entre autres an capital poor I'6tablissement, A Chatillon, dune maison de Capucis.
Une des sceurs de Jean Beynier avait 6pous- un
religionnaire farouche, attache comme oficier a la
compagnie des gens d'armes du duc de Moatpensier.
Deja indign6 de la conversion de son beau-frere, cet
officier, nomm6 Garron, laissa eclater toute sa coltre
le jour oh il s'apercut que ses enfants, eux aussi,
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avaient le disir d'embrasser la foi catholique. 11 menaga
de les desbhriter, fit agir sur eux leurs amis et les ministres et alla jusqu'a traduire le saint la Chambre de
l'd it a Grenoble. Peine perdue. La grice de Dieu fit
son ceuvre. Un de ses enfants abjura le calvinisme a
Montpellier, entre les mains de I'6vbque de cette ville;
les autres renoncerent publiquement a leurs erreurs i
Chitillon mrme. Le pare mourut de douleur. L'ain6
entra chez les Capucins; la fille prit I'habit des Ursulines; ceux qui resterent dans le monde furent des
modeles de piet6 et de charit6. Nous avons encore la
lettre qu'un de ces derniers adressait an saint, le
27 aoft 1656. u Voici, lui disait-il, I'un de vos enfants
en Jesus-Christ, qui a recours a votre bont6 paternelle, dont il a ressenti autrefois les effets, lorsque,
I'enfantant A l1'glise par I'absolution de Phiersie,
que votre charit6 lui donna publiquement, en l'1glise
de ChAtillon-les-Dombes, l'annue-1617, vous lui enseignates les principes et les plus belles maximes de la
religion catholique, apostolique et romaine, en
laquelle, par la misericorde de Dieu, j'ai persver, et
espere de continuer le reste de ma vie. Je suis ce
petit Jean-Garron, neveu du sieur Beynier, de Chitillon, en la maison duquel vous logiez pendant que
vous fites s6jour audit Chitillon. Je vous supplie de
me donner le secours qui m'est n6cessaire pour m'empecher de rien faire contre les desseins de Dieu. J'ai
un fils unique qui, apris avoir achev6 ses classes, a
formr
le dessekn de se faire Jisuite. C'est le fils le
plus avantagi des Ibiens de fortune qui soit en toute
cette province. Que dois-je faire? Mon doute procede
de deux choses... Je crains de faillir, et j'ai cru que
vous me feriez la grace de donner vos avis li-dessus
Sl'un de vos enfants, qui'vous en supplie trbs humblement. Vous agreerez que je vous disc que dans
3S

--

498 -

Chitillon I'ass-oiation de la Charit, des servantes des
pauvres est toujours en vigueur (i). »

L'association charitable dont parle ici Garron etait
l'oeuvre de Vincent de Paul. II i'avait &tabliedans le
courant du mois oui il prit possession de la cure; voici
dans quelles circonstances. ( Atant dans une petite
paroisse du diocese de Lyon, ou la Providence m'avait
appeli pour ftre cure, 6isait-il aux Filles de la Chariti le 13 fivrier 1646, un jour de dimanche (2),comme

je m'habillais pour c6elbrer la sainte messe, on(3)-me
vint avertir que tout le monde 6tait malade dans une
maison de ma paroisse, qui 6tait icart6e d'un quart
de lieue de toute autre maison, sans qu'il restit une
seule personne pour servir les malades, qui 4taient
reduits dans une grande ncessitk. Cette nouvelle me
toucha sensiblement. Je ne manquai pas- de recommander an pr6ne ces pauvres gens, avec le plus de

ferveur qu'il me fat possible. Mes auditeurs furent
6mus de compassion pour ces pauvres afflig6s. L'apr&sdineril se fit une assemble- chez une bonne demoiselle
de la ville, afin d'aviser quel secours on leur pourrait
donner, et chacun se trouva dispose a les aller consoler de ses paroles et i les aider de tout son mieux.
Apres vepres, je pris avec moi un bourgeois de la ville,
grand homme de bien, pour aller les voir. Chemin
faisant, nous reacontrimes des femmes qui no s
devancaient et d'autres qui en revenaient; et comme

c'6tait durant les grandes chaleurs de l't6, on voyait
des dames s'asseoir le long du chemin, afn de se
reposer et de se rafraichir. Enfin il y avait tant de
monde qu'il semblait que ce fut une procession. Les
(s) II est regrettable qne Ia rxponse du saint ne nous ait pas 6t6 conaervee.
(2) Tres probablement le

A3) Mme de la Chassaigne.

o2aoit.
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ayant visit6s, je leur allai ckercher le saint Sacrement,
pour I'administrer a ceux qui etaient les plus malades.
Ensuite, il fut question de voir comment on pourrait
les secourir dans. lears necessit6s. Je proposai i toutes
ces bonnes personnes que la chariti avait animbes a
se transporter en ce lieu, de se cotiser.pour faire le
pot, chacun sa journee, non seulement pour lesdits
malades, mais encore pour ceux qui le seraient a
l'avenir (i) n.
Les bonnes personnes dont parle ici saint Vincent,
nous sont connues. C'est la chitelaine, Mile de la
Chassaigne, Mile de Brunand, Florence Gomard, Philiberte D6sigonniires, B&noite- fille - d'Ennemond
Prost, Denyse Beynier, femme de Claude Bouchoux,
une file de la dame Perrad et la dame Colette. Le
saint les r6unit le mercredi 23 aoiit et chercha avec
elles le moyen de porter secours aux pauvres et aux
malades de la paroisse.-Il fut convenu qu'elles se

formeraient en association a cet effet, s'occuperaient,
chacune. son jour, A tour de r6le,-.d'c aider le corps
et l'ime n de ceux.qu'elles jugeraient ensemble m6riter assistance, a le corps, en le nourrissant et le fai-

sant medeciner, et l'ime, en disposant k bien mourir
ceux qui tendront ala mort, et a bien vivre ceux qui
gu6riront ». Et pour ce que, la M&re de Dieu 6tant

invoqute et prise pout patronne aux choses d'importance, continuetle compte rendu .2), t il ne se pent que
tout n'aille a bien et ne redonde A la glqire du bon
Jesus son Fils, lesdiges dames la prennent pour

patronne et protectrice de I'ceuvre a.
Apres trois mois d'expbrience, le saint dressa un
(i) Canf/rces de saint Viscext de Pal aux Filles de l- Chariti;
Paris, 1881, a vol. in-8, t. 1, p. 208.
(a) II a At6 publi daas Ic Supplement asu Letres et Conferences de
saint Vincent de Paul, Paris, 1888, p. 325.
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reglement tres d6taill6, dont 1'original-a iti retrouve
en 1839 dansles archives de la mairie de Chitillon(1).
L'association s'appellera Coxfrtrie e la Cariti, et
ses membres, servantes des pauvmes, ou de la Charite.

Elle aura pour patron Jesus-Christ lui-mme et pour.
devise : Soyes misiricordieuxcomme mon Prye est misiricordieuz, ou, Venez, les bien-aimis de moa PNre,possides Ie royaume qui vous a •t prdpard d4s li commencement du monde, pour ce que fai eu faim; et vous
m'aves donxu 4 manger; fai tie mlade, et vous m'avez
visit; car ce que vous aves fait au moindre des miens,
vous laves fait a moi-mime. On yrecevra vingt femmes
vertueuses, marides ou non, du consentement de leur

famille. Elles -liront une prieure, une assistante,
une tr6soriire, un procureur et deux garde-meubles.
Seul le procureur sera pris hors de la confrhrie; ce
sera u quelque pieux et d6v6t eccl6siastique ou un.
bourgeois de la ville, affectionna au bien des pauvres ,.
La confrerie ne s'occupera que des malades t vraiment pauvres n, choisis par la prieure, de l'avis
de I'assistante ou de la tresoriere. Suivent les prescriptions relatives a la maniire d'assister et de
nourrir les malades, aux enterrements, aux reunions,
SI'administration du temporel, A la reddition des
comptes, a l'l6ection et a la d6position des offici&es.
Puis viennent quelques lignes sur la manitre dont les
servantes des pauvres doivent se coinporter entre
elles et le d6tail des pratiques de piite qu'elles auront;
A suivre pour leur sanctification petsonnelle. Ces
pages admirables seraient a citer tout enti.res. Un
pauvre itait-il admis & recevoir les soins de la confrerie, on allait le visiter; on lui donnait une chemise blanche, s'il n'en avait pas; on le disposait a la
(I) Ce rglement a 6' public dans le Supplement aux Lettres e Confirences de saint Vincent Ie Paul, p. 387.
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confession et a la communion pour le lendemain; on
lui apportait un crucifix, t ain que, jetant parfois les
yeux dessus, i. considkre te que le Fils de Dieu a
souffert pour-lui -. II recevait encore les meubles et
ustensiles de cuisine'qui lui 6taient nicessaires. Voici
l'heure du repas qui approche. v Celle qui sera en
jour, dit le reglement,... appretera le diner, le portera aux malades, et, les abordant, les saluera gaiementet charitablement, et accommoderala tablette sur
le lit, mettra une serviette dessus, une gondole et
une cuiller et du pain, fera laver les. mains aux
malades et dire Ie-Benedicite, trempera le potage dans
une ecuelle et mettrala viande dans un plat, accommodant ile tout ,sur ladite tablette; puis, conviera le
malade charitablement a manger, pour l'amour de
J sus et de sa sainte Mere; le tout avec amour, comme
si elle avait affaire. A son fils ou plut6t & Dieu, qui
impute fait i lui-meme le bien qu'elle fait c-e pauvre,
et lui dira quelque petit mot de Notre-Seigneur en ce
sentiment, tichera de te r6jouir, s'il est fort d6sol6,
lui coupera parfois sa viande, luiversera i boire, et
I'ayant ainsi mis en train de manger, s'il'a quelqu'un
aupres de iii, elle le laissera et en ira trouver un
autre pour le traiter en la meme sorte, se ressouvenant de commencer toujours par celui qui avait quelqu'un avec lui, et de finir par ceux qui sont seuls, afin
de pouvoir 6tre auprs d'eux plus longtemps. , Le
malade recevait : a midi, un quarteron de mouton on
de veau bouilli, que remplarait, le dimanche et les
jours de fete, une poule au pot; le soir, un r6ti,' ou,
deux ou trois fois la semaine, de la viande hachCe; a
chaque repas, du pain . discr6tion, et, s'il n'avait pas
de fi~vre, une-demi-chopine de vin. Le menu diff&rait
les jours maigres, et on tenait compte des besoins de
ceux a qui il fallait une alimentation sp6ciale.
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Ces soins ne riussissaient pas toujours a r6tablir les
malades. Quand la mort avait fait son euvre, les
membres de la confr&rie assistaient aux funerailles,
I tenant en cela place de meres, qui accompagnent
leurs enfahts au tombeau -, et au besom se chargeaient des frais des obseques. Les servantes des
pauvres se reunissaient chaque mois, le troisieme
dimanche. Dans ces assemblies, 4crit le saint, a elles
s'avertiront charitablement d es fautes survenues an service des pauvres, le tout neanmoins sans bruit et confusion, et avec le moins de paroles que faire se pourra o.
En l'absence de l'archeveque de Lyon, Thomas de
Mescatin-la-Faye, official et grand vicaire, approuva
le r!glement, le 24 novembre. Quinze jours apr.s, le
8 d6cembre, le cure de Chitillon proceda solennellement a I'Vrection de la confrerie dans la chapelle de
l'h6pital, en presence du peuple. Apres avoir explique
en chaire le but de l'association, il pria les personaes
qui disiraient en faire partie, de s'avancer. Onze
femmes approcherent. Aprsa la sortie du public les
membres de la confrerie prociderent, devant trois
pretres chapelains et un notaire roy-1!, Al'election des
officiares et du procureur, qui fut Jean Beynier. Le
12, nouvelle reunion, o6 1'on decida que la charge de
tresoribre serait d6doublie.
'Pen de temps apres, la confrerie pieserva Chitillon,
par sa sage .pr6voyance, des rigueurs d'une famine
extraordinaire. Elle loua un grenier, y mit use assez
grande quantite de bl1i, donnee iar ses membres ou
quatee dans la localite et les environs, etput sur cette
reserve faire vivre les.indigents.
La famine disparut pour faire place ' la peste. Les
servantes des pauvres combattirent le nouveau flean
avec le meme zdle. Pris de Chatillon furent dressees
des cabanes, ou 1'on prepara des vivres pour les
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remedes que l'on portait aux chaumieres sans souci du
danger. reux qui montrirent le plus de devouement
en ces circonstances furent trois convertis du saint :
Jean Beynier, 'lpousedu seigneur de la Chassaigne
et celle du seigneur de Brunand.
Saint Vincent de Paul n'itait plus la pour diriger la

confr6rie. I1avait repris, le 24 d6cepnbre 1617, sa place
de precepteur dans la famille du 'gniral des galeres.
A son depart de Paris, en juillet 1617, saintVin-

cent n'avait os6 annoncer lui-mýme i Mme de Gondi
que son intentioh itait de ne plus revenir. Une fois A
Chitillon, il informa le g6nural des galeres, alors en
Provence, de sa r6solution, basee, disait-il, sur ce
qu'il ne s'estimait pas capable de bien remplir l'emploi de pr&cepteur. Philippe-Emmanuel de Gondi
prlvint aussit6t son 6pouse. c Je suis au desespoir,lui disait-il, d'une lettre que m'a Ecrite.M. Vincent, et
que je vous envoie pour voir s'il n'y aurait, point
encore quelque remide an malheur que ce nous serait
de le perdre. Je siis extr&mement 6tonn= de ce qu'il
ne vous a rien dit de sa resolution, et que vois n'en
ayez point eu d'avis. Je vous prie de faire en sorte par.
tous moyens que nous ne le perdions point; car, quand
le sujet qu'il prend serait veritable, ilne me serait de
nulle consideration, n'en ayant point de plus forte
que celle de mon salut et de mes enfants; a quoi je
sais qu'il pourra un jour beaucoup aider, et aux risolutions qu e je souhaite plus que jamais pouvoir
prendre, et dont je vousai bien sourent parl. Je ae

lai ai point encore fait de r6ponse, et j'attendrai de
vos nouvelles auparavant. Jagez si Pentremise de ma
sceur de Ragny fi), qui n'est pas loin delui, sera A
(i) Hippolyte de Gondi, 6pouse de Lionor de La Magdelaine, chevaler, marquis de Ragny.
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propos; mais je crois qu'il n'y aura rien de plus puissant que M. de Berulle. Dites-lui que, quand bien
M. Vincent n'aurait pas la m6thode d'enseigner la
jeunesse, qu'il peut avoir un homme sous lui, mais
qu'en toutes faoons 'e desire passionniment qu'il
revienne en ma maison, oit i vivra comme il voudra,
et moi un jour en homme de bien, si cet homme-li
est avec moi.
Mme de Gondi recut cette lettre le jour de l'Exaltation de la Sainte-Croix. Elle fut constern6e de la
nouvelle, pleura amerement et perdit I'appitit. c( Je
ne l'aurais jamais pens6, 6crivait-elle a une personne
de confiance, M. de Birulle peut-&tre; M. Vincent
s'etait montrk trop charitable envers mon Ame pour
m'abandonner de la sorte; mais Dieu soit loue! Je ne
1'accuse de rien, tant s'en faut; je crois qu'il n'a rien
fait que par une speciale providence de Dieu et touch6 de son saint amour. Mais, de v6ritC, son 6loignement est bien etrange. Je confesse de n'y voir goutte.
II sait le besoin que j'ai de sa conduite et les affaires
que j'ai a lui communiquerT les peines d'esprit et de
corps que j'ai souffertes, manque d'assistance; le bien
que je d6sire faire en mes villages, qu'il m'est impossible d'entreprendre sans son conseil. Bref, je vois
mon ame en un tris pitoyalile 6tat. Vous voyez avec
quel ressentiment M. Ie Gentral m'en a 6crit;
que mes -enfants dip6rissent tous les jours; que le
bien qu'il faisait en ma maison et A sept ou huit mille
Ames qui sont en mes terres, ne se fera plus. Quoi ! ces
Ames ne sont-elles pas aussi bien rachetbes du sang
pr6cieux de Notre-Seigneur que celles de Bresse? Ne
lui sont-elles pas aussi chbres? De vrai, je ne sais
comme M. Vincent 1'entend. Mais cela me semble
assez considerable pour faire mon possible de le
ravoir. II ne cherche que la plus grande gloire de
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Dieu, et je ne le desire pas contre sa sainte volont ;
mais je le supplie de tout mon coeur de me.le redonner. J'en prie sa sainte Mere, et je Jes en prierais
encore plus fortement si mon intir&t particulier
n'6tait pas mIl~ avec celui de M. le General, de mes
enfants, de ma famille et de mes sujets. o
Mme de Gondi mit tout en oeuvre, moyens naturels
et moyens surnaturels, pour faire revenir a Paris fe
cur6 de Chitillon. Elle s'adressa d'abord au saint luim&me.
Je n'avais pas tort, lui &crivit-elle, de
j(
craindre de perdre-votre assistance, comme je vous ai
temoignrtant de fois, puisqu'en effet je 1'ai perdue.
L'angoisse oi j'en suis m'est insupportable sans une
grace de Dieu tout extraordinaire, que je ne m6rite
pas. Si ce n'6tait que pour un temps, je n'aurais pas
tant de peine; mais, quand je regarde toutes les occasions oi j'aurai besoan d'etre assist6e, par direction et
par conseil, soit en la mort, soit en la vie, mes douleurs se renouvellent. Jugez done si mon esprit et
mon corps peuvent longtemps-porter ces peines. Je
suis en 6tat de ne rechercher ni recevoir assistance
d'ailleurs, parce que vous savez bien que je n'ai pas
lalibert6 pour les besoins de mon Ame avec beaucoup
)de gens. M-de BIrulle m'a promis de vous 6crire, et
j'invoque Dieu et la sainte Vierge de vous redonner a
notre maison pour le salut de toute notre famille et de
beaucoup d'autres, vers qui vous pourrez exercer votre
chariti. Je vous supplie encore une fois, pratiquez-la
envers nous, pour l'amour que vous portez a NotreSeigneur, A la
lvolont6 duquel je me remets en cette
occasion, bien qu'avec grande crainte de ne pouvoir
pas perseverer. Si apres cela vous me refusez, je vous
chargerai. devant Dieu de tout ce qui m'arrivera et de
tout le bien que je manquerai a faire, faute d'etre
aidee. Vous me mettrez en hasard d'etre en des lieux
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bien souvent priv6e des sacrements, pour les grandes
peines qui m'y arrivent et le peu de gens qui sont
capables de m'y assister. Vous voyez que M. le
G4nral a le meme disir que moi, que Dieu seal lui
donne, par sa misiricorde. Ne risistez -pas au bien
que vous pouvez faire, aidant a son salut, puisqu'il
est pour aider un jour a celui de beaucoup d'autres.
Je sais que, ma vie ne servant qu'i offenser Dieu, il
n'est pas dangereux de la mettre en basard; mais mon
Ame doit atre assist6e a la mort. Souvenez-vous de
1'apprihension oui vous m'avez vue en ma deriiere
maladie en un village. Je suis pour arriver en un pire
etat. Et la seale pear de cela me ferait tant de mal,
que je ne sais si sans grande disposition prc6dente
elle ne me ferait pas mourir.
La pieuse dame recommanda son affaire anx principales communautbs religieuses d e Paris et envoya a
Chitillon, dans les premiers jours d'octobre, un intime
ami du saint, M. Dufresne, secretaire du geniral des
galbres. M. Dufresne partit charg&de lettres; il y en
avait du cardinal de Retz, iveque de Paris; de M. de
Berulle, de Mme de Gondi,. de ses enfants, de ses
proches parents, des principaux offaciers de sa maisqn,
de docteurs, de religieux et de beaucoup.d'autres personnes de condition et de piet& Le P. de Berulle ne
demandait pas au saint de revenir; il se contentait de
lui decrire la peine de Mme de Gondi et le priait de
r6fichir sur ce qu'il avait & faire.
La lecture de ces iettres, les raisons et les supplications de M. Dufresne ebranlrent Vincent de Paul.
Toutefois, comme Dieu s'&tait servi du P. Bence pour
lui procurer la cure de ChItillon, il ne voulnt prendse
aucun parti sans avoir I'avis du supirieur de 'QOratoire de Lyon. Le P. Bence lii conseilla de retourner
i Paris, de voir M. de Brulle. et d'autres personnes
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de confiance et de suivre la ligne de conduite qu'ils
lui traceraient. Le saint s'inclina. II voulut annoncer
lui-mAine sa d6termination a M. de Gondi, alors i
Marseille, et & son 6pouse, qui attendait, avec une
impatience fibrile, le retour de M. Dufresne. Le g6n&ral des galkres lui r6pondit le 15 octobre : , J'ai requ,
depuis deux jours, celle que vous m'avez ecrite de
Lyon, oh je vois la resolution que- vous avez prise de
faire un petit voyage a Paris sur la fin de novembre,
dont je me rejouis extremement, espirant de vous y.
voir en ce temps-la, et que vous accorderez a mes
prieres et aux conseils de tous vos bons amis le bien
que je desire de vous. Je ne vous en dirai pas davantage, puisque vous avez vu la lettre que j'ecris a ma
femme. Je vous prie seulement de considerer qu'il
semble que Dieu teut que, par votre moyen, le pre et
les enfants soient gens de bien. n
Vincent de Paul comprit qu'une fois k Paris, il lui
serait difficile de se d6gager. Aussifit-il ses adieux a
ses paroissiens comme s'il ne devait plus les revoir. Laderniere exhortation qu'il lear adressa-fut des plus
touchantes : il leur affirma qu'il 6tait venu a Chitillon
dans l'intention de vivre et de mourir parmi eux, mais
qu'il devait se laisser conduire par la Providence;
puis, il se recommanda-a leurs prieres et leur pfomit
de ne pas les oublier. On lui r6pondit par des larmes
et des g6missements. Seuls, les hb6rtiques furent dans
la joie. t Vous perdez le soutien et la meilleure pierre
de votre religion ), disaient-ils aux catholiques. Le
cur6 distribua aux pauvres ses provisions, ses habits,
son linge. Tout le monde aurait voulu un souvenir, et
l'on vit plusieurs personnes disputer & un pauvre
homme, nomme Julien Caron, le chapeau qu'il avait recu
du saint. Le jour du d6part fut an jour de deuil pour
toute la paroisse. Les habitants accompagnerent bien
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loin la voiture qui portait leur pasteur; ils ne revinrent
sur leurs pas que lorsqu'ils l'eurent perdue de'vue.
Vincent de Paul arriva & Paris le 23 dicembre. Le
lendemain, il reprenait sa place dans la famille du gen6ral des galkres, apris une journ6e de consultations,
a la grande joie de Mme de Gondi a qui le re(utcomme
un ange du ciel , et lui fit promettre de rester pres d'elle
tant que Dieu la laisserait en ce monde. II se d6mit de
la cure de Chatillon le 31 janvier 1618 et, le io juillet,
son vicaire, Louis Girard, fut appelka lui succeder.
SSaint Vincent de Paul est aujourd'hui le second
patron de la paroisse d; Chitillon. Chaque ann6e, sa
f&te se c6lbre avec solennit6. Des pOlerinages oIcaux
viennent en ce lieu v•6arer sa m6moire. Sur une des
places publiques s'el`~e sa statue en bronze, sortie. des
ateliers d'-milien Cabuche et inaugur6e le 29 septembre 1856 devant le P. ]tienne, Superieur g6nkral de
la Mission. Dans I'eglise, une chapellelui est dbdiee
et des verrieres retracent son histoire. La statue placie
sur son autel vient du P. Bor6, successeur du P. ~tienne.
Vincent de Paul vit surtout k Chitillon par ses oeuvres.
Une confrbrie de la Charit6 s'occupe des pauvres..Les
Filles de la Charit6 arrivirent dans la localiti er 1882,
et s'6tablirent dans la maison occup4e jadis par 4eur
saint Fondateur. Elles organiserent la visite des
malades a domicile, un patronage, un ouvroir professionnel et l'oeuvre des cat6chismes.
A la fert6 qu'elle a -d'avoir 6te gouvern6e par un
Scur6 tel que saint Vincent de Paul s'ajoute, pour la
paroisse de Chitillon, celle d'avoir vu iclore dans son
sein la premiere confrerie de la Chariti, institution
merveilleuse, gui s'est r6pandue dans tous les pays et
a survecu a toutes les temp&tes, germe fecond d'oii
devait sortir, en I633, la Compagnie des Filles de la
Charit6. Les terres qui d6pendaient de Mme de Gondi,
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Villepreux, Folleville, Joigny, Montmirail, furent les
premieres, apres ChAtillon, & voir surgir des confr'ries semblables. Ces associations se multiplibrent plus
rapidement des que le saint put, soit par lui-meme,
soit par ses pr&tres, rayonner librement dans les campagnes pour y donner des missions. Paris eut sa premiere Charite en 1629. En 1634, fat fond&e par le
saint, a la demande de Mme Goussault, une Charit6
qui ne tarda pas a devenir la plus importante de toutes,
tant par la condition de ses membres.que par l'extension prodigieuse donnie a ses oeuvres, la Compagnie
des Dames de la Cfarit6. Un courant d'imulation
s'6tablit et p6nttra jusqu'a la cour. Pour rtpondre au
desir des dames et demoiselles d'honneur de la reine
Anne d'Autriche, Nicolas Pavilion, appel6-en 1638 a
Saint-Germain-en-Laye pour y precher une mission,
fonda parmi elles une Charite. Dieu seul connait le
nombre prodigieux des pauvres secourus, des malades
soulag6s, des p6cheurs convertis par les confr6ries,
depuis le jour oia l'humble curA de Chitillon, du haut
de la chaire de sa modeste 6glise, invitait ses paroissiens &porter leurs aumones dans la chaumirre d'une
famille indigente visit6e par la maladie.

P. COSTE.

NOS DIFUNTS

MISSIONNAIRES
55. Murtaugh (Jacques), pretre, d6c&d6 .en novembre
1916, a Cape Girardeau (Etats-Unis); 56 aws d'Age,
37 de vocation.
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56. Decoster (Wladimir), pretre, dce6d6 le 14 novenabre
1916, a Montofieu (France); 51, 33.

57. Daveluy (Pierre), pr&tre, d&cdi en noyembre 1916,
a Wernhoutsburg (Hollande); 67, 15.
58. Forestier (Louis), pretre, d6c6d6 le i1 dicembre
1916, a la Maison-Mere (France); 87, 6o.
59. Delanuit (Nicolas)' coadjuteur, diecid Ie 12 d6cembre I916, a Panningen (Hollande); 78, 56.
60. Cano (Jacques), pr&tre, d&cde le I3 d6cembre
1916, a Avila (Espagne); 61, 4461. Crublet (Isidore),coadjuteur, dic6d6 le 20 d&cembre 1916, a la Maison-Mere (France); 80, 49.
62. Mgr Parodi ( mile), 6veque, deced6 le 21 d6cembre 19i6, a Savou* (Italie); 62, 26.
63. Bouvier (Jean), pretre, deckd6 le20 d6cembre 1916,
a Montevideo (Uruguay); 51, 34.
1917
i. Mac Donnell (Patrice), pretre, d6ced6 en decembre
1916, a Saint-Louis ('tats-Unis);43, 23. .

2. Boragini (Raphael), pr6tre, d6c6d4 le 31 d6cembre
1916, a Genes (Italic); 58, 13.
,3. Lescos (Daniel), pr&tre, dc6d6 le 14 janvier 1917,

en Chine; 39, Ig.
4. Vasseur (Jules), pretre, d6c6d6 le 16 janvier 1917,
aLiege (Belgique); 58, 38.5. Schellings (Leonard), clerc, d&c&dI le 27 janvier
1917, A Panningen (Hollande); 26, 5.

6. Mgr Coqset (Auguste), eveque, d6eced en f6vrier
1917, a Tcheng-ting-Fou (Chine); 69, So.
7. Pelzer (Jean-L6on), coadjuteur, d6c6d le 7 fevrier
191 7, au Berceau (France); 83, 53.
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CHERES S(EURS

Maria de Sarno, d6cidde A 1'H6pital Militaire de Bari (Italie);
igee de 45 ans d'age, 25 de vocation.
Trinidad Olivares, H6pital de Conception (Chili); 63, 31.
Marie Adam, Maison de la Sainte-Famille, a Barcelone; 70,
51.

Josefa Arratibel, H6pital G-adral de Madrid; 55, 28.
Manuela Iriondo, H6pital d'Assudillo (Espagne); 49, 59.
Felisa Nievas, Convalesencede Santurce; 36, 17.
Regine Grace, H6pital de Boston (Etats-Unis); 31, 1.
Hgline Mundoch, HOpital de Philadelphie (Etats-Unis); 57,
28.

Julie Merlai, Hospice des-Innocents de Florence(Italie);61,
38.
Marguerite Lafont, Hospice de Carbonara (Italie); 69, 43.
Euginie Canonico, H6pital Militaire de Turin (Italie); 77, 54.
Maria Biancardi, Mis6ricorde Alfieri de Turin (Italie) ;•2, 39.
Emilie Parodi, Misericorde de Naples (Italie); 88, 63.
Maria Dolores Debat, Bienfaisance de Teruel (Espagne); 54,
34.

Cecile Delaunay, Maison de Charitd de Saint-Pierre-da-GrosCaillou, Paris; 81, 61.
Eliza Calvez, Hospice d'Asile Sainte-Reine; 49, a7.
Maria Mercier, Maison de Charite de Saint-Amand-les-Eanx;
88, 68.
Pauline Niel, Maison de Charite de Saint-Amaad-es Eaux;
74, 49.

Marie Sommaigne, Maison Saint-Vincent, a 1'Hay; 72, 46.
Catherine Haaly, Maison Centrale d'Emmittsburg; 69, 43.
Angelique Fonteneau, H6tel-Dieu de Toulouse; 74, So.
Marie Dyszkiewier, Maison Centrale de Cracovie (Pologne);
68, 40.

Albertine Krusch, Hospice de Maryampol (Pologne); 46, t2.
Anna Fischer, Infirmerie de Bystawek (Pologne); 79, 58.
Amdlie Wroaka, Maison Centrale de Culm (Pologne); 84, 57.
Eva Stempka, Ifirmerie de Bystawek (Pologne); 79, 58.
Marie Roibet, Maison Notre-Dame du Havre; 65, 44.
Bridget Mac Namara, Hopital de Birmingham (Etats-Unis);
4r,.20.

IVarianna Pagauo, Institut Pie IX,

a Catane (Italie); 74, 38.
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Marie Vignon, Maison Sainte-Genevijve, a I'Hay; 53, 25.
Cirila Saenz-Ochsa, Asile des Aliedds de Leganks (Espagne);
74, 44.

Emilia Perez, H6pital d'Antequera (Espagne); 65, 34,
Joaquina Ortiz, Asile des Alienes de Valladolid; 57, 36.
Marie Toitot, Hospice de S6zanne; 75, 49.
Marie Colombia, Maison de Charit6 de Montolieu; 74,
47.
Justine Sauquet, Maison de Charit6 de Montolieu; 75, 53.
Anne Adonne, Maison de Charit6 de Clichy; 44, 22.
Maria Frias, Hospice d'Orihuela (Espagne); 64, 44.
Marie Oilier, Maison de Bethanie, a Bruxelles; 68, 5o.
Angele Lorut, Maison Saint-Projet, a Bordeaux; 63, 44.
Marie Foulier, Maison de Charite de Montolieu; 73, So.
Ginditta Pucci, Maison Centrale de Sienne (Italie); 62, 41.
Marie Coppinger, Misiricorde de Lille 62, 36.
Emilia Merani, Maison Centrale de Turin; 3, 12.
Suzanne Arouzf, Maison Saint-Joseph-Parmentier, a Paris;
77, 54.

Marguerite Gasc, Misericorde de Nimes; 86, 64. Vrosique Nalbandian, H6pital G4r6mia de Cons(antinople;
33, 5.
Catherine Slavin, Asile des Ali6nes de la Nouvelle-Orlians 79, 62.

Josephine Placzek, H6pital Saint-Lazare de Cracovie; 46,23.
Augustina Enzuza, H6pital Gne6ral de Valencia (Espagne);
70, 40.

Nemesia Chasco, Hospice de Madrid (Espagne);
68, 41.
Asuncion Rodriguez, H6pital Provincial de Valladolid (Espagne); 39, 22.

Marie Nempon, Orphelinat de Socz; 83, 6o.
Narcissa Ravura, Fournean de Barcelone; 42,
19.
Victorine Mangin, Orphelinat de Saint-Jean-de-Luz; 75,
5o.
Gertrude Szczepanska, Maison de Charite Saint-Casimir,
a
Paris; 63, 41.

Jeanne Chomis, Maison de Charite de la Cit6, a Carcassonne;
69, 49tmilie Zakrzewska, Maison Centrale deCulm; 48, 23.
Jeanne Ville, Maison Principale, I Paris; 85, 66.
Elisabeth de Miniac, Maison Principale, a Paris;
91, 69,
Marie Chateau, Crche de Levallois; 58, 32.
Jeanne Goursac, Hospice de Lezoux; 73,
55.
Anne Viallatte, Orphelinat de Rive-de-Gier;
67, 44.

-- 53-Marie Reyes, Maison Centrale de Cali (Colombie); 44, 19.
Jeanne Guimet, Maison de Charit6 de Montolieu; 77, 52.
Marie Malvezzi, Maison Centrale de Turin; 72, 49.
Micaela Pitxot, Collige de La Havane (lle de Cuba); 88, 64.
Martina Lasheras, Hospice de Terruel (Espagne); 70, 48.
Carmen Capuz, College de Manille (lies Philippines); 79, 58.
Carmen Tatay, Asile de Betera (Espagne); 19, 2.
Eugenia Pardo, Maison Centrale de Madrid; 8r, 58.
Eugenia Gimeno, Hospice de San Fernando (Espagne);
70, 52.
Sidonie Tanguy, Maison de la Providence Sainte-Marie, a
Paris; 79, 54.
Marie Warms, Maison Centrale d'Emmittsburg; 91, 72.
Marie Olivares, Hospice de Conception (Chili); 64, 31.
Jeanne Muret, Maison de Saint-Pierre-de-Moatmartre, Paris;
-. 8o, 53.
Anne Viard, Hospice d'Angers; 77, 58.
Marie Ollagnier, Maison Saint-Jerame, A Toulouse; 70, 48
Marie Cabanel, Maison La Villette, a Paris; 53, 31.
Addle Bahic, Maison de Charitt du Coteau; 62, 39.
Marie Loyseau, Maison de Charit6 de Saint-Louis; 69, 49.
Theirse Filippi, Maison Saint-Joseph de Grugliasco (Italie);
32, 12.

Louise Dellepiap, Maison Saint-Josephde Grugliasco (Italic);
46, 24.

Angle Sottanio, Hospice di Villanova (Itali); 53, 17.
Claria Silhol, Maison Saint-Mauront de Marseille; 49, g9.
Maria Prat, Hopital de Mataro (Espagne); 39, 63.
Modesta Navarro, H6pital G6neral de Valencia (Espagae);
31, 7.

Eusebia de Garmendia, Maison Centrale de Madrid 66, 34.
Marie Faure, Maison de Charitf de Rennes; 77, 55.
Claire Dufour, Maison de CharitA de Saint-Onea; 61, 37.
Marceline Hayet, Maison Notre-Dame de Versaillas; 85. 46.
Marie Martin, Maison de Charit6 de Bellegade; 72, 50o
Eulalie Gicquelais, Maison Principaleti Paris; 88, 67.
Marie Nolan, Orphelinat Saint-Vincent de Dublin; 69, 47.
Maria Sannino, Maison Cmetrale de Naples; 58, 30.
Marie Moynier, Maison Principale, a Paris; 82, 6o.
Maria RuellC de Lachaume, Orphelinat Saint-Louis, a Pais;
85, 61.
Marguerite Salvat, Hospice d'Alise-Sainte-Reine; 60, 39.
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Josdphine Thoret, Maison de Charit de Valognes; 79, 56.
Vicenta Oliden, H6pital de Santander (Espagne); 73, 48.
Saturnina Marcotegud, H6pital G6nfral de Madrid; 20, 2.
Marie Dubier, Maison Principale, a Paris ; 77, 52.
Anne Leitmer, Maison Saint-Vincent, a l'Hay; 77, 52.
Euphrosine Anselmetti, Maison Saint-Joseph de Grugliasco
(Italie); 38, 14.

Blanche Sackebant,. Maison de Charit6 de Lille-Moulins;
29, 7.

Mathilde Fenard, H6pital Gendral de Valenciennes; 79, 57.
Pauline Perrig, H6pital General de Valenciennes; 85, 62.
Marie Cottin, H6pital General de Douai; 75, 61.
Marie Mac Gettignan, Hospice des Alidn6s de Saint-Louis
(Ittats-Unis); 79, 55.
Amelie Segrave, Asile des Entants-Trouv6s de la NouvelleOrleans; 3z, 12.
Brigitte Burke, H6pital Saint-Joseph d'Alton (~tats-Unis);
79, 62.
Jeanne Bisson, Maison de Charit6 de Montolieu; 29, Iz.
Pierrette Derepas, Maison de Chaxit6 de Montolieu; 84, 56.
Marie Lacy, Maison Saint-Joseph de Liverpool (Angleterre);
6o,39.
Francoise Avignon, Orphelinat d'Alger; 8o, 60.
Catalina Monteys, H6pital de 1'Enfant-Jdsus de Madrid;
63, 39.
Mathilde Borchert, Maison de Nippes; 69, 44.
Clotilde Badenhuyer, Orphelinat Saint-Joseph de Constantinople; 71, 46.

Constance Silhol, Orphelinat de Tarbes; 71,
49
Marie Blanchet, Maison Saint-Laurent, a Paris; 8o, 55.
Jeanne Estelle, H6tel-Dieu de Toulouse; 66, 37.
Micaela Arrusti, Fourneau de SSville (Espagne); 63, 38.
Maria Taberna, Mis6ricorde de Tolosa (Espagne); 85, 5j.
Juana Munduarte, H6pital de Vera (Espagne); 46, 23.
Ernestine Dallery, Hospice de Douera (Algdrie); 61, 38.
Catherine Cavade, Maison Principale, a Paris; 89, 62.
Antoinete Rowinska, H6pital de Varsovie (Pologne); 3r, 7.
Ottilie Haulf, Ecole d'Heverle (Belgique); 8o, 58.
Jeanne Simonis, H6pital de Dinant (Belgique); 68, 43.
Elisabeth Foisset, Maison Saint-Laurent, a Herstal
(Belgique); 47, 21.

Anne Amon, H6pital d'Hennebont; 58, 35.
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Pauline Dequidt, Maison Sainte-Clotilde, I Paris; 72, 49 .
Jeanne Montauze, Maison du Bambino Jesu, a Rome; 87, 59.
Julie de Moya, Asile Saint-Jean-de-Dieu,.
Malaga; 74, 53.
Marie Chalmeton, Institut des Aveugles, i Clermont-Ferrand;
71, 52.
Climentine Bele, Maison de Charite de Croissy; 79, So.
Marie Guignan, Hospice des Incurables de Lima (Perou); 93,
66.
Josephine Maddalona, Orphelinat de Portici (Italie); 79, 63.
Marie Garr, Maison Centrale de Mill-Hill; 40, i9.
Gilberte Assier, Maison de Charit6 de Caen; 77, 50o
Madeleine Guyot, H6pital de Buenos-Ayres; 82, 59.
Maria Sosa, Collge de La Havane (Ile de Cuba); 75, 40.
Tedora Gonzales, H6pital de Ja Marine de Ferrol (Espagne);
70, 42.
Anne Ortner, Maison Centrale de Salzburg; 55, 26.
Marguerite Breitenlechner, Maison Centrale de Salzburg; 35,
i8.
Notburga Maier, Maison Centrale de Salzburg; 2o, 3 mois.
Marguerite Eschlherger, Maison Centrale de Salzburg; 74,
44.
Anne Senk, Maison Centrale de Salzburg; Si, 23.
Marie Chanbard, Maison de Charite de Narbonne; 79, 58.
Marie Roussel, Hospice de Treignac; 75, 49.
Lucie Cros, Orphelinat d'Alger; 87, 67.
Maria Natella, Maison de la Saluta, i Naples; 79, 52.
Helýne Downey, Orphelinatde Los Angeles (Itats-Unis); 81,
54.
Noemie Bonletin, H6pital General de Montpellier; 67, 43.
Monie Bonlbne, Maison Centrale de Santiago (Chili); 89,
67.
Fflicite Honget, Hospice Saint-Jacques ? Agen; 59, 37.
Frangoise Andrieu, Maison de Charit6 de Moatolieu; 82, 58.
Marie Lozano, Maison Principale, a Paris; 84, 64.
Marie Labarsouque, Maison Saint-Andre, a Reims; 67, 47.
Marie Marenque, Maison de Charit6 de Boisguillaume; 82,

43.
Augustine Hardy, Maison de Charite, place Jeanne-d'Arc,
Paris; 69, 45.
Marie Boyer, H6pital de la Grand'Combe; 73, 52.
Jeanny Juvien, H6pital de la Grave, a Toulouse; 74, 49Maria Martinez, Bienfaisance de Palencia (Espagne); 75, 42.
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Josefa Moatacud, Hospice de Lion (Espagne); 61, 44.
Marie Pons, Maison Principale, I Paris; 8o, 55.
Anna Lerda, Maison Centrale de Turin; 45, 2o.
Marguerite Peyrsson, Maison Centrale de Turin; 75, So
Genevieve Peyron, H6pital de Saluszo (Italie); 54, 32.
Mare Roget, Maison Saint-Viaceat, A rHay; 69, 48.
Luce Cotel, Maison Saint-Remy,
Reims; 74, 53.
Jeanne Pujol, Maison de Charit6 de Barcelone; 77, 56.
CatherinI.
Mattingly, HOpital Saint-Joseph, P ChicagoCtawrsUnis); 79, 57-

Marie Chavet, H6pital Ge6nral de Nivelles (Belgique); 7,
35.
Aim=e Bonnet, Maison Marie-Immacul-e de Loavain (9dgique); 83, 6o.
Maria Redaelli, Maison Centrale de Turin; 54, 35.
Stanislas Mroczkowska. H6pital de la Trinit6, i Plock (Pologae); 75, 57.
Julie Milczarska, H6pital de 1'Enfant-Jesus, » Varsovie; 65,
45.
Feicit6 Seren, Maison Saint-Thomas-d'Aquin,h Paris; 76,54Maria Chabaud, H6pital d'Angers; 5i, 28.
Marie d'Heliand, Hospice de Saint-Georges-de-Lisle; 73, So.
Maria Vidal, Maison de la Medaille I Shumtechfu (Chiae);
59, 37.
Juana Berrueta, Hospice Gineral de Valencia (Espagne); 49,
27.

Amrelia Cariedes, Maison Saint-Nicolas, i Valdemoro (Espagne); 25, 2.
Sandalia Morales, Ecole de RabW (Espague); 67, 44.
Concepcion Munto, H6pital de Jativa (Espsgne); 75, 54.
Melanie Cassas, Maison Saint-Vincent, a l'Haf; 53, 33.
Marie Ferney, Maison Saint-Franuois-Xavier, 1 Paris; 78, 53.
Marie Christiaen. Hospice d'Ara6ke; 58, a9.
Maria Cervini, Maison Centrale de Turin; 28, 7.
Caroline Vastapane, H6pital d'Acqui (Italie); 58, 36.
-Catherine Callaghom, Maison de Charitd de Plymouth (Augleterre); 65, 34.
Adble Mangars, Maison de Charite de CIateausl'_v&q.e; 72,
So.
Camille Elevant, Maison de Charithd'Aas(Belgique); 81, 59.
Lucite Leron, Maison de Charite, Charenton; 76, 58.
Angle Wasalaka, Maison Ceatrale de C4acovie; 8t, 6s.
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Agnbs Kosinska, Maison Saint-Joseph de Posen; 74, 49.
Antoinette Jalbaud, H6pital de Longud; 73, So.
Virginie Boixel, H6pital de Fontainebleau; 73, 44.
Marie Rosais, H6pital d'AlenSon; 76, 48.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

531. - Lucien MISERMONT, Pretre de la Mission.
Le Serment h La Constitution civile du clergi, le Serment civique et quelques documents insdits des Archives
vaticanes. Paris, Gabalda, rue Bonaparte, go. 1917.
L'imprimatur a &t4 donn6 par le regrett P. Villette Ic 2 septembre
rg96, quelques semaines avant s mort.
L'ouvrage commence par les appreciations portdespar plusieurs revues
sumun antre lire de M. Misermoat.
Le chapitre premier traite des serments exiges depuis le zsoaot 1789
jusqu'au 27 novembre xo17; ils fuzent nombreux, la vogue tait aux serments.
Le chapitre denxitme itudie le serment i la constitution civile du
clerg6; il donne d'abord les difirents textes de lois, puis la constitution civile du clerg6; i taite ensuite de 'intervention de 2ie VI, de la
rzsistance heroique de l'glise de France et il se termine pax quatre
suppliques qui noat
consaewes asx Archives vaticanes.
Le chapitre tzoisibme 6tudie le serment civique (3-4 septembre 179i)
donnant d'abord les textes de loi, rapportant ensuite quelques cas de
prestation de ce serment
Dans le chapitre quatrime, 'auteur se demande si pour les fonctionnaires publics ecclidiastiques ou assimil6s, le serment de libert6-galit6
remplaga le serment a la constitution civile du clerg6 et ii conclut par
raffirmative.
Enfin, des appendices ayant pour titre g6neral a Saint-Laare et le
Serment de Libert6CEgalit6 a sot, d'apres l'auteur, comme un confirmatur du chapitre Iv.

L'auteur de ce livre est aussi celuiquise dpense sans compter depuis
plusieurs annues pour les causes de blatiication de nos martyrs dela
Rdvolution, missionnaies et scurs. Nous faisons des vceux pour que
ces causes aboutissent bient6t et pour que nous puissions dans un temps
rapprochk invoquer publiquement lea seurs d'Arras, d'Angers, de Dax,
les missionnaires de Saint-Firxin et deVannes, comme on invoque deji
les carmilites de Compie
ge.
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532. - De accentu i* latinorum verborum froxmatiatione observtado. Imprimerie du T'ou-s-we. Zi-ka-wei,
Chang-Hai.
Ce petit opescule de neuf pages, oeuvre d'un issionnaire du saminaire
Saint-Vincent de Kia.Shing, est destine & rappcler les principes de
I'exp6rience constate, dit lauteur, que le latin
l'accentuation latine;
bieu accentuTrend plus facile et plus claire Ia lecture qui en est faites;
nous souscrivons volontiers cette phraseet nous sommesd'avisque c'est
la premiere rdforme qu'il y aiit faire dans I1 prononciation de latin.

533. Os quatro Evangelkos e os Actos dos Aposiolos.
Traducgao de D. Fr. Joaquin de Nossa Senhora da
Nazareth, bispo de Coimbra. Ediio publicada pelo
Padre C. BALLESTER, cor introduccao, gravuras,
mappas, analyses e indices. Lisbonne, 1916..
L'archevque de Mytil&ne dit de cet ouvrage de M. Ballester, notre
confrere, que c'est un livre d'une valeur indiscutable, qu'il A n6cessit
un travail m6thodique et patient, qu'il sera trs utile aux predicateurs
ett tous les pretres.
La traduction des Evangiles et des Actes des Ap6tres en portugais
est accompagn6e de notes, de gravures, de carte, pricdde d'une introduction qui resume les questions d'authenticite, de vracite, d'inspiration
des Evangiles, qui traite de la geographie de la Palestine, du calendrier
juif, du culte et des ftes judaiques, des principaux personnage mentionn6s dans l'Pvangile, de la vie sociale des Juils, de la langue dans
laquelle a eti 6crit lEvangile, des seetes judaiques, du Temple et des
synagogues.
La traduction est suivie de l'analyse des Avangiles et des Actes et
d'un index ascetique et apolog6tique.

Le G&arw

Ca. ScaummT.
C:

Imprimerie de J. Damoulin, & Pari

EUROPE
FRANCE

.PARIS ET LA MAISON-MERE
r

fviner. - Le froid devient de plus en plus rigoureux et. le charboa fait toujours difaut. La Seine
charrie d'inormes.glagons.
i

2 fivrier-.-- Le venerable M. Forestierhe peut plus
supporter I'atmosphere glaciate de sa chambre. 11 se
laisse persuader d'aller I l'infirmerie o0 il continue
de nous edifer, sinon par son assiduiti aux exercices
comme autrefois, du mains par son accueil toujours
aimable et sa resignation i la volonte de Dieu. Nous
avions celbr6, il y a quelques jours, le soixante-dixiBme
anniversaire de son ordination sacerdotale. Les nombreuses genaratiops.qui 'ont connu i Saint-Lazare ne
le reconnaitraient plus avec sa belle barbe blanche
qui luidonne un air de patriarche.
4 fevrier. La Soditi de Saint-Vincent-de-Paul
dont use des conferences se r6unit chaque vendredi
soir a notre parloir, fait paraitre des petits tracts
clairs, substantiels-oi elle prodigue les avis les plus
sages; cette m&me soci&t6, vraiment inspir6e de l'esprit de son celeste patron, ne secontente pas de parler
et d'Xcrire comme tant d'autres; elle agit avec zlie et
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avec modestie; elle ne fait pas parade de ses travaux,
elle s'afflige de ne pouvoir faire davantage; elle n'en
merite que plus les paroles si consolantes que. lui
adresse en ce jour le Souverain Pontife : . Nous
6prouvons un vrai et energique r'confort de Ia conduite de vos confreres francais et belges qui, retenus
en captivit6 chez l'ennemi, ont recrut6 bon nombre
d'autres prisonniers pour la Soci&tA de Saint-Vincentde-Paul, formant avec eux plusieurs groupes ou,
comme vous dites, confirences, tant pour s'aider mutuellement a mener une vie droite et pieuse que pour
assister ensemble leurs compagnons d'armes dans 1'indigence. Nous ne devons pas accorder de moindres
louanges a 1'application et au zele de ceux qui, ddgages d'obligations militaires, s'emploient dans leurs
residences a merveilleusement augipenter les services
rendus par la Societ6 de Saint-Vincent-de-Paul, en
portant secours aux detresses et miseres issues de la
guerre, si nombreuses et si 6tendues. Conscients de la
faiblesse humaine, vous vous proclamez vous-m&mes
des serviteurs inutiles... Mais Nous qui consid.rons
votre facon d'agir, Nous avons le droit. de vous appeler bons et fid~les serviteurs et de' vous feliciter de
ce que, malgr6 l'adversite des temps, vous avez pu,
avec l'aide de Dieu, tirer de vos efforts un r6sultat qui
n'est pas m6diocre. , Jamais 6loge ne fut mieux merit6;
les dignes membres de cette socidt6 font vraiment
honneur A saint Vincent de Paul.
5 fhvrier. -

be grands titres se lisent partout :

c<II faut iconomiser le pain. , Des circulaires publides

par les journaux parlent de la faute qu'on commnettrait
si on jetait le pain aux d6chets; des appels engagent
les bons citoyens a supprimer tout gaspillage.
6 fivrwr.- Clturedela letraie de La Sain4-Agon,.
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pr&chie par M. Bourzeix. Le froid a emptche que
cette retraite ne fit suivie par toutes les personnes qui
'auraient d6sire. 11 faut en effet beaucoup de courage
pour affronter une tempirature de iS degr6s au-dessous
de zero i I'extbrieur et de quelques degres i peine
au-dessus de zero a Fintirieur de notre chapene,
puisqueaes bouches du calori ftre n'envoient que.de l'kir
froids
On publie des regtements sur la fermeture des p&tisseries, confiseries, chocolateries et maisons de the.
Cela n'est gubre pratique pour nous.
8 fivrir. - Les meswes restrictivescoatiitwt., Les
thitres, concerts, cinumas n'ouvriroat plus, que tois

jours par seaine. A quelque chose malheur esA bov,
g fivrier. - On lit le soir, en guise de confirence,
une circulaire de M. le Vicaire g~nral s.ur l'ifkzde. d
saint Thomas d'Aquin. Cette circulaire es le coomentaire d'une lettre dans laquelle le cardinal Bisleti, prefet de la Congr6gation des S6minaires et des
Universites des Etudes nous invite A propager de
plus en plus la doctrine du Docteur ang6liqie, a envoyer un plus grand nombre de nos jeuIn~ etud.iants
a Rome et A restreindre le nombre de nos scolasticats.
Voici ce que dit le cardinal de nos confreres appliqu6s
i la formation du clerge. t C'est plus 4'uae ceataie
de s6minaires quei dirigent avec sagesse et swcs les
pr6tres de Ia Mission non seulement dans un pays,
mais dans le monde entier, malgr6 les diffcult4s plus
ou moins nombresses qu'ils rencontrent,'sans toitefois
se dbcograger. Quelques-uns ont mame quitt6 leur
patrie pour aller au loin, lA ou seuies des communaut6s religieuses-ont les ressources vdulues en
hommes z6dls et aptes k cette formation du clerg6
des diffrents pays. -
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Mgr !'archeveque de Paris annonce a

ses paroissiens qu'il a requ de 1'FvYque de Lausanne
un rapport sur les besoins du service religieux organisi

four les soldats iranfais interls en Suisse, au nombre de
quinze a vingt mille, en grande majoriti en pays pro-

testant. Ce service exigerait des subsides importants qui
ne peuvent etre fournis que'par la charit- catholique.
Afin d'y pourvoir, Son Eminence autorise une quate a
la porte interieure des 6glises. Rappelons a ce propos
que trois de nos confreres sont aum6niers de ces soldats : ce soot MM. Rellier, Dolet et Lambin.
II parait aujourd'hui une nouvelle 6dition du Catalogue des confreres et des firers frafnais qui sont mobiJlisIs : 14o pretres, 49 clercs, 37 coadjuteurs, ce qui
-ait un total de 226, y compris les prisonniers.
II fivrier. -

La colonie maronite de Paris cilbre

-son patron, saint Maroun, par une grand'messe que le
programme d6finit : selon la liturgie des ap6tres.
C'est M. Bourzeix, sup&rieur de l'Ecole apostolique de
J&rusalem, qui prononce le sermon.
/
Chez nous, en l'honneur de Notre-Dame de
Lourdes, on chante les litanies de la sainte Vierge et
on renouvelle le veu fait par les ev4ques.
fvrier. - On ne permet plus dans les restaurants
de Paris que deux plats A, chaque repas dont un seul
de viande.
S14

15 fivrier. -- Autre r6forme. Les journaux ne paraissent qu'i deux pages les lundi et jeudi; on perd
moins de temps et on a moins de nouvelles fausses.
I7 fvrier. - Pendant que nous c6lbrons pieusement la fete du,Bienbeureux Clet, un important debat
se d&roule au Sinat. Un des orateurs, M. Jenouvrier,
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termine ainsi son discours : c Nous avons d6montr6
que la France itait toujours la France des Petites
Sceurs des pauvres, la France des Filles de la Charit6,
des Missions 6trangeres, des Lazaristes. v C'est la
premiere fois, je crois, que l'on parle de la France des
Lazaristes. Si notre saint fondateur avait entendu ua

pareil rapprochement,'il nous aurait,,pour stir, invites
a rentrer dans notre coquille et il nous aurait appliqu6
le passage : Infirma et contemptibilia et ignobilia et ea
quai non sunt.
ig9 ifvrie. - Cinquantaine de vocation de M. Milon et vingt-cinquieme anniversaire de sa nomination de secr6taire geniral. M. Milon n'est pas seulement secr6taire general honoraire, il est toujours du
service actif, travaillant beaucoup pour la Congr6gation, pour "son histoire, recueillant, coordonnant des
materiaux qui serviront; aussi tout le secr6tariat s'est
fait un devoir d'aller lui offrir ses felicitations et ses
meilleurs vceux; nous n'avons garde d'oublier celui
dont les manuscrits nombreux et pr6cieux nous rappellent chaque jour combien fut ficond le sijour du
v6nbr6 M. Milon au secr6tariat.
21

fevrier. - Cl6ture di triduum de 1'adorationper-

pituelle de Saint-Lasare. M. Dujardin nous avait rappele le premier jour les preuves de la presence rielle,
mettant en pleine lumiere les textes de la sainte Ecri-.
ture, r6futant les objections par une discussion serrie
et convaincue; le second jour, le prdicateur nous fit
un commentaire saisissant du vere tu es Deus abscondiJs,l'appliquant h toutes les'oeuvres de Dieu et particuliirement a la sainte eucharistie; en ce troisieme
jour, la communion nous est present 6 e comme le
centre de la devotion, la source de r'hroisme. On
supprima le Te Deum pour ne pas prolonger la c6r&-
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-monie; tons les cmeurs cependant remercirent Dieu
des grices revues, et, comme c'est 'amniversaire de Cattaqun de Verdun, nous nous sommes associi4 la joie

et a la reconnaissance patriotiques qii se sowt manifestees aujourd'hui a Paris et dans Ia France. L'anne
deraiere i pareilie epoque, nous apprenions l'attaqu.e
formidable declenche e 2e1 fevrier, puis les jourssuivants la premiere et la seconde position emportses; le
25 fivrier, l'ennemi s'empare du fort4de Douaumont
et un retentissant t6l6gramme annonce au monde
entier que le pilier nord-est de la forteresse de la
France est au pouvoir des Brandebourgeois. Le fort
de Vaux est pris le 9 juin; les assauts se succtdent
en juillet. A-partir de cette 6poque, nous prenons
Poffensive; Douaumont est repris le 24 octobre;Vaux,
le 2 novembre; la ligne est reportee an delA de Bezonvaux le 15 decembre, Verdun est d6gag&.
Tel est le theme des discours prononc6saujourd'hni;
tels sont les souvenirs qui font de ce jour, comme de
Panniversaire de la Marne, une f&te vraiment nationale.
L'Offuiel promulgue la loi sur ia revision des
exemptks et refornms. Presque tons ceux qui ont nioins
de quarante ans devront repasser devant une commission de tvnrme. C'est en perspective an nouveaa contingent de confreres et de frres qui nous quitteroat
pear aller difeadre la patrie. 23 fenV•r. -- L'Association pour la protection des

veuves et des orphelins tient aujourd'hui son assembide g6aorale. Le nombre des orphelins secours par
elle se monte k x5 ooo. Cette association vient d'adopter oficiellemet la denomination d'2Euvre des BemsEnferws sons laquelle elle 6tait dejA ea fait couraamentd*sig~it. Ce nom de Bons-Eufants 6voque pour
noWs des sgavenirs de familie. La premiere maisonde
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la Congregation avait nom: colltge des Bons-Enfants.
Depuis le treizibme siecle, il y avait a Paris deux colItges des Bons-Enfants : I'un au bourg Saint-Victor,
c'est Ie n6tre; I'autre au bourg Saint-Honor6; l'association pour orphelins dont nous parlons ayant en son
premier- siege dans ce quartier a pris le nom de BonsEnfants. La Semaixe religieuse de Paris ajoute les
reflexions suivantes : c Ce n'est pas une designation
topographique qu'elle a voulu incorporer dans son
nom; c'est un titre de vieille noblesse qu'elle a relevd.
Lorsque la pi6t6 de nos aieux fonda en 1202 l'institution parisienne des c Bons-Enfants n la fois college
et h6pital, n'instaturait-elle pas pour l'enfance un de
ces asiles que nos ordres religieux, en particulier les

Filles de la Charit6, ont si heureusement multiplies et
qui s'ouvrent si largement aux orphelins de Ja guerre?
II 6tait - dCsirer que ce vieux vocable retrouvat tout
son sens endevenant le nom d'une ceuvre d'orphelins. n
24/vnrier. - Le depart de nombreuxvicaires et pr6dicateurs de Paris pour la guerre nous oblige A venir en

aide aux cures de la capitale, e'est ce qui explique la
pr6sence, cette ann6e encore, de certains noms de
Prktres de la Mission dans la liste des ridicateursde
carime.
,
L'objection que l'h6rtique do Montmirail faisait 4
saint Vincent n'est plus vraie si elle I'a jamais 6tC :
(( Paris regorge de pr&tres qui ne -font rien. n Dans
tous les cas, M. Olier ne pourrait plus 6ecire, comme
-enjuin I636, dans sa lettre aux membres de la conf&rence des mardis : u 0 Paris! tu amuses des hommes,

lesquels avec la grrce de Dieu pourraient convertir un
hnombre innombrable d'&mes. H61as! combien dans
<ette grande ville se fait-il de bonnes oeuvres sans
fruit combien de conversions en apparence ! combien
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de saints discours perdus faute de dispositions en ceux
qui les ecoutentI )) Tout cela n'est plus vrai. Paris ne
regorge pas de pretres. Pour ne citer qu'un exemple
tir6 de la paroisse de M1nilmontant oti un Pr&tre de
la Mission a prechb pendant le careme, cette paroisse
compte 65ooo habitants, il n'y a qu'un vicaire et trois
ou quatre religieux pour aider le cure. Que peuvent
faire cinq ou six pr&tres pour ce nombre innombrable
comme dit M. Olier! Non, les bonnes oeuvres ne sont
pas sans fruit: elles ne produisent pas assez de fruit
parce qu'il n'y a pas assez d'ouvriers; les conversions
ne sont pas en apparence, mais il faut des ouvriers
6vangl6iques pour en assurer la perseverance; les discours ne sont pas perdus et le peuple est avide de la
parole de Dieu comme de la nourriture matirielle. II,
faut maintenant, il faudra aprFs la guerre beaucoup
de missionnaires pour satisfaire cette faim spirituelle;
les missions seront encore, elles seront de plus
en
plus necessaires. Puisse la Congregation etre a meme
de remplir cette tache, pour laquelle Dieua'a cr66e!
Comme il faudrait des Filles de la Charit6 pour aller
visiter ces taudis de Paris ou pere, mere, enfants,

couchent, mangent, vivent dans l'uniiue piece
qui
soit aleur disposition! La misire est grande, elle le
sera encore apres la guerre. Plaise & Dieuque la charit6 le soit aussi et que de nombreusesjeunes filles
se
consacrent a ce ministere de d6vouement !
Aujourd'hui commence la carJe de sucre :. nous
avons droit chacun a 750 grammes par mois;
estfce
plus que ce que'nous mangions auparavant? est-ce
moins? mystere! toujours est-i que nous-sommes
dispens6s de sucrer nosaliments. I est d6fendu,en
outre,
de fabriquer lespains de luxe ou de fantaisie,
les petits
pains, les brioches, les croissants; lavente
du pain frais
est interdite.-C'est.le careme civil qui
commence en
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meme temps que le careme eccl6siastique; voil~l'Eglise
et l'Etat qui, apres s'etre separes, se rapprochent et
marcbent parallelement.
25 tfvrier.'- Nous commencons les prikres publiques
solennelles qui ont 6t6 prescrites par les 6veques. On
ajoute au chapelet du- salut le Miserete et la priere
suivante :
0 Jesus, present dans cette sainte hostie, nous voici prosternis a vos pieds, pour implorer la misericorde de votre

Sacri-Coeur en faveur de la France notre patrie.
Elle passe par une dure et longue epreuve, elle est a une
heure d'une exceptionnelle gravit6.
0 Christ, ami des Francs, daignez agrier les sanglants
holocaustes de tant de genereuses victimes; soyez touche des
souffrances de nos blesses, des fatigues de nos soldats. Ayez
pitie de P'angoisse des meres, des larmes des veuves et des
orphelins.Benissez les efforts de ceux quiluttent sicourageusement, et accordez-nous le bienfait d'une paix juste et
durable.

-

Nous avons pdche : nous le reconnaissons humblement;
nous vous faisbns amende honorable pour toutes les faute's
privies et-publiques par lesquelles nous avons offense votre
souverainete et votre amour.
Nous vous promettons pour l'avenir d'accomplir tous vos
commandements et ceux de votre tglise, de sanctifier le
dimanche par l'assistance au saint sacrifice de la messe, d'etre
fideles a la communion pascale, d'observer les saintes lois-du
mariage, de donner a nos enfants une education chrdtienne.
Nous travaillerons, par tous les moyens en notre pouvoir, a
la restauration de votre rhgne dans notre chbre patrie.

Une belle c6r6monie r6unit les Agriculteurs de
France dans la basilique du Sacre-Caeur & Montmartre.
S. Em. le cardinal preside; Mgr Gibier prononce le
sermon. Quatre cents agriculteurs ont passe la nuit en
adoration; un tres grand nombre assistent aux offices
et se consacrent a J6sus-Christ. On commence 4 comprendre que la science toute seule ne peut pas fabri-
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quer un grain de blk ni le faire fructifier et que l'on
devratoujours dire, meme quand la civilisation sera au
plus haut point : t Donnez-nous aujourd'hui notre pain
de chaque jour. ,
26 fivrier. - Examens de nos philosophes. 11 y a
trois bureaux. Les profanes entendent seulement la

cloche qui sonne A grande vol"e pour annoncer le
commencement des assises solennelles.
28 fivrier. -

Journiediocisaine des euvies de guerre.

Beaucoup de monde dans la salle, beaucoup de personnages sur l'estrade. Le matin, on parle du mariage,
-de la natalit6, des fl6aux de la famille. Deux rapporteurs prennent la parole . un professeur de la Sorbonne dont l'expos6 est net, precis et delicat, un Dominicain qui preche avec eloquence. Nous ne sommes
plus au temps oi l'on n'osait entendre parler du grand
devoir des 6poux qui est d'avoir des enfants et oi des
personnes consacries a Dieu regardaient d'un' mauvais
eil le predicateur qui osait engager les meres chritiennes A avoir beaucoup d'enfants. II faut esprerque
ces rapports qui ont kti publiCs intigralement dans la
Semaine religieuse iclaireront les personnes qui
auraient des idWes fausses a ce sujet et qui, jouissant
d'une certaine influence, contribueraient A entretenir
des illusions. On a rappele comment saint Francois
de Sales ne craignait pas de parler explicitement de
ces choses dans son Introduction a la vie divote (nos
editions actuelles ont soigneusement retranchi tous

ces passages); comment Bossuet, dans son, Catchis•me
pou~ tous, a des questions et des r6ponses qui disent

ce qui doit &tre dit, comment le grand cardinal Mer-

cier a fait des lettres pastorales retentissantes sur.ce
sujet d6licat, on a d6nonc6 les 6ducatears maladroits
qui ne d6veloppent dans les jeunes personnes que la
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sensibilit6 religieuse sans s'occuper suffsamment de

I'instruction religieuse, qui ne pr6parent pas a la vie
reelle, etc.
Le cardinal conclat cette premi&re seance par une
s6rie d'avis pratiques : comme on avait parI6 du mal
que fait' le th6itre en discr&ditant le marage et
autres choses semblables, il recommande le boa

thiatre, le bon cinema, qui peuvent detourner du
mauvais thetre, du mauvais cinema, et en l'entendant
nous pensions i une maison de .a Congregation oi
depuis quelque temps on a 6tabli le bon cinema parquoi
I'on exerce une salutaire influence. An sujet de la natalit6, Monseigneur &met le voea que ses diocisaines
aient beaucoup d'enfants et que beaucoup de ces
enfants soient pr&tres.
Enfin comme le rapporteur avait montr6 que le
courant qui porte les jeunes. filles vers les carrieres
11btrales n'6tait peut-etre pas a encourager fortement
et qu'il fallait rappeler les femmes aux occupations
qae Dieu lear a marqu&es, le cardinal en profite pour
les convier toutes aux euvres de charit6. II leur
montre comment leur d6licatesse, leur d6vouement
peuvent s'exercer actuellemeiltd'une maniere fort
utile; il recommande 1'ceuvre des Infrmieres visiteuses
de France, dont sousavons parle dans.un des num6ros
pr6c6dents; il r6clame le concours des catholiques
frangaises pour cette institution si conforme 1'esprit
de saint Vincent de Paul; il encourage les Dames de
la Charit6 A entrer dans ce mouvement; il demande a
MM. les curis de promonvoir cette croisade de charit6,
de veiller ssur les garderies d'enfant qu'on 6tablit i
proximit6 des usines ou les femmes travaillent; il termine en disant qu'il a exprim6 ce desir aux Filles de
la Charitd et qu'elles lui ont promis de s'en occuper
activement.
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Le soir, M. Lerolle, d6putt de Paris, et M. Bucaille,
president de !'Association catholique de la-jeunesse
francaise, montrent aux congressistes ce qu'il conviendra de faire apres la guerre, les euvres qu'il faudra
promouvoir ou d6velopper. Mentionaons ce qui nous
touche de plus pres. Voici d'abord un extrait du rapport de M. Bucaille:
La pauvret6, les miseres materielles et morales n'attendent
pas la fin de la guerre pour naitrb. Le devouement des catholiques n'a pas non plus attendu pour se r6pandre. Les temps
que nous vivons me rappellent une epoque penible de 1'histoire de France oui les grands et la cour se dechiraient pour
conqudrir un pouvoir que le roi va bient4t absorber. C'est
partout la ruine, les villages qui flambent, les campagnes
dipeuplees, l'itranger appel par les passions ambitieuses et
se gorgeant sur notre territoire de nos richesses nationales;
alors aux galires, dans les campagnes et dans Paris, M. Vincent de Paul commenia sa mission. Depuis Iors, trois cents
ans ont passe et sur la terre de France, les cornettesblanches
et l'habit bleu des Filles de la Charite, le vetement sombre
des Lazaristes, les uns et les autres aid6s par lafoule bigarree
des laiques contingent l'apostolat du cur6 Vincent auquel,
au si-cle dernier, le
saint j Ozanam donna une vigueur
nouvelle. Ouvrons au hasard les rapports, -Voici celui de
' I'Euvre des Dames de la CharitCet de la Vtenrable Louise
de Marillac. Cette annte verra le troisibme centenaire de leur
fondation. Et ce lustre nouveau qui s'ajoute a.tantd'autres
semble pour les assocides de ces ceuvres charitables une raison
nouvelle d'un effort nouveau. La guerre ne modifie pas.ces
formes de charitd qui naissent du cceur, lequel salt toujours
s'adapter aux mistres recommengantes. Mais les limites du
champ que la charite 4oit parcourir se confondent avec 'infini, comme dans ces longues traversdes en mer, de quelques
milles qu'avance le bateau qui vous .porte, le ciel erl'eau,
confondus dans la meme teinte grise, reculent indifiniment.

M. le-d6puth Lerolle a dit de fort bonnes chosei;
il a recommande fortement les organisations syndicales; il a montr6 ce que 1'on doit faire pour toutes ces
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femmes et jeunes files qui remplacent dans les usines,
les fabriques; les administrations et le commerce,
I'homme parti pour la guerre; il a insist6 sur l'enseignement technique et professionnel qu'on doit donner
aux jeunes ouvtiers et ouvrieres qui cherchent leur
vie. II a trace un programme que doivent connaitre
tous ceux et toutes celles qui s'occupjent des ceuvres de
jeunesse, ce programme se resume en trois mots : organisation syndicale qui remplace l'ancienne corporation
du moyen ige, enseignement professionnel qui fait
acquerir cls capacites, travail qui les maintient et les
d6veloppe. Ne laissons pas nos adversaires accaparer
la jeunesse des deux sexes et gagnons les ames en
faisant du bien aux corps, Parmi ceux qui out parle
sur le rapport de M. Lerolle, mentionnons le laique qui
a fait ressortir le bien immenise que produisent les
membres des conferences de Saint-Vincent-de-Paul par
la manibre intelligente dont ils s'occupent des pauvres
et le curt qui a expos6e influence si grande que peuvent
avoir les Dames de la Charit6 qui visitent les malheureux si elles sont bien p6n&tries des id6es 6mises
dans le congrbs d'auj.ourd'hui.
Son Eminence conclut cette journee diocisaine par
la lecture des resolutions ou voeux, et il nous laisse
comme bouquet spirituel ces trois mots : action, union,
confiance.
I" mars. - On parle de mobilisation civile. Un projet de loi propose de partager-ceux qui ne sont pas
mobilises militairement en trois groupes : les indispensables, les utiles, les oisifs. C'est beau sur papier
comme la plupart des projets qui sont faciles i dresser,
mais plus difficiles a r6aliser. Le projet sera-t-il appli-

que? Dans quelle cat6gorie serons-nous places? Qui
vivra verra.
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Nous avions reCu ces jours-ci 1'invitation ainsi
congue : a M...
. Voas ftes pri6 d'assister an service qui sera ck61bri le jeudi i' mars, a dix heures, en
l'iglise Sainte-Madeleine, pon es saUdisitalies moorts
an champ d'honneur. a Plusieurs confreres se readent
i cette cermonie. C'est M. Veneziani, assistant de la

Congr6gation,; qui officie. S. Em-. Ie cardinal archev&que de Paris, pr6side. A l'vangie -le P. Semeria, aum6nier ducommandement.suprme italien, pIo-

nonce an sermon en frangais. Beaueoup d'officiers, de
diplomates, de professeurs, d'ecclsiastiques dans
I'assistance. Une qute est faite an profit des aetrres

italiennes de Paris.
Ce m&me jour a la saJle de geographie, M. Fernand
Laudet fait une conference au profit des

uatvres reli-

gieuses d'employees etd'ouvri;res parisiennesdites:
Missions de midi. C'est I'occasion d'expliquer forganisation de cette oeuvre, n6e chez les scetrs de SaintVincent-de-Paul.
-.4

Un ConsXil central de Dawes msissianaires, rattachi A la
Direction des (Euvres diocdsaines, et ayaat i sa tete une
directriceginerale,assure le fonctionnement de lk'euvre. Des
directricespargissiates,choisies ou agrdEes par MM. les CurEs,
organisent, avec le clerg6 de la paroisse, les missions et les
oeuvres religieuses de midi qui sy rattachent.
Des groupes d'ouvriires ap6tres, dites Missiongaires de
Sainte-GeneviEve, qui s'astreignent a un reglement de pidt6,
se reunissent chaque mois, en dehors des missions, et se
donnent poui tAche de travailler au salut de leurs compagnes.
Etles ont leurs cercles ftudes et leurs bibliatiuss, car
I'apostolat se heurte, dans ces milieux, i ane ignorance et &
des pr6jugos qu'il faut pouvoir combattre.
Quand une mission a 6t& d&cid4e par MM. les Curis, lee
Dames missionnaires organisent la propagande avec Ie concours dcvoud et industrieux des Missionnaires de Sainte-Gnesihve. Le recrutement se fait &h intirieur des ateliers et
aussi sur la voie publique. De cinq &dix mille invitations sont
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distrbuEes, pour chaque mission, au moment de la sortie des
ouvrieres et aux stations du mitro.
Deux sortes d'reuvres religieuses ont ete cr6ies pour prolonger les effets de la mission : des C(EVRES D'ENSEIGNEMENT :

catichismes d'adultes, cercles d'ctudes, cours de religion, conftrenees sociales, bibliothques et des

EUvaREs

messes mensuelles, dewi-Iure d'adorati•n,
gieuses avec chants et projections.

DE PIETE :

con/drences reli-

Des prtres divoue-s sont les conseillers de I'ceuvre
et cela ne nuit pas a son succes. D'autres pr&tres en
sont les aumoniers. Ils ivangelisent un minimum de
8 ooo employees'et ouvrieres. Telle de ces missions,
celle de Notre-Dame-des-Victoires et de Saint-Honor6d'Eylau -par exemple, groupe jusqu' I 200 et 1400 auditrices.
Nouyeaux rtglements restrictifs. Les
2 mars. poor voyages circulaires, voyages en
sp&ciaux
billets
groupes, stations thermales et bains de mer sent supprimes. On parle ,aussi pour 6viter le gaspillage d'instituer uue carte depain. Mais on ne fait qu'en parler.
4 mars. - Le P. Janvier avant de donner sa conference habituelle recommande a la charit6 de son nombreux auditoire !'CEuvre de Louise de Marillac, qui a
&te fond6e par le regrett6 P. Villette. La vnrbrable
a b6ni du haut do ciel cette conference du c6l6bre
Dominicain : 9n peut dire qu'il n'a jamais rempli nos
ames d'une emotion aussi intense- qu'en ce jour, et les
voftes de Notre-Dame ont retenti des applaudissements qui ont Jchapp" a l'enthousiasme des milliers
d'hommes et de soldats presents.
5 mars. - Fin des conseils de revision pour ceux de
nos jeunes gens qui appartiennent a la classe 1918.
Sur neuf pr6sent6s, huit sent pris pour le service

arme : ce sont nos chers freres Devisse, Langlois,
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Hennebelle,
Wenis.

Laussu,
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Martinez,

Siffrid,. Wech et

7 mars. - Manifestation nationale des grandes associations franaises. - La fete a lieu dans Ie grand amphith6itre de la Sorbonne. Une dizaine de confreres

ont obtenu des cartes. Nous voici done un peu avant
deux beures devant la facade principale du vieux coltege fond6 par Robert de Sorbon, rebiti par Richelieu,
agrandi et restaur6 il y a quelques annies.
Sept portes donnent acces a un grand vestibule,
lequel est orn6 de deux statues assises : Homere et
Archimede. Nos places &tantaux tribunes, nous gravissons dignement le grand escalier; des huissiers et
des gardes r6publicains en grande tenue se trouvent a
tous les paliers; le numero de nos cartes nous assignant le c6t6 gauche, sur les murs duquel on voit les
fastes de la Facult6 des iettres, nous pouvons contempler a loisir les belles fresques qui relatent les
principaux evinements de 1'histoire de la litt6rature
et qui reproduisent les traits des grands hommes qui
ont fait I'admiration de notre jeunesse. Nous voici &la
tribune qui nous est assignee; a nos pieds, I'immense
amphithAtre; on dit qu'il peut recevoir trois mille personnes. Tout autour six statues : Robert de Sorbon,
l'aum6nier de Saint-Louis, Richelieu; Rollin, Descartes, Pascal et Lavoisier. L'hUmicycenous offre les
gracieuses peintures de Puvis de Chavannes; elles
rappellent le Parnasse de Raphael au Vatican; Pendant que nous remplissons nos yeux de ce d6cor gracieux et imposant, la salle s'est remplie. On nous-offre
ie programme de la fete; il est illustr6 d'un curieux
dessin de Forain qui porte comme inscription. Toute
la France debout pour la victoire du droit et qui repr&-

sente au milieu un pr&tre, un ouvrier, un intellec-
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tuel, etc., tenant le drapeau de la France et abrit6s
sous ses plis; a gauche on voit la catbhdrale de Reims
qui brdle; a droite un village detruit.
Deuxheures sonnent; le president de la R6publique
fait son entree avec le president du S6nat,-le vicepr6sideiit do conseil des ministres et des personnages
-officiels. Un orchestre joue I'hymne national que tous
-coutent debout. M. Deschagel, president de la
Chambre, prend la parole; il pr6sente les associations
qui vont parler-: t Voici la famille chretienne toute
fremissante encore de la voix d'Albert de Mun jetant
vers le ciel au moment de mourir le cri de la nouvelle'
croisade... Voici 1'Institut catholique de Paris qui,
'sur les mines de 1'Universiti
de Louvain, offre son
hommage au cardinal Mercier. s M. Deschanel nous
invite au sacrifice. - 11 faut savoir nous priver sans
hesitation, sans reserve, sans murmure. 11 faut 6viter
tout mouvement d'6goisme, toute depense inutile. II
faut nous vaincre nous-memcs, il faut I'effort total,
absolu. 11 fautle don complet de soi. I1 faut combattre
les ennemis du dedans qui sont la depopulation, les
fliaux qui en sont la cause, les propagandes sc6elrates
contre la naissance, contre la vie qui devraient etre
chati6es a l'6gal de 1'espionnage et de la desertion. »
Remarquons que le Pr6sident n'a pas craint de prononcer le noma de Dieu. I1 supplie les Francais de profiter a des clartes de la mort et de mettre hors d'atteinte ce qu'il y a d'essentiel dans not-re existence
nationale, les grandes energies spirituelles, supremes
realites. Serrons-nous autour de ces points fixes, autour
de ces v6rites souveraines de meme que li-bas nos
soldats communient.dans le sacrifice. !
Le premier qui prend la parole, apres la d-claration du comit6, est Mgr Baudrillart. Quand ii se
leve, on l'acclame avec enthousiasme. II porte l'habit
35
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de cer6monie des prelats frangais. II parle tanquawm
auctoritatem kabens.
Catholiques frangais, dociles la voix de vos 1veques et
vous inspirant de leur conduite, vous avez gdenreusenment
repondu- btousles appels de la patrie..., vous avez verse votre
sang en abondance, vous avez apportd votre or sans compter...
Au pie.des autels, d. 's la chaire de vos eglises et dans celle
de vos ecoles, a la tribune et dans la presse, vous avez par
ia priere, par la parole, par les 6crits, fortifi6 les courages,
console les afflictions et tenu haut les cceurs.
Le recteur de l'Institut cathoiique rappelle ensuiteque les catholiques, sans rien abandonner de leurs,
principes et des droits de leur conscience, font
l'anion sacrte tous les sacrifices que Ie bien publit
exige; il les engage & servir la France jusqu'au bout."
Forts du secours de Dien que vous priez au nom de tous,
aides par les saints protecteurs de la France, saint Michel,
sainte Genevieve, saint Louis, Jeanne d'Arc, vous rdpudierez

toute difaillance, vous donnerez l'effort supreme qui, assurant
a la France la paix avec la victoire, la garantira contre de
nouvelles agressions et reconciliera ses enfants dans la joie
du devoir accompli en commun et du succes conquis par tous.
Courage! Confiance! Union!
Pour la victoire! Pour la paix dans la justice-!

Ce discours fut fr6quenmment applaudi. Nous ne
pouvons parler de tous les autres; citons deux on trois
phrases qui donneront la note de la manifestation.
Maurice Barrbs montre la France traversant les ages
en u champion de Dieu, en chevalier de la justice n
et son discours est hache d'applaudisseinents; Louis
Barthou, ancien president du Conseil, appelle cette
manifestation a une pieuse ceremonie du Serment national ou les vivants r6unis par le mnme devoir et par
la m&nem ferveur confiante viennentjirer fidli.t6 la
France immortelle )1.
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Au cours de cette seance, 1'orchestre execute un
pelude de Vinceht d'Indy, la Marche hrroique, de
Saint-Saens, la marche pour la presentation des drapeaux, extrait du Te Deum de Berlioz, et lorsque
Viviani a dit u au revoir aux missionnaires de la
France, les invitant A se retxouver demain comme.hier
face au devoir et au combat n,1le magnifique Chant du
depart de MWhul termine heureusemeut cette r6confqrtante manifestation. Pendant que la foule se retire
lentement, car un quragan de neige rend la, circulation difficile, je fais un phlerinage a ces lieux sanctifies autrefois-par les docteurs de Sorbonne, dont il
est si souvent question dans la vie de saint Vincent;
je cherche cette cour de recreation dont notre saint
fondateur disait dans la r6pitition d'oraison du
I1"
aoft 1655 : a Si vous voyiez Messieurs de Sorbonne
comme ils font leur recreation ensemble, cela est si
beau! ils ont une alle oaLilsse prominent trois a trois,
quatre A quatre et s'entretiennent ainsi les uns avec
les autres cordialement, doucement et respectueusement. » II y a longtemps que ladite allee a disparu,
le rifectoire aussi que saint Vincent comparait a celui
de Saint-Lazare, disant de ce dernier qu'il allait
devenir un cabaret parce qu'on y invitait un chacun,
tandis qu'a celuin de Sorbonne ctje n'ai jamais vu personne qui y ait dine, moins que-ce ne fussent quelque
docteur on bachelier n. II reste cependant un souvenir
du temps de saint Vincent, c'est la chapelle; nous possedons encorel'6glise dont Richelieu posa la premiere
pierre en 1635 et qui aut terminhe en 1646. Elle a
deux entrees remarquables, l'une sur la place de la
Sorbonne, I'aitre dans la cour de 1'Universit6 de
Paris. La premiere est ornie des statues de Bossuet,
de Gerson, de saint Thomas d'Aquin, de Pierre
Lomhbard; la seconde de celles de la Religion, de la
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Science, de 1'iloquence, de la Th6ologie, de la Philosophie, de la Poesie. Dans finterieur, on voit de
notbreux ex-voto qui t6moigpent par des inscriptions
curieuses, en latin ou en grec, de la reconnaissance
des candidats recus au baccalauriat; un grand nombre,
de figures symboliques ornent les murs : la Science,
la Philosophie, les Arts, la Po6sie, l'Histoire, la Foi,
la Raison, l'Orgueil, la Religion, It Doute; mais ce
qui attire surtout I'attention, c'est le tombeau de Richelieu, chef-d'ceuvre de Girardon, qui repr6sente le
terrible cardinal A demi couchi, soutenu par la Religion; il a la main sur le coeur comme pour protester
qu'il n'a jamais voulu quI le bien -de '1glise et de
l'Ptat; A ses pieds, la Science pleure le grand bienfaiteur_.es lettres, le fondateur de l'Acad6mie, Sur le
mut du fond, derriere le tombean de Richelieu, une,
.aste composition de Timbal, qu'on appelle Ja Theologic on Dispute di Saint-Sacremet; c'est une imitation da fameux tableau de Raphael; il y a deux plans
comme dans ce dernier; as premier,'la Sagesse les
ailes lev6es, un flambeau dans la main gauche, l'Evangile sur la poitrine est entowr6e des principaux
PEres de l'lglise; an second plan, coinme dans le
chef-d'oeuvre de Raphael, le saint Sacrement est
expos; A la venCration des saints; i gauche, Bossuet
debout designant la sainte Hostje en publie les merveilles; saint Vincent de Paul a genoax, rev&ua des
ornements de la messe, la tfte 16gbrement inclinee,
adore humblement son divin Maitre; on voit encore
dans des posteres vari6es Malebranche, Descartes,
Pascal, B'6ulle, Olier, saint Francois de Sales, F&nelon, Poussin, Lesueur, Racine, Corneille, Pierre
Lombard, Gerson, Robert Sorbon, etc,,etn
mme ce qui
ne laisse pas de surprendre un pea, Moliere & l'extr mitE gatche et aussi Hl1oise et Abltard. Ce tableau
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est loin d'6galer 'incomparable peinture de Raphael;
les visages en particulier n'ont pas cette beauth id&ale
qui ravit dans ce chef-d'oeuvre du Vatican; cependant
il y a du talent et nous sommes heureux, nous,enfants
de saint Vincent, de voir que l'artiste a donnt une
bonne place et l'attitude qui lui convient & celui qui
a &t6 'adversaire des jansinistes et le champion de
la communion friquente. Une petite priere a notre
bienheureux Pare qui a d5 venir souvent soit pour.
consulter les docteurs de Sorbonne, soit pour se
confesser & M. Duval, et voil& notre pelerinage termini.
9 mars. - La fite de saiwt Thomas d'Aqwui se chlibre aujourd'hui l'Institut catholique. Nos jeunes
gens qui ne .soutiennent plus de these ont la possibiliti de voir comment cela doit se faire afn qu'aprbs
la guerre ils puissent reprendre la tradition. Le cardinal, comme toujours, excelle dans les allocutions qu'il
prononce; faisant allusion a la thise dont le titre itait:
Aristote.est-il le vaincu de Descartes? il l'a r6sum6e

en ces mots : a Aristote a pu paraitre un moment le
vaincu de Descartes, mais il a bjen pris sa revanche;_
s'il a perdu au dix-septieme siecle sa bataille de Charleroi, il remporte maiptenant sa victoire de Verdun. >
Le cardinal vante ensuite cet exercice d'argumentation
qu'il appelle la gymnastique de 'esprit et il f6licite
Mgr Baudrillart de suivre a 1'Institut la m6thode et
les enseignements de saint Thomas. Le matin, M. le
chanoine Richard avait prononc6 le panegyrique du
saint que Paris a eu Fhonneur de poss6der dans ses
murs soit comme etudiant de 1245
maitre de 1252 i.125 7 .

to mars. -

, 1248 soit comme

La Semaine religieuse, dans sa partie

officielle,
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public I'appel suivant em faveur des Syro-

Chaldlens cathkoliques.
Son Eminence le Cardinal Archeveque de Paris a requ la
lettre suivante :
c EMINENCE,

a Parmi tant de nations iprouvees par cette guerre ment
triire et. dvastatrice, se trouve le malheureux peuple syrochaldden, habitant les confins de la Perse et de la Turquie.
Comme ii demeure parmi les musulmans et les kurdes, races
barbares et cruellesil a t6c toujours soumis & toutes sortes
de vexations. Aussi devait-il s'attendre A bien des malheurs 1.
Poccasion de ce bouleversement universel.
DIss le commencement de l'annde ig15, les Syro-Chaldens
de la Perse ont eti traqu6si pill6s et massacres avec atrocitti
leurs villages, an nombre de 1 s4, oat te ruinds en 1'espace
de trois jours; leurs eglises d6truites, 8 de leurs prCtres poi.
gnardes dont 2 braids vifs, i2 morts emprisonn6s, des cez..
taines de leurs jeunes gens fusilles on pendus, leurs femmie
et leurs filles outragees, enleves et musulmanisces par force;
d'autres out &tC coupees en morceaux apr.s avoir souffert des
tourments inouis !
- Quelques mois plus tard, les Syro-Chalddens de la Turquie out eu le meme sort; les massacres les plus horribles oat
6tC faits dans les provinces de Van, de Bitlis, de Kharpout
.de Diarbekir, etc., oft, pas seulement les Arminiens, mais
aussi les Syro-Chaldeens, ont €t massacr6s sans piti6, leurt
femmes et leurs filles emmences en esclavage on enfermaes
dans les harems, leurs evCques et leurs pretres immolds, leurs
biens completement pillCs et leurs centaines de villages tout
a fait anCantis. Les survivants, hommes, femmes et enfants
out fui en grand nombre sur Ourmiah et Salmas (Perse) oil
la presence des troupes russes avait mis fin aux massacres
dont nous avons parle plus haut; une partie aussi out trouve
refuge au Caucase (Russie).
a Quant a ceux de la M3sopotamie et de la Syrie, ils sont
encore la merci de leurs ennemis; les hommes sent incorpores dans I'armee turque, nous ignorons leur sort; les
femmes et les enfants, dont les biens restent confisquds par
les musulmans, sont dans un 6tat lamentable et meurent
dans la mistre. Cette nation innocente et sans ddfense a
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soufert et soufre tout cela, sans autre motif que celai d'etre
chretienne.
SMise au courant des malheurs de cette nation, la S. C. de
la Propagande, avec une tendresse toute maternelle, a bien
voulu m'autoriser a faire des quotes pour venir autsecours de
mes malheureux compatriotes syro-chaldeens, en me munissant d'une lettre de recommandation et en m'adjoignaut le
R. P. Abel Zayia, pretre indigene de la Mission dite des Lataristes, envoyE en France par S. G. Mgr Sontag, deldgu6
apostolique de la Perse, et les pr6lats syro-chaldeens d'Ourmiah et Salmas pour le- mame motif.
,tLa nation syro-chaldeenne doit beaucoup .la France,
qui, depuis plusieurs sikcles, l'a toujours protdege contre les
injustices et la tyrannie-de ses maitres, l'a instruite par le
moyen de ses missionnaires dUvou&s et Pa toujours secourue
dans ses moments les plus critiques. Cela, nous lesavons et
nous lui en sommes bien reconnaissants; nos amis comme
nos ennemis le savent aussi, lorsqu'au lieu de catholiques, iLs
nous appellent t Franguis m (Frangais).
(I Nous n'ignorons pas que dans ces temps difficiles, la
charite est beaucoup sollicit•e, que la France est par trop
surchargee; mais qu'il nous soit d moins permis de ramasser
a les miettes qui tombent de la table du seigneur
; qu'il
nous soit aussi permis d'avoir part a votre gdndrositd, afin de
pouvoir donner a manger aux affam6s. v6tir les nus, abriter
ceux qui sont sans couvert, entretenir les orphelins, soulager
les pr&tres depourvus de tout et plus tard rebitir les eglises
detruites.
Dans l'espoir que cette supplique sera appuy-e par votre
D
haute autorit,. veuillez agr6er, Eminence, avec mes sentiments les plus respectueux, l'assurance de la gratitude de la
nation syro-chald6enne et de ses prities pour tons les bienfaiteurs et d'une inaniere particulibre pour la France, que
nous consid6rons comme notre v6ritable patrie.
Paris, le 3 mars 19g7.
, f Jacques MANNA,
t vieque de Talbora,
t( Vicaire Jairiarchaldes Syro-Chaldens & Van. ,
Malgre toutes les charges qui pbsent aujourd'hui sur la
charit6 franCaise, nous ne pouvons nous refuser 1 transmettre
cet appel a nos dioc6sains. Ceux qui voudraient bien s'im-
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poser un sacrifice de plus pour venir en aide i la detresse
des Syro-Chaldiens catholiques, pourront adresser leurs.
ofrandes a la Procure generale des Lazaristes, rue de Sevres,
95, qui les fera parvenir i destination. t Lion-Adolphe, cardinal AMETTE,
.Archier'eue de Paris.

S1mars - Journee d'"tude organisie par les syndicats professionnels de travailleuses caikoliques. Nous
ne sommes pas surpris de voir quatre cornettes de
Filles de la Charite au milieu de tons les chapeaux.
Les sceurs ont piti- de leurs grandes enfants qu'elles
savent 6prouv&es de toutes manieres a I'heure actuelle
et elles viennent encourager par leur" presence les
jeunes personnes qui cherchent les moyens de realiser
de plus en plus leur beau nom de travailleuses catholiques. Les d6tails qui nous sont donnrs font peine A
entendre. Quand on voit tout ce que les progres de la
civilisationautrefgis,! guerre actuellement,demandent
de sacrifices auxouvrieres qui travailtent comme des
esclaves le jour et la nuit, dans des locaux mal a6rbs,
quand on ajoute a cela ce que ces usines et ateliers font
de mal au point de vue moral, on comprend que les
soeurs de Saint-Vincent-de-Paul font de la bonne besogne en s'int6ressant a ces ouvriires; le rbconfort
qu'elles leur donnent, les encouragements qu'elles leur
apportent, tout cela leur permet de gagner et desauver
beaucoup d'ames, d'etre de bonnes gardes ou gardiennes de milliers de personnes.
15 mars. - Dans une r6union des principaiux directeurs d'oeuvres en faveur des orphelins de la'guerre,on
prend les resolutions suivantes: II faut constituer des
p&cules et des dots A tous les orphelins et orphelines
de la guerre. 11 faut favoriser le retour des enfants a
la terre, il faut multiplier les orphelinats agricoles, ii
faut reconstituer les ecoles sp6ciales pratiques de
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toute nature, qui ramenent I'orphelin aux travaux de
la terre telles que l'ecole de Rambouillet et telles que
les es oes menageres de filles.
17 wars. -

Cette fois, c'est un vrai Zeppelix qui se

dirige vers Paris; la sjrene que l'on entend a quatre
heures et quart du matin dans le silence de la ville
endormie produit un efet saisissant; mais nos avions
font la classe an monstre aerien, ii est bient6t atteint,
-i brtIle, l'quipage est carbenis4 et les avions reviennent au-dessus de Paris semblant nous dire comme
dans la chanson :
Bourgeois, dormez tranquille'
Nous veillons sur la ville.
18 mars. -

On-annonce que la Russie s'est mise en

revolution. Nous prions Dieu pour que ce changement
de gouvernement donne un pen plus de libert6 a ceux
de nos confreres qui travaillent dans les milieux d'influence Russe, en Perse par exemple. Nous formons
des vaeux pour que nos confreres de l'arciexneprovixce
de Varsovie qui restent encore en petit nombre puissent
&la faveur de ces changements rentrer effectivement
dans le sein de la petite Compagnie et que le catalogue
ne porte plus la mention habituelle: i Ces missionnaires
travaillent aux aeuvres de leur vocation dans I'ancienne
province de Varsovie. , Le dernier catalogue qui fassemention officiellement de la province de Pologne
russe et de la province de Lithuanie est celui de 1866.
La province de Pologne comprenait alors 28 confreres
dans le diockse de Varsovie,5 dans'celui de Vloclawek,
6 dans celui de Plock, 3 dans celui d'Augustow, 2 dans.
celui de Janow, 7 dans celui de Lublin, plus 2 confreres en Sibirie. La province de Lithuanie comptait
29 confreres dans le diocese de Vilna, xo dans celui
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de Mohilev, 12 dans celui de Samogitie, 5 dans celui
de Zytonur, 3 dans celui de Kaminsk, 8 dans celui de
Tiraspol, un confrere ktait aum6nier militaire dans le
Caucase. De tous ces confreres il n'en reste que 5. La
petite province de Cracovie au contraire qui ne comptait alors que 3 maisons et 16 confreres s'est dilat6e
merveilleusement; elle a maintenant 22 maisons,
SIo pretres, 4o 6tudiants, 23 s6minaristes, 45 coadjuteurs. Que la Pologne,chire au cour de saint Vincent
de Paul, puisse voir tous ses enfants group6s en uneseule nation et que les oeuvres de la petite compagnie
puissent refleurir partout comme elles ont fait dans la
province de Cracovie dans ces cinquante dernieres
ann6es.
19 mars. - Pour d6firer au mot d'ordre venu du
gouvernement, on transforme les jardins d'agrement
en plants de pomme de terre et tous ceux qui viendront
i Saint-Lazare dans quelques mois verront autour de
la statue du bienheureux Perboyre des fleurs de parmentiere remplacer le traditionnel gazon.
20 mars. - Un air de fete regne dans Paris; on
s'aborde joyeux; l'ennemi a enfin quitte Noyon; il
recule; a Saint-Lazare on se communique la bonne
nouvelle obiter, virbis perpaucisac voce submissa; nous
ne serons plus sous I'obsession de savoir les Allemands
si prbs de Paris.
25 mars. -

Nous avanfons horloge et montres d'une

heure et jusqu'au mois d'octobre nous serons enavance
de soixante minutes sur l'heure solaire. On se l1ve
plus t6t, sans doute, mais aussi on se couche plus t6t,
un peu comme les pouleset P'on remarque que le corps

humain sait admirablement s'adapter 4 toutes. les

situations. Nos poilus des tranchoes disent la miame
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chose et ils constatent que le rigime anormal auquel
leurs corps sont soumis ne nuit en rien a leur sant6,
tout an contraire. Dieu soit b6ni de nous avoir faits
ainsi!
Nous appreo-ns avec joie que, par suite d'un arrangement conclu entre la France et l'Autriche et aux
termes duquel les ecclesiastiques et les midecins civils
de tout age sont mis en liberti de part et d'autre, nos
confreres et freres M. Zd6sar, Romich et Ocepek b6neficient de cet accord.
26 mars. - M. Merolla donne a la jeunesse de c6ans
une interessante seance de projections sur la Passion.
5 avril. - Paris pavoise et ajoute aux drapeaux
habituels celui des Atats-Uxis d'Amirique. C'est une
grande joie pour tous nos coeurs de voir la grande
republique amiricaine se ranger a nos c6tes dans le
terrible conflit actuel. Une si grande sympathie a toujours r6gnI entre les deux peuples et les etats-Unis
se sont montrbs sj genereux pour soulager les misires
de nos compatriotes en pays occupe que nous tressailIons d'une semotion fraternelle en apprenant qu'ils
nous apportent leur inappr6ciable adhision morale.
Une solennelle manifestation a eu lieu a la Chambre
des d6putes et an Senat, A l'h6tel de ville et a L'ambassade des £tats-Unis. Puisse cette intervention hater
la fin de la guerre!
9 avril. --- Le cardinal Amette toujours sur la
brbche nous invite a prier parce que, si les hommes
d'armes peuvent batailler, c'est toujours Dieu-qui
donne lavictoire; il nous engage aussi &venir en aide
a la ditresse des populationsvictimes de l'enemi; apres
avoir fait le tableau des d6vastations exercees dans
les contrees 6vacuees, apres avoir rappele que des
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pretres, des femmes, des jeunes files sont emmenees
on ne sait o6, le cardinal conclut :
Et quant aux infortuns qu'ils epargaent,-dansquel etatles
laissent-ils ou les renvoient-ils chez nous? Ils nous arrivent
par milliers, ces pauvres refugids des pays reconquis on
de

l'autre c6ti de la ligne de feu : durant plus de deux
ans, Ils

ont subi le dur joug ennemi ; is out souffert les privations
et
les vexations de toute sorte ;beautoup ont vu mourir,
desmaux de l'invasion, ceux qui leur etaient le plus chers ;ils
oat
perdu tout' ce qu'ils possidaient; et maintenant ils nous
reviennent 6puisis, denues de tout, heureux cependant
de
retrouver la patrie et demandant qu'on leur yfasse une
place.
Ne sont-ils pas dignes de toute compassion comme de tout
respect et en attendant qu'on puisse leur rendre un foyer
n'est-ce pas justice de les accueillir dans les notres avec
une
fraternelle affection?
On nous dit que dans notre ville de Paris i y en a des milliers qui s'entassent dans des logis trop etroits
ou ils
manquent de tout. Nons les recommandons instajament,

N. T. C. F., k votre cceur toujours si gienreux.
Faites pour
eux tout ce que vous pourrez, dans un sentiment
de charit6
chrdtienne non moins que de solidaritd patriotique
et un jour
Notre-Seigneur Jesus-Christ vous dira: J'avais
faim et vous
m'avez donn6 Amanger; j'etais nu et vous mavez
v6tu; j'1tais
sans abri et vous m'avez recueilli. ,
+ Lion Adolphe, cardinal AMrri.

22 avil. - La Semaie- religieuse avait annonct
qu'une grande. manifestatioi devait avoir
lieu aujourd'hui dans la basilique de Saint-Denis.
Cette
6glise est pour Paris ce que Westminster
est pour
Londres, c'est la basilique nationale, c'est
la-s6pulture royale. De tout temps lorsque de grands
minheurs
menaCaient la patrie, les rois venaient prier
dans ce

sanctuaire; on descendait les chisses, on les exposait
sur I'autel et on, !evait I'oriflamme. L'oriflamme
de
Saixt-Denis, c'est-A-dire un 6tendard fendu par
le
milieu en forme de gonfalon, attach6 a
un biton de
cuivfe dor6, 6tait la banniere du monastere de
Saint-
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Denis, elle est devenue au douziime siecle la banniere
des rois de France. Ils allaient la prendre a SaintDenis dans une c6r&monie 6mouvante quand ils
entraient en campagne. L'oriflamme les accompagnait
et n'6tait report &I
Saint-Denis qu'a la paix. Le premier qui leva l'oriflamme fut Louis VI en 1124;
Louis VII le prit en I147, pour la seconde croisade;
Philippe-Auguste en igo, pour la troisieme croisade
et en 1215, pour la bataille de Bouvines, contre les
Anglais et les Allemands; saint Louis en I248, pour la
septimme croisade; Louis X, en I315, contre les Flamands; Philippe VI, en 1328, contre les Flamands
qu'il d6fait a Cassel; Charles VI le leva cinq fois

contre les Anglais-et contre les factieux; depuis cette
epoque, disent les annales du-monastere de SaintDenis, il ne parait pas que nos rois aient fait porter
1'oriflamme dans leurs arm6es; la cornette blanche
&tait devenue pen apres, sous Charles VII, la principale banniere de France et le-drapeau tricolore avait
remplac6 cette derniere en 1789; _nanmoins l'oriflamme est toujours regardi comme le palladium de la.
patrie; le cardinal Amette avait d&cid6 d'y apposer
l'emblime du Sacri-Cceur en ce dimanche 22 avril et
avait invit6 ses diocisains & se rendre nombreux &
cette manifestation. Les fidles ont obbi et des milliers
n'ont pu pnetrer dans l'immense basilique.
On se rend donc a Saint-Denis; I'ancien SaintLazare est sur le chemin; « c'est la, dit M. Parrang
(Petites Annales de saint Vincent de Paul, 1903, p. 18),
c'est i que les corps des rois d6funts 6taie'nt d6poses;
la on faisait I'absoute et les prilats du royaume
venaient jeter l'eau benite; apres quoi les religieux
de Saint-Denis recevaient le-corps des mains des
Hanouards (marchands de sel) et le portaient aux
caveaux de laroyale abbaye ; en continuant le chemin
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on passe au faubourg Saint-Denis, o/i saint, Vincent
fut outrage un jour et accuse publiquement d'etre la
cause de la misire publique; on arrive a Saint-Denis;
saint Vincent y vint souvent puisqu'il y avait 1a depuis
1639 un monastere de la Visitation dont notre bienheureux PNre fut 1'aum6nier jusqu'a sa mort; les
Filles de la Charit6 furent aussi i Saint-Denis du
vivant de leur saint fondatiir; le memoire adress6 a
l'archevique de Paris pour obtenir 'erection des Filles
de la Charite en confrerie- et qui est de 1646 dit
expressement que lesdites filles sont depuis peu de
temps a FH6tel-Dieu de Saint-Denis en France (Saint
Vincent de Paul, xI, p. 497); elles y 6taient encore en
1870 et les Axnales ont donne &cette epoque un journal
intiressant de ce que les soeurs ont eu & souffrir depuis
le 18 septembre 1870 jusqu'au i" mars 1871; nous
esp6rons que les saeurs qui ont passe par des p6ripeties semblables dans la guerre actuelle voudront
bien imiter leurs ancetres et nous donner elles aussi
leur journal. Pendant ces r6flexions le chemin se fait
et on voit apparaitre labasilique de Saint-Denys; elle
est da douzieme et treizieme siecle, ayant succ6&d a
celle de Dagobert qui elle-meme avait remplace celle
de Sainte-Genevibve; elle n'a plus qu'une tour,.celle
-du nord ayant 6ti d6truite par la foudre en 1837.
L'int&rieur est extremement interessant au point de
vue historique et artistique h cause des tombeaux
remarquables qu'il renferme. Mais il n'est pas possible
aujourd'hui de contempler ces ceuvres & cause de la
foule qui remplit l'edifice. II est diffcile aussi de se
recueillir parce que, contrairement a ce qui se passe
habituellement, la multitude est un peu tumultueuse,
au moins pendant quelque temps; tout & l'heure elle
va redevenir digne. La cer6ionie se droule, Mgr Pons
prononce le discours, le cure de la basilique et le
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cardinal Amette ajoutent quelques mots pratiques.
iSacrAL'archevyque de Paris appose l'emblme du
Coeur sur l'oriflamme et la procession s'organise.
Mais Iloriftamme ne. sort- pas comme autrefois, il est
remis presque apres avoir &t6 lev ; c'est tout juste

s'il est montr6 sur le perron aux idbles qui n'ont pu
entrer et qui crient : i Vive le Christ qui aime les
Francs ,); en somme, c'est une belle manifestation,
mais elle n'est pas officielle; il y a du monde, beaucoup de monde, mais ii n'y a pas les corps constitues
de l'tat. Quand les verrois-nous? C'est le secret de
Dieu.
25 avril. - Solennit6 de saint Joseph. Nous devions

aller a la communaut6 des sceurs pour celebrer le
patron du s6minaire, mais Son Eminence devant pr&sider a Saint-Lazare la riunion des Dames de la Ckariti,on renvoie notre pelerinage a dimanche prochain.
Son Eminence arrive e.actement l'heure marquie;
il fait froid et la chapelle ne sera pas bien chaude
pendant la c6r6monie; les Filles de la Charit6 occupent les stalles du c6te de I'rvangile; les Dames de
la Charit6 et les demoiselles de l'4Euvre Louise de
Marillac, les chaises qui sont entre les stalles,le c6t6
de 1'6pitre rest6 inoccupi. C'est M. Ie Vicaire general
qui dit la messe, c'est-e Cardinal qui.donne la b6n&diction du saint Sacrement. M. Verdier, assistant de
la Congr6gation, lit le rapport. I1 fait d'abord I'eloge
du Tris Honore Pere Viliette; it loue l'activite de
son zMle pour l'oevre des Dames de la Charit6, sa
sollicitude 6clairee, son de6ouement infatigable pendant les treize annies qu'il. fut sous-directeur et directeur; il montre que ses efforts ont 6t feconds;
quatre cent cinq associations out 6t6 6rig6es, deux
mille sept cents dames ont Wt6 revues; c'est le P. Vil-
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lette qui a fondi la jeune association Louise de Marillac. M. Verdier lit ensuite le rapport de l'annbe
1916. II annonce enfin les fetes qui auront lieu pour
le troisieme centenaire de la fondation des Dames de
Ia Charit.: II y aura un triduum les 6, 7 et 8 d&l'6glise Saint-Sulpice; le cardinal
cembre 1917,
les fetes; Mgr Touchet prendra la
presidera
Amette
parole; on prepare un livre qui sera comme le souvenir de la fete et dont M. Lamy a promis d'6crire la
preface.
Son Eminence remercia M.-Verdier; il fit Plloge
dont la perte prImad
du Tris Honor6 Pere Villette
turie, dit-il, a inspire a votre -archev&que de si profonds regrets) ; apres avoir rappele le d6vouement que
pendant treize anntes il n'a cess6 de tkmoigner a
'ceuvre des Dames malgr6 ses autres soucis et malgr6
son 6tat de sante des deux ann6es pr6c6dentes, apres
avoir redit les consolants r6sultats qu'il a obtenus, ii
a montri que la meilleare .manire de lui temoigner
notre gratitude 6tait de nous encourager A marcher
dans les voies oui il nous a conduits, de. realiser toujours de nouveaux progres. Monseigneur a,remercie
les Dames pour le -concours qu'elles lui apportent en
prenant soin d'une partie de son troupeau, la partie
-la plus chere; celle des pauvres et des malades.
Monseigneur souhaite,que les associations et les
Dames se multiplient, qu'elles soient de plus en plus
pknitries de I'esprit de saint Vincent, d'un zele tout
surnaturel. I1 remarque que les Dames ne sont que dans
quatre-vingt-onze paroisses de son diocise; il voudrait
antant d'associations qu'il ya de paroisses, car il y a
partout des pauvres et des-malades.-c Sans doute, les
Filles de la Charite ne sont pas partout; raison de
plus de vous multiplier. Je voudrais specialement une
association dans chaque paroisse des faubourgs; je
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demande que mon desir se r6alise en cette annie du
troisieme centenaire. Je sais qu'il y a des obstacles;
les ceuvres de la guerre nous sollicitent; il faut faire
celles-ci et ne pas ompttre celles-la; il y a toujours et
il y aura toujours des pauvres et des malades. La
misere mat6rielle est grande, la vie est chore, I'hiver
a t&6terrible, le froid rigoureux, les ressources manquent, les pauvres ont leurs membres endo!oris. La
guerre done loin d'etre un motif de ralentir notre
divouement pour cette ceuvre est un motif d'y vaquer
avec plus de generosite.
, Ce soin que vous apporterez a soigner les pauvres
et les malades inclinera en notre faveur la mis6ricorde
de Dieu. Ce qui nous donne confiance, vous le savez,
c'est que la France est une grande dame de la charit6,
une grande soeur de la charit6; cela plaide notre cause
devant Dieu. Si nous voulons faire fl6chir la colere'
de Dieu, il faut prier, il faut agir, il faut multiplier
nos bonnes oeuvres. Helas! il y a encore des femmes,
des Franaaises, des chr6tiennes qui se livrent aux
divertissements, aux plaisirs, aux recherches de Ia
vie, an luxe, aux inconvenances de la toilette; cela
arrate la mis&ricorde de Dieu. Vous, au contraire, qui
ktes de vraies chr6tiennes, vous ferez compensation a
ces d6sordres, a ces diplorables oublis par vos prifres
et votre charit6.
a Que votre charite soit personnelle. Faites don
surtoutde vous-m&nes. C'est bien sans doute de donner
de son argent; mais ce n'est presque rien, le principal
c'est le don de soi. On n'est vraiment dame de la
charit6 que dans la mesure oir l'on visite personnellement les pauvres.
cc La vraie maniere de c6elbrer dignement ce troisieme centenaire, est de vous adonner de plus-en plus
h la visite personnelle.

-552

-

( C'est le moyen d'attirer la grace de Dieu sur vos
families; vous qui pleurez vos chers disparus, vous
trouverez un peu de consolation dans le soin des
pauvres; vous qui tremblez pour ceux qui sont an
front, offrez pour eux, pour leur salut, vos oeuvres de
mis6ricorde;la meilleure des consolations, c'est l'exercice de la charit6; offrez ces ceuvres pour les morts et
les vivants.

, Je prie saint Joseph dont nous c6lebrons la solennit6, saint Vincent dont nous avons fete la translation,
de vous accorder des graces abondantes afin que vous
sortiez decettechapelle rksolues a faire plus et mieux
encore pour les pauvres, en un mot & etre de vraies
dames de la charit.
29 avril. -

Nous allons a la communauti glorifier

saintJoseph et entendre sa louange. Un pretre mobilis,
M. Bogaert, analyse la vie de foi du patriarche de
Nazareth et en tire des conclusions tres heureuses et
tris pratiques. Puisse le bon saint multiplier les vocations dans nos deux s6minaires et nous remplir tons
de son admirable esprit de foi.
/

LA GUERRE,

LES AUMONIERS
Leur nombre s'est augment6 de MM. Azxmar, Bertrand et.
Kesternich.
Voici quelques citations A I'ordre du jour, les unes anciennes, les autres nouvelles:

Le 17 juin 1916, est cite a l'ordre de la division
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M. l'abbe Ernest Sarloutte, aum6nier de la ... division
d'infanterie : c Aum6nier d'un beau d6vouement au
feu. S'est fait remarquer particulibrement au combat
de la tranch6e de Calonne et des Eparges. ,
Le general de division, commandant la 157* division
d'infanterie, cite i l'ordre de la division : M. I'abb4
Constant, aum6nier volontaire au groupe de brancardiers divisionnaires. u Pendant I'opiration du 5 fevrier
1917, s'est tenu sous un bombardement violent aux
points les plus exposes, visitant fr6quemment les artilleurs de 58, et donnant a tous un bel exemple de sangfroid et de m6pris du danger. N'a quitt la premiere
ligne qu'une fois 1'action terminee. Est cite a 1'ordre du 34' corps d'arm6e : I'aum6nier
Constant, de la 157* division d'infanterie. u A de.mand6 a accompagner une reconnaissance plrilleuse,
le 18 fvrier 1917, et a fait l'admiration de tous par
son abnegation et sa serenit devant le danger. ,
LEGION

D'HONNEUR

Paul Barbet, aum6nier titulaire au 2* r6giment de
marche de zouaves : u Modele 4'abn6gation et de courage calme et r6flichi. S'est dopense sans compter au
cours des diff6rents sejours du r6giment en premiere

ligne. Le 15 dicembre rg96, a accompagn6 les premieres vagues d'assaut jusqu'a I'objectif assign6. A
ramene et panse de nombreux bless6s sur la ligne de
-feu et arrach6 plusieurs zouaves i une mort certaine,
continuant pendant toute la journ6e et une partie de
la nuit i faire le trajet entre-la ligne de feu et le poste
de secours. A recu une blessure grave, le 16, au moment oz ii relevait les bless6s. Djit m6daill militaire
et deux fois cit6 a I'ordre du jour. ))
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QUINZE JOURS SOUS LES IARMITES A THIAUMONT
Par M. MONTrIL, aum6nier

militaire

- Io mars 1916. - D6part a neuf heures pour Verdua.
Neige, chemin glissant. Marche extremement penible.
A dix heures, arrivie a 7 kilometres de Verdun. Hake
au bois des Sartelles. En attendant les cuisines, je vaiý'
mendier une assiettke de soupe. Jamais la soupe ne
m'a paru aussi bonne.

ii mars. - A minuit et demi, arriv6e A Verdu-n
Nous couchons dans une cave du collkge a demi boibard4. Je couche avec le caporal sur un soumier
d'&lkve pensionnaire. Une seule toile de tente nous isoe
des lames de fer du sommier. Pendant notre sommail
des hommes se battent et s'injurient. Impossible de
dormir.
Au matin, je parcours la ville. Les rues ne paraissent pas trop divastees. Touted les portes sont closes.
La plupart des vitres brisees montrent que des obus
sont tomb6s a l'interieur. Certaines maisons dont les
murs ont&t6 atteints ne sont plus qu'un amas de ruines.
D'autres laissent voir les divers 6tages tout ouverts
avec les meubles en disordre. Je reussis a pin6trer
dans la cathedrale par line porte de derriere ouvrant
sur le calorifere. Le transept droit a sa voute crevie.

Les vitraux oat partout souffert. Une poussiere fine,
couvre tout d'une couche grise.
A sept heures du soir, le bataillon part pour less
lignes. Marche extremement p6nible dans la boue. A*
milieu de 1'obscarit6, les batteries font un bruit infernal. De tous c6t6s, ce sont fusees, feux de Bengale,
departs et eclatements d'obus. Cela d6passe tout cec
que l'imagination pourrait concevoir. Vers dix heures,
nous parvenons a travers monts et ravins A un bois oiz
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nous serons en reserve. Quelques tres rares gourbis
converts de branchages ne peuvent abriter qu'un tres
petit nombre d'hommes. Avec le caporal et un bon
brancardier franc-comtois, nous tendons uine toile de
tente entre deux.buissons, et a trois, nous nous 6tendons sur un sac de couchage. La tete et le buste sont
a l'abri, le reste du corps est sous la pluie fine et
glac6e qui tombe. Nos brouettes porte-brancards qui
amenent le materiel du poste de secours se sont perdues en route et n'arrivent qu'& sept heures du matin.
Toute la nuit, les marmites arrosent le bois. Un seul
blessi doit etre rapporte directement jusqu'&Verdun.
Jamais je n'ai pass6 une nuit semblable. La journae
qui suit vaut la nuit. Nous creusons dans le sol un
petit abri que nous recouvrons d'une toile de tente et
nous tichons d'y dormir un peu. Toute la journ6e, les
marmites ne cessent de battre le bois. II a di en
tomber de quatre a cinq cents. Nul abri ne serait
capable de resister A l'une d'elles; ils sont trop rudimentaires. A chaque instant, on s'attend ta tre touchA.
Les 6clats passent en vibrant A travers les branches et
pleuvent de toutesparts. Mais, grace I Dieu, personne
n'est atteint.
12 mars. - A la fin de cette journie passablement
enervante,-le bataillon monte en ligne. A sept heures
et demie du soir, nous nous rendons A une redoute oit
sera install6 notre poste de secours, A environ vingtcinq minutes des Allemands. Le sol, tout le long du
chemin, est creuse d'entonnoirs formidables. Les rails
du Decauville ont saute en maints endroits. Nous nous
baissons pour laisser passer quelques rafales d'obus

autrichiens.
Hier; nous avons touchi pour tout ravitaillement,
du pain et une boite defilets de maquereaux pour
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deux. Ce soir on va au ravitaillement dans un village
a pen pres d6truit, Fleury. TJn ou deux hommes de
corvee, pris avec d'autres dans une rafale sont culbutes. II y a un mort et cinq ou six bless6s' L'un, qui
portait nos victuailles, ne revient plus. Seul, D..., Ie
front couvert de sang, nous apporte des biscuits de

guerre, du fromage et quatre boites de confitures
4 r6quisitionnees ),dans les magasins d6fonces de

Verdun. Son sac de biscuits l'a protegA contre les 6clats.
Je passe la nuit assis sur un sac, sans pouvoir bouger, a cause de I'encombrement: c'est la troisieme nuit
blanche.
13 mars. -

Nos hommes nous disent ce qu'est la

position occupee par le bataillon. II y a une ebauche
de tranchee en premibre ligne, et c'est tout. Les.
hommes s'installent au milieu des arbres on surtout
dans des trous d'obus. Toute la nuit le clack-boum
autrichien bat, le pays, ainsi que des rafales de mar,
mites. Depuis six heures du matin, defense absolue de
bouger, de travailler, et meme de tirer. Nous avons
defense absolue, nous-memes, de sortir du posie de
secours qui est vu et pris en enfilade par le fort de.
Douaumont. Du reste, fr6quemment les marmites qui
pleuvent avec fracas rappellent aux imprudents que
les Allemands nous voient. Is arrosent aussi fr'quemment la route de Fleury avec des fusants, surtout la
nuit, aux heures de relive, de ravitaillement et d'6vacp-tion des blesses. Ceux-ci, bien entendu, ne peun
vent nous etre apportes qu'1 la nuit. On les panse et
on les 6vacue avant le jour. Toute la journ6e, nous.
pouvons voir de notre poste les marmites de tres gros
calibre arroser forts, routes, bois et villages. Nous
sommes aux premieres loges, notre redoute dominant
.un cirque de plusieurs kilometres de rayon.A certains
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endroits, la fumee recouvre les objectifs d'une nappe
6paisse. Nos batteries, de-ci et de-li, ne manquent
pas de leur repondre et Aos gros obus pleuvent sur les
positions allemandes, notamiientsur le fort de Douaumont. Le soir, nos blessis arrivent. On les panse ef
les brancardiers divisibnnaires les emportent. II y a
deux Allemands, dont 'un parait ravi de se voir prisonnier.
Un soldat du 2o0', enterri depuis quatre jours et
pris sous deux cadavres allemands, est d6gag6 par nos
chasseurs dans une tranch6e abandonn6e. II guarira
vite, ayant simplement une hanche. dmise. Je vais
chercher de 1'eau a une fontaine frequemment marmit6e. J'ai la sp6cialite de donner a boire aux bless6s,
pendant qu'on les soigne. C'est ainsi que je peux les
voir tous sans exception.

a

14 mars. -

Vers quatre heures du matin, je reussis.

m'6tendre sur quelques planches et a dormir trois
heures environ. Le matin nous sommes sp6cialement
marmit6s. Une vache 6chapp6e de Fleury se promene
a travers les terres d6fonc6es, regardant tristement de
part et d'autre quand les batteries tirent et quand les
obus eclatent. II y a ainsi quatre ou cinq vaches par le
pays. Nos hommes ont essay6 de les traire, mais elles
sont amaigries et n'ont point de lait.
Vers une heure 6clate un bombardement terrible.
La campagne fume. Nous sommes terriblement arros6s. Notre toit rbsonne sous les obus qui le battent,
mais le b6ton r6siste victorieusement, grace a Dieu.
Sans doute possible, il doit y avoir une attaque sur
nos tranchees. Que Dieu protege et garde nos braves
chasseurs ! Le soir nous arrivent huit a dix bless6s dont
un Allemand. Je dors allongk sur un banc.
15 mars. -

Rien de saillant le matin. Toujours lutte
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d'artillerie et chute de nmarmites sur toute la cam;
pagne, y compris notre redoute qui resonne a chaque
coup. Toute la terre do toit a &t6 soufflie par les
obus, mais le beton resiste. Jamais nous ne noas
sommes sentis en si grande s6curit6. Pour le ravitaillement, pain, confitures, fromage, chocolat, tout est.
riquisitionn6 dans les magasins de Verdun. Le ravitaillement apporte des munitions plus naiessaires
encore que les vivres. Le soir il arrive une vingtaine
de bless6s. Un obus a ditruit le poste de secours
avanc6 et tu l'infirmier D... 11 y a aussi d'autres tous
Nos troupes occupent une position tres difficile. C'est
cle poste d'honneur » reservi par le general D... ami
chasseurs. Le fort de Donaumont prend nos tranchees
en enfilade. Toute la journ6e elles soot bombardees
par du gros et du petit calibre. Des hommes sont
enterr6s. Les camarades les d6gagent sons la mi-'
traille. Parmi les blesses est le brave-B..., neveu du
general d'Amade : ii a I'apaule gauche brisee et ao
&clatan pied. On me dit que le bon chanoine B... du
8* a iti bless6 A une jambe, soigne an poste de Fleury
et 6vacuk. Une absolution a un bless• grave. Les blessures soot relativement 16gires.
Un chat nous rend visite dans.la soiree et un chien
marqui des initiales P. T. T. 6lit domicile chez nous.
Je recois la visite de I'aum6nier du 2oil. Je me couche
sur mon banc k trois heures du matin.
16 mars. - Lever a sept heures. Marmitage accoutumn.
Requ lettres dt Chine. Une saucisse franýaise
(ballon captif) a rompu ses amarres. Elle passe audessus des lignes, suivie par un avion allemand; les
observateurs sont descendus en parachute. -Lesjournaux nous annoncent la troisieme attaque sur Verdun.
Quoiqu'en ligne, on ne sait rien, sauf que le marmitage
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est terrible. M. de V... du 8" est blesse, le sons-lieutenant D... de chez nous est egalement blesse en
reperant les abris des tirailleurs allemands tout pros
de leurs lignes. Le soir, des 21o nous arrivent et
crevent les tuyaux de notre source, il faudra aller
chercher l'eau sous les obus a I kilom. 5oo, la nuit.
Moins de bless6s qu'hier. Nos hommes travaillent avec
ardeur aux tranchees et sont mieux a l'abri. Mon bane
me parait moins dur, j'y dors mieux. On dit que les
Allemands attaquent; s'ils reussissent nous sommes
tous- pris comme dans une souriciere. Nous n'avons

pas d'issue.
17 -mars. -

Toujours m&me marjnitage intense. Une

marmite fait sauter des corps enterr6s : infection
g6nbrale... pauvre humanit !
18 mars. -

Journbe jusqu'ici la plus terrible de la

guerre. Des sept heures commence le plus formidable
bombardement pr&curseur d'attaque qu'il m'ait 6t6
donn6 d'entendre. La Champagne palit c6t6 de Verdun. Une pibce de 3o5 nous vise et nous encadre de
trous a y enterrer cinq on six chevaux. Par miracle,
aucun ne tombe directement sur la redoute. Celle-ci
tout en b6ton, oscille comme un-bateau sur des vagues. A chaque ccup toutes les lumieres s'eteignent et
une poussi&re acre envahit I'atmosph&re. La voix
calme des m6decins s'&leve aussit6t: a Rallumez les
bougies!
Durant tout le temps du bombardement, nous attendons de cinq minutes en cinq minutes, le coup fnal
qui, pulv6risant notre abri, aneantira du coup les deux
cents hommes, bless6s, et refugibs des postes de
secours de quatre bataillons. C'est que le terrible arrosage a comumis partout des degits effrayants. Les
abris de deux sections se sont effondrbs, enterrant
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officiers et hommes qui affolis accourent au poste de
secours. Finalement,. on, constate avec joie qu'il y a
fort peu de morts. Le reste a &t6blessh, contusionni,
quelques-uns n'ayant pu etre ramen6s au jour qu'apres
trois heures d'efforts sous la mitraille. Qui a vu ces
scenes terribles ne les oubliera jamais Comme a ce
moment-la, I'homme impuissant se sent bien entre les
mains du bon Dieu, mais comme aussi la nature secou6e de tremblements, dame son horreur de la souffrance et de la mort! Et combien malheureux sont
ceux que ne soutient pas la foi en une vie meilleure!
Vers quatre heures, les grosses pieces.se taisent,
tout
ce qui se trouvait devant la porle, tonneaux d'eau,
materiel de tranches, a 6t6 soulev6 et projete au
loin,
y compris les portes en fer de deux latrines. Vers
trois heures du matin, le tac tac tac des mitrailleuses
et la fusillade a laquelle se joint aussit6t la
voix du
canon, nous annoncent des attaques dont le r6sultat
ne
nous sera connu que plus tard, mais gue
nous esp6rons bon. Ma grande consolation de la journ6e
a &t6
la r&citation de m, n rosaire et les soins
spirituels et
corporels qLe j'ai pi donner d'assez nombreux
blesses. J'ai admir6 le courage d'artilleurs tl6phonistes
qui, simplement, allaient sous la mitraille,
rvparer les
lignes.
19 mars. -

C'est dimanche et fete de saint Joseph.

Le patron de la bonne mort, voudra-t-il aujourd'hui
se faire le consolateur de la n 6 tre? Que
la sainte volontA de Dieu soit faite! Si le terrible
bombardement
d'hier recommence, a moins d'un miracle,
nfus ne

saurions 6chapper.
La journ6e est aussi calme que celle
d'hier fut
mouvement6e. A peine quelques rafales
de temps en
temps. Cleat une journ6e de detente.
Je me paye le
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luxe de dire mon psautier. Le soir pourtant, il nous
arrive vingt-deux bless6s : un seul tres grave. Nous
nous couchons vers une heure et demic du matin pour
nous lever a sept heures. Marmites la nuit. *
20 mars. - Matinee calme. Quelques dizaines d'assez gros obus autour de- nous. Dans la journee, les
Allemands achvpent de d6truire le pauvre village de
Fleury :les gros obus l'arrosent sans cesse. On nous
dit qu'avant-hier 1'attaqxe allemande sur Vaux a
echou6 et qu'une contre-attaque de notre part nous a
permis de leur enlever des tranch6es. Dieu fasse que
cette bonne nouvelle soit vraie!
21 mars. -

t'aum6nier du 8*, qui tait rests a la

caserne Marceau oh il peut dire la sainte messe, est
venu hidr soir, apportant le saint Sacrement. Ce
matin, de bonne heure, dans le couloir de la redoute,
&la porte du poste de secours du 94', je m'agenouille
au milieu des chasseurs encore endormis et.j'ai la consolation de recevoir le bon Dieu.
Journee assezealme. Le soir, j'administre un pauvre
Berrichon du 44 e chasseurs qui vapmourir. Apercevant

Sson cou sa midaille de premiere communion, je la
lui fais baiser. N'est-ce pas ia Providence qui a permis que les brancardiers 6gar6s Iaient apport6 des
flancs du fort de Douaumont jusqu'I notre poste de
secours pour.lui permettre de recevoir les derniers
sacrements ! J'ai administri aussi un chasseur du 8' et
le lieutenant L..., atteint a la poitrine. On apporte les
corps du capitaine B... de la 2' C" da 16' et celui. du
lieutenant B.:. du 8*, tuts sous ]eur gaurbi. Pendant ce
temps, l'aum6nier du 8ea parcouruleslignes et commani6 plusieurs officiers et chasseurs du 8' et du 16'.
22 mars. - Nous attendons que minuit ait passe, et
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en petit groupe, nous communions. La scene ne
manque pas de tragique. La lune eclaire vivement le
cirque des collines qui nous entourent. De toutes parts
on entend le terrible aboiement des canons et le fracas des eclatements, pendant que d6parts et arrivies
d'obus allument de tons c6tes des 6clairs rapides. En
l'air, un ronflement de moteur dicele la presence d'un
avion invisible qui va reperer des batteries lointaines
on habilement d6filies. Des ombres vont et viennent,
les unes courbees sur Ie boyau qu'elles creusent, les
autres surmontees d'un fusil qui les grandit, chargees
d'un sac qui les grossit, d'autres enfin s'enfoncent
par quatre dans la campagne, portant sur leurs hpaules
le brancard oii git la d6pouille des morts ou le corps
douloureusement crisp6 des bless6s. Nous sortons de
la redoute, passons a c6t6 des crateres de 7 1 8 metres de diametre qu'ont creusis des 3o5 du bombardement du 18, et allons nous agenouiller a c6te d'un
tas chaotique de fusils, equipements, sacs de morts on
de blesses que l'on n'a encore pu emporter a l'arriere.
Nous sommes lU cinq : le sous-lieutenant A..., seminariste de Moulins; D..., tiliphoniste du 8* bataillon;
B..., venu du .Canada et neveu de l'abb6 Bacuez; D...
brancardier franc-comtois, et enfin moi-m&ne. Nous
recevons dans notre coeur le Dieu des arm6es, et
comme une nu6e de fusants d6chire 1'air en sifflant,
des la benidiction reue, nous regagnons la redoute.
Dieu soit -bni, qui est ainsi venu nous consoler au
milieu des horreurs du champ de bataille et nous fortifier pour les combats et les dangers a venir. L'aurnonier me laisse une parcelle pourcommunier I'abb W...,
infirmier du 94g. Mais comme ilest h la tranch6e et ne
reviendra qu'a la'releve, je la gardeavec moi, tournant
de temps en temps vers elle, mon cceur et mon Ame dans
la journ6e.
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23 mars. - Communi6 de nouveau aprzs minuit.
Dans la journ6e on nous dit que nous serons relev6s.
De fait les compagnies commencent & quitter les
tranchees i la nuit.
Vers deux heures et demie du matin
24 mars. nous quittons la redoute par une nuit noire et une fine
pluie glaciale. La route est totalement bouleversie
par les obus. Cette-zone est une des plus frequemment
bombard6es, aussi nous hitons-nous; mais les glissades sont telles, que nous sommes vite ppuis6s. Je
reste en arri:re-garde; viennent les obus, s'ils veulent:
je suis 4puise et risigne a tout. Arriv6s au sommet de
la c6te du mont Saint-Michel, nous apercevons plusieurs quartiers de Verdun en flammes. C'est une
vision terrible. En descendant la c6te, plusieurs obus
passent au-dessus de nos tetes et vont eclater dans la
ville avec un bruit sinistre. Nous passons dans la belle
rue Saint-Pierre. Les premiires maisons ne sont que
des squelettes de constructions oi brflent encore
quelques poutres. Plus haut tout est en flammes et
nous passons entre deux murs de feu.
MONTEIL.
Lettre de M. DOLET, aumonier militaire des soldats
fanfais internesen Suisse, t M. LOUWYCK, Vicaire gig
xnral.
H6tel Victoria. Meixingen (Berner Oberland)
S1 avril 19,7.

MONSIEUR LE VICAIRE GENERAL,
La grdce de. Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Apres deug mois de sEjour, au.milieu de nos chers
prisonniers dt guerre intern6s en Suisse, le moment
est venu.oh il m'est.possible de vous envoyer en con-
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naissance de cause, un aperqu exactet succinct de
cette belle oeuvre de l'Aumbnerie de lInternement,
ceuvre d'autant plus conforme &a1esprit et au grand
coeur de saint Vincent qu'on nous a confi6 une des
regions ohi nos pauvres intern6s itaient, sont encore,
A la fois et le plus nombreux et le- plus d&laiss6s.
L'Oberland Bernois est en effet presque entierement
de religion protestante, done trbs pen pourvu de pr&tres catholiques. Un fait donnera sur ce point une id6e
nette de la situation : M. le curi d'Interlaken a sur sa
paroisse quarante-quatre communes protestantes!
Pour se readre compte de notre a mission w d'aum6niers des internbs, quelques renseignements seront
plus qu'utiles.
Tout d'abord les prisonniers intern6s en Suisse,
civils ou militaires, n'ont 6t6 6vacues d'Allemagne
qu'en raison soit de leur Age, soit de la gravit6 reconnue de leur itat de blesses ou de malades, soit enfin
reoemment au titre de ,peres de famille .nombreuse.
Ensuite, la grande majorite, grace aux bons soins
reCus, a I'air pur, et au r6gime en gen6ral excellent,
recou2re une parfaite sant6, ou du moins I'ambliore
notablement.
De plus, I'on serait en France porte a croire - j'ai
entendu moi-m&me 6mettre cetteid6e - qu'il existe
en Suisse des camps de prisonniers, dans le genre de
ceux si tristement c61Pbres d'Allemagne. II n'en est
rien. La Suisse, pays par excellence des sports, du
tourisme et des cures d'aikr, est tris riche en h6tels,
pensions, sanatoriums inutilis6s par la guerre mondiale; a Interlaken par exemple, tes plus somptueix
h6tels demeurent encore ferm6s, torites fen&tres
closes. L'industrie hoteliEre a donc penetr6 partout,
m&me et surtout dans les r6gions les plus montagneuses et les plus pittoresques.
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C'est dans une minime partie de ces ktablissements,
que la Suisse accueillante a ete heureuse d'offrir a nos
heros gravement blesses ou malades, une hospitalit6
h la fois cordiale et bienfaisante pour eux, utile aussi
et opportune aix h6teliers suisses. Veut-on juger de
la profonde et inoubliable impression produite par
elle, sur les victimes de 1'affreuse guerre? Elle me
semble admirablement rendue par l'une d'entre elles,
dans une reflexion humoristique, faite a M. Max Turmann, lors de son enquete dans les stations d'intern6s,
o1 ocenquete publibe dans le Correspondant du
comen
Voyez-vous,
:
(i
1'article)
de
(fin
tobre 1916,
sommes
nous
paraison de notre vie en Allemagne,
ici au paradis! Toutefois, ajouta-t-il en souriant,
nous ne souhaitons pas y rester... jusqu'i la consommation des sicles... ,
Le service d'internement est a present organis6
suivant la nature et le degr6 des maladies ou blessures.
II compte environ trente mille intern6s dont vingtcinq mille Franrais, Anglais et Belges r6partis en
seize r6gions; les regions sont divis6es en secteurs,
les secteurs en stations on localites, les stations en
ttablissements. Chaque ttablissement a regu un
nombre d'internes proportionn6 a son importance; il
varie de quinze a deux cents, rarement plus. Au point
de vue hi6rarchique, uni officier sanitaire suisse commande la region, un commandant de place le secteur.
De plus pour les rapports-directs avec les intern6s, a
la t&te de chaque secteur et de chaque etablissement
est nommi par.l'officier suisse commandant la r6gion,
d'ordinaire un sous-officier francais interne, adjudant
ou sergent, avec le titre de chef de secteur ou chef
d'6tablissement. MM. les officiefs irancais ont la
direction des divers services : babillement, travail,
bibliothiques, etc. L'officier frangais le plus Rlev6
'

\

^
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en grade, a, dans chaque station, d'accord avec les
autoritis suisses et sous leur contr6le, la direction on
surveillance generale.
Arrivons maintenant a la question principale pour
nous : le service religieux des intern6s. L'aum6nier
en chef est M. I'abbi Savoy, professeur au grand
s6minaire de Fribourg, capitaine-aum6nier dans I'armie suisse. II a sous sa direction Ies quatre-vingt-dix
anumniers, desservant chacun, une on plusieurs stations d'internes suivant les circonstances. Parmi ces
aum6niers les uns sont : i* MM. les cures suisses des
paroisses dont d6pendent les localitis; 2 les autres,
en tres petit nombre, des volontaires ou bknevoles,
comme le bon M. Rellier notre confrere; 3* un certain nombre de prtres-soldats, eux-memes intern6s;
4* entn il y en a plusieurs, mis en.a sursis d'appel ,
dans ce but.
Leur mission consiste A assurer an plus grand
nombre possible d'internes catholiques - et ils sont
la tres grande majorit- -- Faccomplissement, le

dimanche... on un autre jour de la semaine, de teurs
devoirs religieux, c'est-i-dire assistance A la sainte
messe, rception des sacrements, instruction religieuse.
II y a aussi de temps t autre quelques marages, bapt&mes, enterrements.
Vu le nombre de stations, lear 6toignement et isolement, les difficult6s, accrues par la guerre, des
communications, et surtout I'insuffisance d'aum6niers,
on he pent assurer partout, mmie la sainte messe une
fois la semaine. MM. les cures ont leur service paroissial qui r&clame leur presence, et beancoup d'entre
eux, de la Suisse al6manique, ne peuvent prcher en
francais, &nos chers compatriotes qui de ce fait ont
df etre, sont et seront encore de longs mols grandement delaisses. A Wengen par exemple (I Soo metres
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d'altitude, x3 itablissements, 6oo ixternis de notre
r6gion), il yadepuis plusieurs mois un pretre polonais,
qui peut 5 peine lirel'Evangile du dimanche dans
notre langue.
Mais IA ne se borne pas le r6le de l'aum6nier. Afin
de pouvoir faire un bien r6el, ne doit-il pas dire en
toute v6rite, comme Notre-Seigneur : Cognosco oves
meas, el cognoscunt me meae? II a charge d'Ames. D'oh
la n6cessit6 de.la visite fr6quente de-ses ouailles. Les
internis sont tous hospitalis6s non dans des dortoirs
ou chambrbes;mais dans les appartements et chambres
d'h6tel, par deux, trois, quelquefois. quatre. 11 est
bon de les voir chez eux, tout au moins dans leurs
lieux de r6union, -halls, salles A manger, ateliers,
salles de jeux et conversation, etc. : ce qui n'est pas
toujours aussi facile qu'on le pourrait croire. C'est 1a
qu'on peut le mieux faire connaissance personnelle,
se voir de plus pres, se convenir et semer la confiance,
pour r6colter ensuite; recruter des chanteurs pour
une chorale, des instrumentistes (piano, violon, harmonium) en vue des ftes religieuses; discerner les
aues d'elite pour une association de piet6, fournir a
des malheureux en proie au ( cafard » l'occasion de
les aider A le tuer en eux et dans les autres. Travail
de patience et de longue haleine a cause du nombre
et des obstacles nombreux et puissants qu'il est aise
de supposer_(oisivetd, respect humain, sorties, con-versations, etc.).
Pour vous donner une idee exacte de ce quil est
possible de reqliser, rien de mieux, ce me semble, que
d'esquisser en traits rapides une courte monographie
religieuse, durant ces deux derniers mois, du secteur
de Meiringen: de la paroisse d'Interlaken (distance :
30 kilometres) et dont M. Rellier est aum6nier depuis
PAques i916.
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Meiringen, residence du commandant suisse deo
l'Oberland A, comprend environ quatre mille civq
-cents prisooniers.internis dans plus de cent vingt ta
iblissements

formant

seize -secteurs. Au chef-lieu

meme, dans les treize 6tablissements de la localit6, il
y a un peu plus de quatre cents Frangais et quatre-'
vingts Belges. Comme lieux de culte, une salle de
catechisme protestante amenag6e en chapelle, suffisante pour tous les jours dela semaine. Les dimanches
et fetes, un... casino loue a cet effet et toujours a pen
pres rempli. Ce meme edifice sert pareillement... et
les m&mes jours, aux seances de projectionou cinema,
aux conferences pour internesetauxconcerts ou representations donnes par eux a la population.
Chaque jour,il ya ua certainnombre d'assistances et
de communions A la sainte messe; ane fois la semaine,
I'aum6nier fait la reunion des membres de I'apostolat
de la priere qu'il a pu etablir. J'avoue avoir 6t6 vivement 6mu, profondiment'
.difi6
et non moins surpris
en prenant part, le soir m.me de mon arrivee, a cettepieuse reunion. Deux ou trois fois la semaine, il y a
aussi r6petition de chants par la chorale des intern6s,
dont le nombre est plus ou moins grand suivant les
departs ou nouvelles arrivees de prisonniers.
A l'occasion des Quarante Heures, nous avons eu les
trois jours une petite predication.eucharistique, bien
suivie par une bonne cinquantaine de civils et militaires avec leurs families. Mais voici-qui est mieuxencore.

Pour suppl6er au manque de predication frangaise
en beaucoup de secteurs, nous'avions !e viL disir de
donner a nos chers internes, au moinsdans les stations
dont nous sommes charges, de petites missions ou
retraites pr6paratoires aux Paques. Apr-s mures
-rflexions et prieres, munis de toutes les autorisations
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necessaires, nous avons fait, pendant une semaine de
car6me, a Meiringen, un premier essai, sous le nom de
.' Conf6rences religieuses ,. Predications, le matin a
la chapelle, le soirau casino avec prieres du soir et
blindiction du saint Sacrement. Ces conf6rences ont
iti suivies par plus de deux cents intern6s; les heureux fruits s'en font sentir encore par le nombre des
communions pascales, dont plusieurs retonrs consolants.
Cet essai, ayant eu,'"grace a Die-u;- succes qile
nous espbrions, ces m;mes confirences bnt &•t doninses ensuite dans les deux 6tablissements dont jersuis
l'aum6nier tifulaire : Lingers (i5o intern6s), Briinig
(70 internes, 1o04 mrtres d'altitude); avec la mnme
proportion d'assistanees et de cominunions pascales.A
noter aussi quelque " b6eaux retours et la premiere
communion d'un int
iern soldat. :
:
Sur la demandede M. le cur td'Interiaken, aum&
nier g6n6ral de notre regiond: les conf6rences refigieuses ont 6t6 enfin pr&hees dans les :memes conditions, du dimanchea
des Rameaux at'saint jour de
Piques, dans la belle eti grande -glise catholique de
la paroisse. C'est-te-,centre4le plus-important; it ne
compte pas moins de mille internes francais etdeu~
cents belges avec tin trentaine d1'tablissements.6La
vaste 6glise 6tait presque remplie chaque soir'et le
matin une soixantaine deppersonnes assistaient - la
sainte messe et a l'instruction; plusieurs aussi faizsaient la sainte communion.."
-.
-,,
Pour cl 6 turer ces conf6rences; :nous avons eu le
grand honneur et l'immense plaisir de la prsenceide
M. l'abb6 H. Savoy, aum6nier en chef Venu dss ]e
samedi saint pour aider aux confessions; il celbra ie
.matin de Paques la messe de communion g6nCralet
tris nombreuse et trs$
6difiante, colonel et:nenbreux
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officiers en tete, avec allocutioa de circonstance; Ala
grand'messe solennelle, chantie en musique par le
chceur paroissial et la chorale des intern6s, il prononca encore des discours sur la RCsurrection u la
grande victoire de J6sus n, attention delicate i
l'adresse des officiers et soldats intern6s.
Un dernier d6tail. Pour donner plus d'entrain etde
vie i ces r6unions religieuses, nous avons fait imprimer un petit recueil de cantiques adaptis a ce temps
de guerre. Aussi nos chers prisonniers chantaient-ils
a pieine voix et. plein coeur, comme en nos missions
Jes... chapellesde jadis et comme... au front et 4ansl
baraques de; le uas anciekns camps d'AUemagne.
.Aprs qqelques jours de.. repps, il reste deux smaines de conferences a, orgapser, instamment demandees par M. laum6nier en.chef et M. le cir
"d'Interlaken : la premitre , Wengen cit6 plus haut, 1a
secoude LLauterbrinen (39p intean4s), au pied de s
Yuagfrai. Ensuite viendrontles fhtes de Jeanne d'AU
et de la FEte-Dieu avec procession et triduum eucharistique, de nouveau . Ititerlaken oi il faudra donner
a l
chaque, mois au mqins-A

Jeunesse catholique

formant .n groupe de quatre•v-gts intern6s, une conf.4ence specialpe.

-

:

-,A.Montana. dans le V;aaisj: 5io metres d'altitude)v
1 cher M. ,-ambin eqrce tn. ministere un peu diferent du a6tre, cause dugrand nombre de malades
si4 cents au dire de M. Savoy, dont cent cinquante
plus ou moins alit6s, tous, parpill6s dans les no:.
breux H6tels-kiirhaus et sanatoriums de hl montagn_.
D'aprbs ses dernieres cartes, il est tres heureux et tr
attache d6j.Lsa belle oeuvre d'aum6nier des intern•4,
p~alades. II se dit encbant6 de ses f&tes de Paquei.
*Deo grtaas,...
Le. boA M Reliier dont la sante laisse quelque peti
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a d6sirer, mais qui va 'toujours et quand meme, me
prie de vous offrir son respectueux souvenir.
Je demeure en I'amour de Notre-Seigneur et de
Marie Immacul6e, Monsieur le Vicaire general, votre
bien filialement divou6.
J. DOLET,
A umonier.

BRANCARDIERS
Le m6decin inspecteur Descour, directeurdu service
de sante du groupement D- E. cite a l'ordre du service
de sant6 du groupement D. E., groupe de brancardiers de corps du I i corps d'arm6e, le soldat Lasserre
(Justin) :
u A fait preuve de beaucoup de zele et de dkvouement en assurant de jotr et de nuit la relbve des blesses dans un secteur tres bombarde.,

INFIRMIERS-ET AUXILIAIRES
M. Drillon qui est infirinier a Saint-Dizier et qui a descas
interessants dans son h6pital, nous envoie le-rapport qu'il a
ridige pour son m6decin chef sur les faits et gestes d'un des
malades de P'hbpital du college.

RAPPORT DE M'. DRILLQN

J'ktais depuis longtemps d6sireux d'assister A l'une
des crises coutumieres du jeune pilote-aviateur L...,
hospitalis4 au pavillon des maladies nerveuses (service du docteur Leroy), Il'h6pital du college de Saint-

Dizier. C'6tait le 1o avril, veille de son d6part pour
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'int&rieur. II fallait saisir cette circonstance ou jamais
J'arrivais au pavilion d'Italie sur les vingt hears.
Quelques soldats hospitalises 6taient groupis autour
d'une table, absorbbs par le jeu de manille. Le sit
itait depuis une demi-heure environ comme profondimenit endormi. Je pressentais la crise, car la circonstance d'une veille de d&part devait i mon avislaprovoquer. Vingt minutes a peine s'&coulerent et men
attente fut remplie. Ne sachant pas si ma presene
pourrait influencer un sujet si dilicat, d'autant pla
que j'6tais venu en curieux, je choisis comme post
d'observation un lit peu eloign6 de lui et j'attenais
tout yeux et tout oreilles, non sans une certaine C3otion, je l'avoue.
Les debuts de la crise ne furent pas, me dit-on,ýifirents de ceux des crises pr&cd.entes. Un bras toit
d'abord, puis I'autre, - sortirent des couvertures, se
tendirent en I'air par mouvements saccad6s et les
mains se crisperent. Chacun se dit dans le langage
habituel : c II va travailler.
Bient6t le malade sortit- du lit, enfila (c'est le vrai
mot) son falsar. Puis il demeura pendant assez losgtempscomme ind6cis. Pen a peu ua sentiment devivce
anxi6et apparut nettement sur sa physionomie. i
jeune pilote regardait a travers les fen&tres basses dai
pavilion, 11 semblait comme interroger 1'horizon, !
fouiIlant en tons sens. Chacun de nous pressentit l
thbme de la crise : ( II se croit, disait-on, surI
navire guett6 par l'ennemi. )La chose etait exacte eti;.
premiere partie, douloireusement dramatique, va
ji
d6rouler sur Je canevas suivant i L..., pilote ariateur est A bord d'un paquebot. 11 guette les so*,
marins ennemis, les signale par tel6graphie sans
Tout & coup, le bAtiment est vraisemblablement t
pill6. Le courageux jeune homme assure le sauvetag
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des passagers et du capitaine, se divoue pour demeurer seul a bord et meurt abimi dans les flots. Suivons le theme pas a pas.
Les investigations & travers les sabords donnerent
lieu a un espace de temps assez long. Le sujet ouvrit
deux fen&t-es dans des directions oppostes et, apris
observation, les laissa retomber lourdement sur leurs
charnieres. II retourna ensuite vivement sept ou huit
crochets qui servent, au pied des lits, de porte-manteaux. Ces crochets n'ont d'ailleurs aucune relation
avec les fenatres, et comme tout dans la crise se d&roule logiquement d'apres un plan bien coordonn6, il
y a l• une opration dont je n'ai pas saisi exactement
le sens.-Les crochets 6taient & I'heure actuelle assez
faciles & retourner, mais on m'a assure que c'etait
grace & des torsions ant6rieures qu'il avait executees
avec la meme facilit6 qu'aujourd'hui, bien qu'elles
fussent singulibrement difficiles &effectuer a l'6tat de
veille. Alors le jeune homme parut tout absorb6 par
le besoin d'installation des appareils de t6elgraphie
sans fil.
Tout le monde sait que ce genre de telegraphie
necessite, en dehors d'appareils sp&ciaux, une longue
antenne situee au faite de la miture et en communication avec le poste. La .premiere op&ation consista &
installer le poste. Pour cela, le malade avisa la boite
d'un de -ses camarades (fit n* i). Elle renfermait, en
dehors d'un encrier, divers objets. II 1'installa & l'extremitf d'une longue table placee au centre du pavilion. Puis il essqya. le manipulateur, en I'espece le

couvercle de 1'encrier, qui ne parut pas le satisfaire. I1'
vint alors chercher I'encrier du bureau qui semblait

r6pondre davantage Ace qu'il envisageait.
L'installation de I'antenne lui d6nna lieu a plusieurs
deplacements, pendant lesquels, s'6loignant du poste
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telegraphique, il doroulait un fil invisible qu'il reprit
i diverses occasions lorsque le fi lui &chappait des
mains et qu'il manipula jusqu'aux endroits choisis par
lui et destines a les fixer. De li, a essayer le fonctionnement de l'appareil, c'6tait la suite naturelle. On vit
le jeune homme s'asseoir tranquillement, manier Ie
manipulateur, puis prendre pen apres copie des
dkpeches en anglais. Les mouvements qu'il ex6cutait
pour trepaper la plume dans I'enc'ier itaient saccades
et nombreux. Alors nouvelles investigations a travers
l'horizon, nouvelle inquietude traduite sur la pbysionomie du jeune homme: Cette fois, L... se dirigea
vers la porte d'entr6e.o& se trouve la table de l'infirmikre. 11 salua militairement, comme s'il parlait au
capitaine, sembla prendre ses ordies et tomba dans un
grand abattement. Sa fgure 6tait plombie, les chairs
comme souffl6es, les bras, a diverses reprists, tomberent ballants avec des gestes d6courag6s. Un sentiment de resignation suivit. II semblait qu'apres une
lutte interieure, dans ce cceur que je vous signale gen6reux et bon, le sentiment du devoir avait triomph6 de
toutes les r6pugnances. Le malade se mit en devoir de
s'babiller en aviateur, II rev6tit sa capote, ceignit ses
reins d'une ceinture de cuir, ajusta a sa taille une
petite couverture roulke avec soin, endossa sa musette,se coiffa du kipi dont il mit la visiere sur le derriere
de la tate. II n'eut garde d'oublier le bracelet qui porte
limage de sa fianc6e. On dit qu'il ne l'oublie jamais
dans ses voyages et dans les perspectives de danger.
Ajoutons comme pr6paratifs de .dpart un cartable
'renfermant A son idee les cartes et papiers n6cessaires
aux observations, enfin un 6couteur t6lephonique. La
mise au point de l'appareil eut lieu. L'appdreil n'ktait
autre que le premier lit, h gauche en entrant. II le
vkrifia en frappant avec un outil les pieds en fer.
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Alors il s'assit et d&s ce moment ex&cuta toutes les
manoeuvres familires aux aviateurs professionnels et
virtuoses. On le vit tour a tour-actionner les cemmandes, mettre la main au volant, simuler des gauchissements sur l'aile, prendre de la vitesse,eviter des
remous. Puis il stoppa, ce qui devint manifeste par le
petit saut alerte que 1'aviateur execute en quittant I'appareil. Rapport au capitaine apres le salut coutumier,
jusqu'alors il n'avait pas articul une parole, se contentant d'une mimique expressive. On vit qu'il recevait une secopdesmission et peu apres, appelant l'infirmier, ii se mit en devoit de le prendre. comme
passager. De nouveau il exicuta la manoeuvre de mise
au point, en ajoutant-par deux ou trois fois la v6rification du fonctionnement de I'h6lice. A chaque declenchement il se mettait de c6te avec une souplesse 6tonnante.-Trois quarts d'heure s'6taient djA &6couleset
quand on .e vit stir I'appareil qui tanguait de droite
et de gauche, comme un grand oiseau secou6 par la
temp&te, quand on le vit interroger des yeux et du
geste avec angoisse son passager, on eut I'impression
que la crise pourrait bien se terminer par une chute.
Je laisse deviner tout ce que representait de remarquablement interessant les manoeuvres exicuties pendant
cette perilleuse randonnde. C'6tait bi6en le veritable
aviateur au volant. Rien sans doute, a moins d'etre soim&me passager, ne pouvait donner de I'aviation. une
idbe plus nette et plus r&elle.
Le malade atterrit d4 nouveau avec la meme satisfaction, et, muni de ses papiers, ii revint au poste
t6l6graphique; Alors il commenca a parier, se plaignit
de I'air le plus naturel d'avoir perdu son 6couteur
tiliphonique, sans paraitre s'en inquibter outre mesure.

" II s'agit maintenant pour moi, dit-il, de'me desha-
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biller. Ma mission est remplie. * 11 vint i son lit et
s'entretint avec n -tiers, , Le voyage a iti tres mouvement6, dit il, et tris plrilleux. II1quittait alors saas
bite sa tenue d'aviateur.
Passant i un autre sujet, il baissa la voix, se tourna
vers le mur'et, tres confidentiellement, comme s'il
deposait un secret dans I'oreille d'un ami : a Les evenements de la journ6e sont bons. Les Anglais avancent sur toute la ligne. Vimy est i nous. H y a plus de
9 oo0 prisonniers. , C'6tait le jour de I'offensive anglaise. Les journaux du matin annongaient plus de
5 ooo prisonniers. Seul le communiqu6 du soir portait
le chiffre que L... avait relate. Lorsque j'interrogeai le jeune homme au matin, il me dit n'avoir en
ancune connaissance de ces 6vinements militaires.
Continuouns

-

Toujours plus has : a Dans quelques jours Lens
sera pris, oui Lens! » II murmurait Apeine, scandant, la
tete vers le mar. Malheureusement les reflexions insolites de quelques camarades, qui s'evertuaient A vouloir donner a haute voix des explications inutiles, me
firent perdre le benifice de cette confidence. Je saisis
pourtant ces derniers mots : 0 C'est le.capitaine qui
me l'a dit... II m'a montre la carte... C'est bien Lens
dont ii s'agit. Tu vois... ici Arras, Lena an milieu et
Cambrai plus loin. a
Le malade Se promena cnsuite de long en large, puis
soudainement, apres avoir epi6 an fond du paquebot,
il revint en courant et criant : u C'est PU 18. Sauve
qui peut! , Le bitiment venait sans doute d'etre torpille.
II avertit le capitaine. a Mon capitaine, il faut sauver les femmes et les enfants. Je vais les faire partir
en hydravion. II y a place pour six sur chaque hydravion. Nous resterons tos -les deux... ,
coutant:
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t( Oui, c'est bien cela tous les deux. Mais non, il vaut
mieux que vous partiez. Je vais donner des ordres. 11
y a encore une place pour vous. w
II cria vers le fond : c Retenez une place pour l1 capitaine. n
Avec une agilitA extreme on le vit s'arc-bouter aux
poutrelles transversales du faitage et detacher en un
tour de main deux-petits aeroplanes, qu'on y avait
accrochis comme ornement. " C'est fait, cria-t-il,
partez, je reste! n
Moments indicibles!
U s'accouda tristement aux bastingages, prbs des
hublots entr'ouverts, faisant aux partants avec son
mouchoir de longs adieux. Pour les suivre plus longtemps, il enjamba d'un bond la paSserelle figuree parles tables du milieu de la salle. Aussi Iongtemps qu'il
le put, 1Iprolongea l'adieu...
Nous voici au moment souverainement tragique.
L... se sent perdu, il va atre englouti an fond des
flots. Ce fut'un spectacle poignant a faire pleurer.
Nous assist&mes'- toutes les. affres d'une agonie de
noy6, d'un noy6 qui, apres avoir accompli son devoir
et tout son devoir, meurt hbroiquement a son poste.
Le sujet 6tait debout, la face 6rait exsangue, les yeux
r6vuls6s, les mains douloureusement crispies. La souffrance morale paraissait immense. Rien ne saurait dipeindre toute 'horreur d'une agonie semblable. Les
spectateurs les plus blas6s semblaient terrifies. cc II
vaudrait mieux, disaient-ils, 6tre mort qu'etre en pareil itat. 4) Le corps, toujours debout sur la table qui
figurait Ia passerelle, etait en 6quilibre si instable
qu'une chute, la tete a Ila renverse, pouvait &tre mortelle. Bien qu'on ne puisse toucher impunement un
sujet de ce genre, qu'il y ait meme parfois, dit-on, de
grands risqies pour sa vie, la circonstance etait trop
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imperieuse. L... s'tait heureusement mis A genoux,
mais le danger persistant toujours, l'infirmier ...
le rebut dans ses bras. Le malade semblait alors en
catalepste. Les membres etaient roides comme du bois,
le corps paraissait insensible,,la tete 6tait renversee.
Tout dans le sujet offrait l'apparence parfaite d'un
cadavre. Aprks I'avoir soutenu pendant trois minutes
environ, S... fatigue le deposa L meme sur le plancher. Assistions-nous a la fin de la crise? Non, peu a
peu le mouvement revint, les jambes et les bras executerent les mouvements rythmiques d'un bon nageur. Un
banc a proximit6 fit l'office d'Apave. Le malade se leva
et, d6tail amusant, alia vers le poele se r6chauffer,
mais il continua neanmoins a demeurer endormi.
SLa premiere phase si douloureuse 6tait,terminee.
Nous assistames ensuite a un entr'acte'passionnant
dans un tout autre ordre d'idees.
L..., aprbs quelques moments d'h6sitation, revint
a I'endroit qui constituait le poste telegraphique. Ce
fut toujours du reste comme un centre d'attraction
irresistible, point de depart de ses d6terminations. 11
retira alors une carte a jouer, s'orienta par un mouvement des pieds absolument caracteristique. Imm6diatement it fit une quinzaine de pas dans notre direction,
s'arreta soudain, tourna . angle droit absolu et vint
prendre, au-dessus de la t&te d'un malade qui reposait,
un jeu complet de cartes. Sans plus hisiter, il traca des
lettres. Nous itions tous a ses c6t6s, debout, attentifs.
Les lettres etaient dessinees d'une faqon absolument rigulibre,bien que chaque carte fit posie nerveusement.
Lorsqu'on se plagait a l'extremite de la table, on remarquait les lignes harmonieuseS qu'elles constituaient
entre elles. C0ttait une calligraphie quii eft -me'rit
la note " appliquee n, artistique mime. Nous avions
amplement le temps de lire chaque mot. Si lk place
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manquait au sujet pour achever un mot commencb, il
enlevait tout d'abord une par une (avec quelle merveilleuse prestesse) les lettres des mots achev6s et reportait ý l'extrimit6 de la table celles qu'il devait continuer pour leur donner un sens. Plusieurs fois il rectifia
la position'des cartes qui lui semblaient avoir une
place d6fectueuse. Les dates 6taient ecrites en caracteres romains. Un camarade fixa sur le papier les
phrases trac6es sous les yeux, car la m6moire est traitresse.
Les voici sans commentaires :
" Lens pris pour le XVIII. ,
c Saint-Quentin aura vcqu Le XXII ,
France
Prie... prie

La paix est

a toi si tu es digne de l'avoir bient6t
A toi d'agir-

Reviens a Dieu
a Vivent les Allies ,,.
C'etait pour nous de l'admiration melie a une joie
secrete et profonde. Quand on a v6cu les heures de la
grande guerre, ces paroles d'une ame naive et bonne,
dites comme elles le furent en pareilles circonstances,
frappent et peuvent un jour, du moins dans leurs
grandes lignes, trouver leur signification. N'oublipns
pas que L... avait d6ja annonc6 dela sorte la prise de
Bapaume.
J'avais depuis le d6but pass6 par des 6motions.

diverses. Les premieres jusqu'alors empreintes de
quelques apprhensions, s'6taient rapidement chang6es en profonde tristesse, en angoisse meme. Cellessci
6veillaient chez moi de l'&tonnement et un soudain
espoir. Lorsque la temp&te fait rage, il arrive parfois
qu'un brusque rayon de soleil filtre au travers des nues,
ou que la lumi&re, decomposbe, par les mille goutteb
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lettes qui perlent dans l'espace, s'irradie en faisceaux
et d6crit un grand arc dans le ciel.
L'heure avancait. Chacn regardait sa montre et
calculait le temps coull. II itait environ vingt-deux
heures.
Alors la note gaie, tres gaie, nous fut dongae comme
conclusion. Apres la trag6die, c'6tait comme au
thiatre, quelqueS heures de d6licieuse comedie.
Ecoutez plut6t.
Vous savez .qu'il est imprudent de diranger quoi
que ce soit dans les priparatifs d'un sujet qui travaille. On est alors selon l'expression <immidiatement
rep rd par lui ,."Ce n'est pas toujours sans risques,
selon la r6percussion qu'elle ditermine, c'est toujours
inopportun a cause de l'excitabilit6 qu'elle provoque
chez le malade. Dans la circonstance,-nous n'eimes
pas a nous repentir, loin de 1~. Tout est bien, dit-on,
qui finit bien.
Pendant que le malade traqait ses lettres sur la
premiere table, I'infirmier S... 6tait assis sur la
seconde qui fait immediatement suite. Soit caprice,
soit chose voulue,.le jeune homme dksira terminer la
derniere phrase en utilisant un espace plus grand. 11
s'approcha de S... Sans le toucher, il I'avertit a
distance en lui faisant un signe. A ce moment l'infrmier avait remu6 par migarde une de ses cartes. L...
t6moigna par gestes de son irritation. II remit cependant en place le jeu de cartes, puis se rendit L son
ancien poste telgraphique. UA, toujours anim6 de
colere, il s'orienta avec les pieds d'une fa4on caractiristique, prit une marche precipitke en faisant one
vingtaine de pas dans notre direction. Arrive a la hauteur de l'infirmier S... qui itait au milieu de nous,
ii s'arrtta brusquement, tourna vers lui & angle droit
et le menaqa de la main.
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La chose promettait d'etre amusante. Dilicatement,
alors, ii le prit par la manche, entre le pouce et I'index,
le conduisit a l'endroit oi ii avait d6pos4 les cartes,
revint vers nous en conduisant toujours son prisonnier.
Nouvelle chose d6concertante, ii divisa en dehx le
paquet de cartes et lui montra d'emblie celle qu'il
avait touch&e. Enfin, pour le punir, il le conduisit au
fond de la salle, dans l'angle etroit oi il avait pris les
ordr'-'da capitaine, puis il alla se coucher apres avoir
recommand6 i l'infirmier par gestes imp6rieux de
demeurer IA.
S... bouillonnait. a S'iL me faut rester 1I, dit-il, c'est
singulierement ennuyeux. ,
Je riais d'un fou rire maintenant.
N'etait-ce pas comique de songer que l'infirmier
meme, qui si souvent avait conduit aux cabanons de
la salle Charcot les malades commotionn6s (j'abomine
que certains donnent a ces pauvres soldats que la
guerre a ainsi- frapp6s le nom de dingots), fit, luimeme, par un sujet inoffensif, conduit en penitence et
ne put dans les circonstances s'y soustraire. En pareil
cas, le mieux est d'obeir passivement.
L'infirmier voulut se soustraire et sortit de son
cachot improvise. L... qui 6tait couch6 toucha des
'mains L'extr6mit6 de ses pieds, sauta du lit, Ie reconduisit avec: force objurgations que sa mimique traduisait sans peine, puis il se recoucha.
« S'il. croit, dit S..., que je vais demeurer ici
jusqu'a minuit! ;1 Et, il s'assit dans le fauteuil du
major. L... .-rpeta sa manceuvre et cette fois cala
sur son sifge notre compagnon qui se laissa faire. Le
dessous des tiroirs vint s'ajuster avec pr6cision sur les
bras du fautenil. Pour augmenter la difficult6, il accumula sur cette table quatre chaises m6talliques. Satisfait, il retourna se coucher.
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" Voyez, dit J'infrmier, regardez quel effort je doisfaire pour sortir de la. ,
La figure de L... commencait a changer d'expression. La phase du debut revint, les bras s'6levirent,

les nains eurent des crispations.
A ving-deux heures et demie environ, la crise gtait .
terminee. Le sujet ne se souvenait de rien et quand
nous nous approchames de lui il nous donna A tous
une cordiale poign6e de main.
Tel fut le d6veloppement et la conclusion de cette
scene inoubliable. En me retirant, ma r6flexion se
reportait tout d'abord sur le sujet lui-m&me. C'est un
jeune homme trbs doux, de tres bonnes manieres.
En dehors de sa formation professionnelle excellente,
il a recu une instruction ge6nrale tout au moins
primaire sup&rieure qui conduit A l'obtention des
*brevets. Par-dessus tout, son education est irr6prochable.
La manifestation des faits racont6s relve,.si je ne
me trompe, du vrai somnambulisme. Nous ne sommes
pas ici en contact avec des manifestations extra-physiologiques telles que nous les rencontrons dans l'hypnose. Le sujet n'a jamais 6t6 hypnotis6. Dans l'hypnose, la piriode de somnambulisme est courte, transitoire. Elle laisse place A d'adtres manifestations, qui,
A travers la catalepsie et Ia !6thargie, aboutissent A la
phase d&cisive oi le patient devient la chose de l'hypnotiseur. Ici c'est le somnambulisme franc, conginital
meme. Or, un de ses caracteres r6side dans une
hyperactivitb sensorielle et psychique. Elle fut a jet
continu pendant deux longues heures. C'estla mesure
coutumiere de L...
Rien n'est interessant et troublant comme cette
hyperactivit6. Le caractire le plus frappant reside
dans une exaltation des sens, une acuit6 exceptionnelle
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qui lui font realiser des choses merveilleuses que
jamais il ne pourrait executer & l'6tat de veille. J'ai
cru pourtant observer que c'etait uniquement dans
l'ordre m&me de son travail. Je m'explique. Le sujet
semble vous ignorer si vous ne le contrariez pas dans
1'exercice qu'il accomplit et auquel il est determin6
lui-m&me. Etes-vous sur son passage? II s'6carte normalement, probablement par sensibilit6 tactile, car ses
yeux sont le plus ordinairement ferm6s. Si vous touchez
A quoi que ce soit des choses qu'il a manipul6es, il le
devine aussitot, ce qu'il a t6moign6 par 1'episode de
la fin. Mais que vous parliez a haute voix, que vouschantiez meme, quelque bruit que vous exbcutiez, il
semble ne rien percevoir. On m'a assure qu'il ne vous.
r6pondait que si primitivement il vous avait adress6 la
parole. Je crois done que cette hyperactivite encore
une fois ne s'exerce que dans le seul domaine du travail qu'il ex6cute.
Mais, dira-t-on, vous semblez exalter cette sorte d'excitation sensorielle et psychique. Comment se fait-il
qu'elle travaille a faux, qu'elle se nourrisse d'illusions
et prenne 1'irreel pour le reel, car enfin derouler un
fil qui n'existe pas, prendre un lit pour un aeroplane,
une table pour une passerelle de navire...n'est-ce pas
plut6t decheance, etat morbide et contradiction? Oui,
flagrante contradiction. D'un c6t6, vous affirmez qu'il
y a exaltation de la personnalite, de l'autre c6te vous
la prenez en delit d'inf6riorit6 vis-k-vis de 1'homme
vulgaire qui discere nettement la nature des objets.
En y r6fl6chissant, et prat & prendre mon repos, je
disais au-dedans de moi-m6me< non, non ) et la raison
que j'en trouvais itait.celle-ci :Ne pourrions-nous pas
dire que le somnambule a un pouvoir d'abstraction
tel que pour lui les contingences materielles sont
accessoires? II spiritualise en quelque sorte la matibre.
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L'ime qui est, a l'1tat ordinaire, emprisonnee dans le
corps, futur cadavre, sort pour ainsi dire de sa prison,
elle s'6mancipe; elle a une claire vision plus haute et
plus elevCe. Les faits' se deroulent bien enchaines, a
la diff&reace du r&ve. Les rflexes sout tout entiers et
pleinement sous le contr61e de ce que Grasset appelait
inginieusement le Centre 0, c'est-i-dire les facultEs
superieures, intelligence, volont6 et conscience.
Jamais l'automatisme et meme les r6flexes habituels
et normaux ne presenteraient certaides particularit6s
vraiment d6concertantes. Et si l'on 6voque qu'au reveil
le sujet ne se souvient de rien, la contradiction n'existe
pas, car la contradiction est i la fois l'affirmation et
la n6gation d'une meme chose sons le meme rapport
Or, combien 1'etat de veille est-il different de 1'etat de
somnambulisme!
Un dernier mot sur les caracteres trac6s an moyen
des cartes. L'avenir dira ce qu'il en est. Quelle qu'en
soit la r6alisation, que Lens ne soit pas pris le 18 d'un
mois ind6termine, que la prise ou la destruction de
Saint-Quentin r6ponde a une autre date, il ne demearera pas moins vrai que ces choses n'ont constitue
qu'un episode dans la sirie des actes extrxmement
intbressants dont nous avons 6et temoins.
J'ai assist &ades spectacles multiples, deconcertants
par la mise en scene, l'adresse d6ploy&e, le talent des
acteurs. Beaucoup se sont estompes dans mon esprit,
mais il me semble que jamais de ma vie je n'oublierai
le jeune pilote aviateur qui, en souffrant h6las! beaucoup lui-m&me, a d6pos6 dans nos tAmes des 6motions
intenses.
G. DRILLON.
il6pital du collige Saint-Dizier, Ie 4 avrii 19rj7
On s'est prioccup6 de faire des confirences aux prites
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mobilises pour leur rappeler leur sublime vocation. Mgr Touchet, ervque d'Orleans, ne dedaigne pas de remplir ce ministere, commejon le verra par la lettre suivante :

Lettre de M. BOUCLET, Pritre de la Mission,
t M. ROBERT, secretairede la Congrigation.
Orleans, 19 avril 917.
MONSIEUR ET CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Hier soir, Mgr Touchet nous donnait a familibrement ) sa seconde conference. Malgrk moi, je faisais
un rapprochement et je pensais que, de m&me que les
sermons simples de Bossuet me plaisaient infniment
mieux que les belles pages de littirature de ses pan&gyriques, de meme je prefere entendre Mgr d'Orlians

nous parlant ainsi, que lorsqu'il fait un grand discours
du haut de la chaire dans sa cathkdrale. J'ai pens6
vous donner [bien brievement d'ailleurs] les plans de
ces petites meditations dans le cas oin cela vous pourrait Atre de quelque utiliti.

La derniere fois il avait comment6 ces paroles:
komo Dei, disant que nous htions a de Dieu n non
seulement comme a hommes -, quoique cela. f6t djii

vrai, en ce sens que nous avons 6t6 cr66s a I'image de
,Dieu, que nous sommes son a souffle ,; nous itions
a de Dieu , non seulement en tant qne t baptises ,), ce

qui nous fit cependant les <cveritables enfants de
Dieu ,; mais que nous 1'etions sartout en qualit6 de
prttres. 11 eut an beau passage sur I'ordination des
diacres en particulier, disant son impression personnelle chaque fois qu'il lui 6tait donn6 de faire une
ordination.

Hier, il nous parla de la fa4on de surnaturaliser nos
intentions dans nos occupations. Je ne sais si pour
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penser a ce qu'il va nous dire il ne lit pas la vie de
saint Vincent, mais on serait tenti de le croire tant il
y aurait de points de contact entre la doctrine de
notre bienheureux Pere et ses conseils.
Puisque nous sommes des t hommes de Dieu , nous
devons travailler comme des (t hommes de Dieu ,. Oi
sera notre modele? Dans l'.vangile: ti Que ferait
Dieu, que ferait Notre-Seigneur a notre place? ) Et

ainsi relever nos occupations, souvent basses, pea
interessantes, pas du tout en rapport avec notre vocation, semble-t-il, par une grande hauteur de vues. « Je
puis faire de grandes choses, ajoutait-il, et les faire
sans m&rite; au contraire ... Je puis avoir moins de

grandeur et moins de profit spirituel en 6crivant une
Vie-de Jeanne d'Arc qu'un tel, prktre mobilis6, ea
soignant. ses malades, en charriant du fumier. ) La
noblesse de pense's entrainera celle du langage, car ii
ne faut pas s'enliser dans son milieu : nous ne pouvons pas, nous ne devons pas parler comme les autres! Nous devons parler comme Notre-Seigneur dans
l'.vangile avec simplicite... avec gravit&... avec:
bonti... Et votre exemple alors peut etre beaucoup
plus eloquent que bien des sermons que nous aurions
prhch-s..,
A la sortie, il a un mot aimable pour chacun et
I'on se s6pare un peu reconfort6 par cette bonne parole et par l'atmosphere de , famille , que l'on a respir6e quelques instants.
Voila, Monsieur et cher Confrere, ce que j'ai cru
pouvoir vous intiresser, car le reste est assez monotone.
BOUCLET.
D'autres mobilis6s vont se retremper k quelque pelerinage
c61lbre.
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Lettre de M. COLLARD, Prifte de la Mission,
. M. ROBERT, secrelaire de la Congrigation.
Bordeaux, 9 avril 19X7.

MONSIEUR ET CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous Pourjamais!
Oii, j'ai eu la consolation d'aller passer quelques
jours de permission A Paray-le-Monial. QueLreconfort de se sentir enveloppe par cette atmosphere de

pi6t6 qui regne en cette chapelle oiu eurent lieu les
principales r6velaiions du Coeur de J6sus an monde!
Mais les douceurs ressenties et les graces revues durant les heures pass6es au pied du saint Sacrement,
dans le sanctuaire de la Visitation, sont choses trop
intimes pour etre racontbes.
La bienveillance d'un chapelain me valut la faveur
de visiter en d6tail la chapelle des apparitions, d'entendre l'histoire int&ressante des nombreux ex-voto,
des multiples 6tendards et des riches lampes qui la
d6corent. Bien des souvenirs song gardes l1, bien des
supplications et des actions de graces! Remarquez
specialement le fac-simil6 de la banniire des zouaves
pontificaux de Loigny, depose par le g6neral de Charette lui-meme, les couleurs de Colombie, qui est l'une
des rares nations qui se soit officiellement consacr6e
au Sacr6-Cceur, le president de la R6publique ripwtant aprbs l'archevqque de Bogota et toute l'assistance
apres eux, la formule de cons&cration. La famille de
saint Vincent n'a rien laisst A Parayf mais il m'est
doux de penser que, en 1881, le bon Pare Fiat y vint
avec la Tres Honor6e Mere et qu'ils consacrerent les
deux communaut6s au Coeur de Jesus.
Le Musee eucharistique on 4 hieron n, monument
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6leve en 1'honneur de Jisus-hostie roi, presente, an
milieu d'une certaine bizarrerie de disposition, un tres
vif int&et. Mais 1• encore, dans la salle des docteurs
et des d6fenseurs de 1'Eucharistie, j'ai vainement
cherch6 notre Bienheureux Pere. Et pourtant, ne fut-il
pas un grand d6v6t du saint Sacrement, son docteur
et son d6fenseur contre les jans6nistes? Puisse un
artiste bien inspir6 mettre en relief cette- gloire de
notre fondateur, dans un chef-d'ceuvre de peinture on
de sculpture, digne des -suffrages des connaisseurs et
des croyants!
A propos de saint Vincent de Paul et de son culte,
vous me permettrez de vous rapporter ce que me dit
une religiense de la Visitation avec laquelle j'ai pu
m'entretenir. a Nous regardons saint Vincent de Paul
comme notre oncle. Oui, insistait-elle, il est vraiment
comme notre oncle, non seulement a cause de ses
relations d'amiti6 avec saint Francois de Sales, mais
sartout parce qu'il a e6t si longtemps le directeur de
notre Mere sainte Jeanne'de Chantal. » D'ailleurs les
Visitandines qui ne r6citent pasl'office canonial proprement dit, mais le petit ofIee de la sainte Vierge,
sont antorisees par Rome, a faire mimoire de certaines fetes et c'est le cas pour celle de saint Vincent
de Paul.
Mon sejour a Paray se terminait le 26 mars. Ce
jour-li, l'figlise faisait l'office renvoy6 de l'Annonciation; ce jour aussi, les Filles de la Charit6 renotvelaient leurs saints engagements. J'y pensais, dans
le sanctuaire du Coeur de Jesus, d'autant plus que
deux d'entre elles, qui -'occupent de I'ambulance etablie dans une d6pendance de la Visitation etaient 1i.
C'etait encore la date choisie pour l'offrande solennelle des drapeaux allies au SacrC-Coeur. La veille, le
cardinal Bourne avait dit qu'il voulait faire de cette
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journ4e une journ&e historique. Pour la circonstance,
on avait sorti de dessous Pautel le corps de la
bienheureuse Marguerite-Marie renfermg dans la
magnifique chisse offerte par la Belgique, et on
I'avait place, comme a 1'epoque des pWlerinages, pris
de la grille du choeur des religieuses.
Le drapeau franqais avait djA &teapportk a Paray
au debut de la guerre; le drapeau beige etait 1U aussi
depuis avril 1915. Ils fBrent encore presentis d'une
maniere solennelle et unis aux autres en ce jour. A dix

heures et demie, le cortege forme dans le pare des
chapelains, a l'ombre de la vieille basilique clunisienne, se met en marche par le chemin, blanc de
neige. Le 4drapeau francais va le premier; puis le
beige, que suit Mgr Deploige accompagn6 de plusieurs
officiers et soldats de son pays. Le drapeau anglais
6tait porte par un pr6lat d'Angleterre, le roumain par
le prince Ghika. Mgr Pini, escort6 par plusieurs eccl&siastiques d'Italie portait le drapeau italien. Les drapeaux russe, polonais et serbe 6taient entour6s de
personnalitis dont je ne me rappelle plus les noms
ni les qualit6s. Enfin s'avancait un splendide drapeau
japonais, arrive de Tokio, et dans les plis duquel on
voyait briller, comme d'ailleurs, dans ceux des autres
pays, l'image du Cceur de Jesus. La plupart de ces
6tendards avaient et6 benis par le Saint-Pire. Venait
ensuite le clerg6 pricedant Mgr Berthoin, 6veque
d'Autun et Son Aminence le cardinal Bourne.
Ce ne fut pas sans peine que les diff6rents personnages qui composaient ce cortege purent se frayer un
passage k travers P'assistance composte de phlerins
venus d'un peu partout et qui debordait de la chapelle
oi pourtant on 6tait bien serrA. On y remarquait de
nombreux-uniformes, dont un certain nombre etaient
ornis de galons d'or,

En arrivant, les drapeaux allies s'inclinaient bies
bas devant le tabernacle et allaient se ranger aux
pieds des degris de l'autel. L'iveque d'Autun, dans
une delicate allocution, souhaita la bienvenue au cardinal et aux autres reprisentants. Puis Mgr Bourne
montant en chaire, d6finit dans un superbe discours,
la signification de la ceremonie. C'est avec une filiale
fiert6 que je l'entendis nommer saint Vincent de Paul
comme un des quelques saints qui sont comme les
plus caracteristiques et les plus nobles gloires de la
France.
Quand l'orateur arriva a la peroraison, ce fut spontanement que l'auditoire r6p6ta, apres lui, les protestations des premiers disciples. Ce fut un instant
d'imotion intense et pin&trante. Ce n'etait pas la foi
enthousiaste des processions de Lourdes, mais quelque
chose d&aussi convaincu, d'incomparablement plusgrave et plus impressionnant.
Le tout fut 6cout6 dans le plus religieux silence. Le
cardinal, qui parle fort bien le francais, lisait lentement, soulignant de la voix les passages les plus
importants.
Descendu de chaire, il se rendit au maitre-autel et
rebut de chacun des d6legues leur drapeau respectif
qu'il remit a l'6vqque d'Autun et qu'on plaga en faisceau, derriere la chisse de la bienheureuse Marguerite-Marie. A cet instant, la maitrise entonna le cantique si populaire : Pitii, moi Dieu! qu'oji chanta avec
une singulibre ferveur. Chaque couplet parlait des
gloires,-des douleurs ou des esperances de l'une des
nations dont les 6tendards 6tiient presents.
Le salut solennel du trbs saint Sacrement suivit,
termin6 par le chant de l'Ecce quam bonum. Je l'ai
chant6 bien souvent, ce psaume, mais en cette circonstance, combien le sens m'en paraissait 6largi. Ce
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n'6tait plus la joie intime mais restreinte de la vie
religieuse qu'on c6lbrait, mais 1'union r&v6e des peuples dans l'amour du Prince de la paix.
Cette ciremonie fut non seulement belle, mais encore et surtout r6confortante. Mgr d'Autun, je crois,
disait que c'6tait le commencement de la r6alisation
des d6sirs du Sacri-Cceur. Puisse-t-il avoir raison!
Qu'il vienne bient6t, ce jour oi ce ne seront plus seulement les iveques et les fiddles, mais encore les autorit6s constitudes, qui placeront sor la soie des drapeaux l'image du Cceur de Jesus, et qui viendront lui
consacrer -es nations dont ils sont les mandataires
officiels et dont les drapeaux sont les symboles!
Je ne vous parle pas du tombeau du v6ndrable P. de
la Colombiere et de la chapelle de Notre-Dame de
Romay que j'ai visit6s en phlerin. A Paray, le Sacr&Cceur est tout et le-reste n'interesse qu'a demi.
Vous me souhaitez de reprendre bient6t le saint
habit. Oh! comme on le desire! On n'ose pas y penser
seulement, tant il semble que ce soit lointain et presque
impossible. Enfin, je me souviens de ce que M. Constant me disait au d6but de ma vie militaire, alors
qu'elle me semblait si dure : a Nous sommes comme
saint Vincent, qui, d6j& pr&tre, fut pris et fait esclave.
Comme lui nous sommes astreints a toutes sortes de
besognes vulgaires et p6niblescomme lui nous sommes
assujettis a des chefs qui ne devraient pas l'etre et qui
sont souvent dyscoles; li comme nous a subi 1'humiliation d'examens tels qu'on n'en fait subir qu'auxanimaux. Et dans lesdesseins de Dieu, tout cela n'6tait
pas seulement pour sa sanctification, mais encore une
pr6paration pour plus tard. Pourquoi l'6preuve actuelle? Nous n'en savons rien, mais Dieu le sait : ilsuffit.
Maurice COLLARD.
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Lettre de M. Henri MARTIN, Pitre dk la Mission,
a M. LouwYCK, Vicaire gin•ral.
I avril 1917.

MONSIEUR LE VICAIRE GtNIRAL,

Votre binidiction, s'il vous plait.
Depuis le 23 mars, j'ai quitte les environs de Montdidier d'oh je vous ai 6crit une fois et ou nous avions
pass& les mois d'hiver. Cette fois, c'est pour aller de
Vavant et revoir ces pays reconquis avec tant de peine.
,De Montdidier, nous sommes alles nous installer
dans une petite ville oh je n'ai revu que les ruines d'un
h6pital oi se trouvaient,au- debut de la guerre, des
Filles de la Charit6 qui, -aprs une odyss6e bien
penible, et pour une on deux d'entre elles des condamnations terribles, heureusement sans r6sultat, sont
revenues en France, il y a un an deja. La ville est
complktement d6truite et ce qui reste des habitations,
dans un 6tat lamentable. Rien ne pouvait resister aux
bombardements de l'artillerie francaiseaS kilomztres,
et surtout aux 6normes mines que les Allemands ont
fait exploser a tons les carrefours au moment de leur
d6part.
Quelques bons vieux et pauvres vieilles anciennement assistes par nos seurs se trouvaient, depuis le
d6part de ces derniires, entasses dans des caves ou ils
ont passi trente mois comme des miserables, sans
soins et sans autre nourriture qu'un pain immwangeable
et quelques pates que le ravitaillement americain leur
procurait. Ils ont &ti depuis la reoccupation franwaise
Avacues sur des hospices francais.
Hier, nous avons quitt6 ces lieux peu hospitaliers
pour gagner une zone plus rapproch6e des nouvelles
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lignes francaises et nous sommes install6s dans un
h6pital civil oi grande fut ma joie d'y rencontrer de
nos bonnes soeurs qui y ont subi toutes les horreurs de

l'invasion depuisjle debut de la guerre. Vous cor
prendrez quelles furent les premieres impressions de.
ces excellentes Filles de la Charit6 a la vue du premier Lazariste qui frappa a leur porte. Depuis septembre 1914 sans aucune nouvelle de la Communaute,
tous les &v6nements qui se sont succ6d6 chez nous
depuis lors leur etaient complitement inconnus; elles
n'avaient appris" que la mort de Notre Tres Honor6
Pere .illette.
Aussi les questions succidaient aux
questions et, pour elles comme pour moi, ce fut une
heure bien precieuse que cette rencontre. Je suis installe chez elles et leur serai toujours reconnaissant
de la grande bont6 qu'elles ont pour moi.
Ma soeur Brieuls et ses sept compagnes vont bien.
Elles ont beaucoup souffert,-mais cependant il faut

reconnaitre que la protection du bon Dieu les a bien
epargn6es, et qu'en somme, vu ce qui s'est passe autour
d'elles, elles s'en sont tire Abon compte. L'alimentation a &t6 peu abondante ettrop souvent defectueuse,
elles ont pu cependant avoir certaines faveurs. Plasieurs fois i la veille de partir pour l'Allemagne, elles
ont di d6truire en presque totaliti leurs livres de
Communaute et elles voudraient bien en posseder de
nouveaux. ttant encore trop r6cemment ici, 1'administration des postes civiles leur rend difficiles les
relations avec Paris. Je vais me charger de correspondre pour ma soeur superieure avec la Communaut6
pour leur procurer ce dont elles ont besoin. Je me suis
dejA permis de demander au bon frere Houppert de
m'envoyer quelques cires pour la chapelle. Un pr&tre
allemaqd qu'elles logeaient leur avait presque tout
pris, ornements et linges d'autel 6taient d6ja sous
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caisses, et c'est a grand'peine que ma smur Brieuls
a pu empcher I'expedition.
Je vous serais bien reconnaissant, Monsieur le
Vicaire general, si vous avie'z la bont6 de me faire

exp6dier par poste et separ6ment, les derniers numeros
des Annales. Nos bonnes-soeurs n'ont plus rien pour
leurs lectures et il y a dans cette publication beaucoup
de nouvelles qui leur feraient le plus grand plaisir.
Henri MARTIN,
Manipulateur-radiologiste.
Le frere Guinard 4crit le 3o mars 1917:

Comme I'indique l'en-tete de cette lettre, me voici
encore chang6 de residence: je suis maintenant affect6
a la 18" compagnie E du 34' r6giment d'infanterie
territoriale & Montier-en-Der (Haute-Marne).
C'est aux compagnies d'abatteurs d'arbres, fournissant les traverses de bois pour les voies ferries militaires, c'est trbs dur: j'y ai 6t6 vers6 comme secretaire,
mais j'y remplis toutes sortes de corvyes et emplois
qui n'ont rien de la vie d'un secr6taire : enfin! Fiat!
Je siis cantonn6 dans un ancien presbytere, il date
de 1620; les murs en torchis tombent de v6tuste, les
ferq•tres n'ont presque plus de carreaux, et les portes
ne ferment que de misire, autant vous dire que c'est
l'h6tel des courants d'air, mais on ne s'en fait pas pour
cela et on aime toujours le bon Dieu et sa vocation et
meme de plus en plus.
Je n'ai qu'un d6sir,c'est que cette dure guerre setermine vite et que nous reprenions nos cheres habitudes.
II fait ici un temps epouvantable: grble, pluie, tonnerre, neige, vent, etc., c'est & se demander si nous
n'allons pas avoir une r6edition du dl6uge, et nos
hommes sont par ce temps-l toute la journe en foret :
c'est vous dire qu'on n'y est pas trop confortablement,
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esperons que cela nous sera compt6 pour le purgatoire
et que le bon Dieu, en 6change de taut de peines, nous
accordera enfin la victoire.
H. Maurice GUINARD.

LES COMBATTANTS
Lettre du frere POMMIER, clerc de la Mission,

a M. LouwYCK, Vicaire gineral.
Du pays reconquis, 24 mars 1917.

MONSIEUR LE VICAIRE GENERAL,

Votre binediction, s'il vous plait!
Au milieu des graves- 6v6nements qui commencent
a se derouler dans le terrain militaire, vous pouvez
vous demander ce que deviennent tous vos fils. Je viens
vous rassurer encore une fois sur mon compte. Tout
va bien, moral et physique. J'6tais justement aux tranchies, lorsque 1'ennemi a commence son repli; c'est
avec plaisir que nous sommes sortis de nos trous pleins
de boue et d'eau et avons traverse sans la moindre
resistance ces r6seaux de fils de fer et ces fortifications
qui nous paraissaient imprenables. Cependant, ce ne
fut pas sans quelque apprehension que nous entrames
dans les premiers villages; heureusement, il n'y avait
que des arriere-gardes, qui s'enfuirent ou furent faites
prisonnieres. Puis, ce fut la surprise de trouver des
civils et-la joie de les liberer. Mais bient6t I'on aperqut les villages en flammes, et les d6gats produits partout dans la campagne; plus nous avons avanc6, plus
les ruines etaient abondantes; c'est horrible a voir
comme i raconter.
La resistance a commenc6 pour le passage duscanal:

mais nous venons juste d'etre relevis, je ne sais pour
combien de temps.
Votre flls trýs obbissant.
J.-B. POMMIER.
Le fretr Coustenoble 6crit le 27 mars 1917:

Le bon Dieu permet que je sois encore en vie, bien
que je 1'ai ichapp6 trbs souvent; j'en ai vu il y a
quelques jours coupes en deux i mes c6tis, car il faut
que je vous dise, depuis quinze jours, je suis planton
du vaguemestre, et malgr6 que les routes soient bombarddes, coftte que cofte ii faut porter-les lettres aux
positions, a 15oo mitres des Alleaands. Ceux-ci
semblent s'acharner apres Ia malheureuse cath6drale
de Reims dont nous ne sommes pas eloignis.
Je vous envoie ut morceau d'avion ennemi abattu a
mes c6tes, le 25 f6vrier, A seize heures, je.n'ai en que
le temps de faire partir mes chevaux au galop.
Marcel COUSTENOBLE.

LES SCEURS
Lettre de la saur PIOT, Fille de la Chariti,
a la Tres Honorke Mere MAURICE.
Bailleul,

ce 3o janvier 1917.

MA TRES HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigeaursoit avec nous pour jamais!
Depuis huit jours, j'tais tres inquikte du canon et
surtout des taubes qui, malgre le froid, se montraient

davantage, mais je restais confiante, et 6tais loin de
m'attendre au coup qui nous frappe.
Uae de nos employees, cinquante ans, a ht bless6e
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assez grievement par une bombe, et un de nos chers
petits orphelins, sept ans, a &tt tue par une autre
bombe, hier au soir a cinq heures!...
Pendant une grande partie de la journ6e, les aviateurs anglais avaient poursuivi les taubes. Le calme
etait revenu et nous nous itions mises a l'amidon de
nos cornettes.
Nous venions de terminer la pr6sence de Dieu,
lorsque trois detonations formidables retentissent, en
meme temps que jaillissait une gerbe de feu, et que se
faisait sentir une forte odeur de soufre. Nous avons
bien cru notre derniere heure arriv e!... L'instant de
crier: < Mon Dieu! ayez pitie de nous! Mabonne Mere,
saint Joseph! sauvez-nous! - le danger 6tait.pa.4s&
Aucune de nous n'6tait atteinte, mais, helas! il n'ea
6tait pas de meme de nos chers enfants... Les aines
6taient au salut, mais les tout petits et les enrhum6s,
car il fait un froid terrible, 6taient dans une salle de
r6creation, au rez-de-chauss&e. uls avaient r6cit6 le
chapelet, et notre petit Joseph Deldyck terminait la
derniere dizaine, lorsqu'un 6clat de la bombe, penetrant par une fen&tre, lui fracassa le crine. La mort a
6tC instantanee, et il a'y avait plus qu'un cadavre tout
sanglant, lorsque nous le relevaines.
Jugez des cris, des larmesde nos autres enfants,
de mon emotion aussi, ma Tres Honoree M&re!
Je ne sais comment j'ai pu tenir etnos sceurs aussi,
car notre peine est commune, devant un pareil spectacle!... Je ne pouvais me faire a l'idie que le bon
.Dieu me demanderait le sacrifice de mes enfants!
Et pourtant, je dois encore le remercier, car c'estmiracle qu'un seul ait et6 atteint : c'est le cri de tous
ceux qui viennent voir les d&gits qui sont nombreux.
Mes quatrecompagnes et moi devious &tre6crases;
les 6clats meurtriers oat perfor6 les mars, le plafond
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de la salle oh nous nous trouvions, mais out passe pardessus les t6tes.

Aujourd'hui, les visites de condol6asce n'ont pas
cess6. M. le Maire, tous les administrateurs se sont
montr6s on ne peut plus sympathiqueset bons. Chacun
vient nous aider, nous consoler, me disant que je n'ai
rien a me reprocher, puisque, hblas! ce terrible danger
menace tout Ie monde.
L'arm6e anglaise, nos motocyclistes surtout, se sont
montr6s admirables de d6Iicatesse, de devouement.
Ils ont fait le n6cessaire pour nous 6viter les tristesses
qui accompagnent toujours un pareil accident. Pea-dant plusieurs heures, ils ont travaill6 pour garnir
de papier fort les fen&tres dont les carreaux sont
tomb6s.
Nous n'avons plus une vitre dans la maison; les
murs ext6rieurs sont cribls de trous; plusieurs arbres
arrach6s, haches, mais tout cela n'est rien. Diji on
commence les r6parations.

Priez pour nous, ma Trbs Honorde Mere, surtout
dans la chore chapelle oh l'on se sent toujours consol6e
et reconfort6e. Je m'y suis transportbe en esprit bien
des fois depuis hier, car il y a des instants oi la tristesse m'6treint A me briser..
Notre employee est a la maison des malades, tenuec
par des religieuses; on m'assure qu'elle guerira. Elle
est bless6e a la t&te, et Acinq autres endroits du corpsi
mais ce n'est pas profond. Cette bonne fille n'6tait pas
avec les enfants.- Elle etendait du linge dans le jardin
oi sont tombees les bombes. Notre cher petit sera
enterr6 jeudi matin.
J'ai du quitter ma lettre, bien des fois. Je remonte
encore du parloir o& un adjoint vient me dire, u pour
ma consolation n, que le taube, meurtrier de notre
enfant, a et6 abattu aux environs et Iaviateur tue. Je
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ne puis m'en rijouir, mais c'est toujours un pirate de
moins!

Qu'il fait bon ktre unies comme nous le sommes en
pareille circonstance! Nos soeurs qui partagent si bien
ma peine, ne savent comment me t6moigner leur affection, car elles sentent bien que la responsabilit6 est
pour moi.
Une fois encore, nous recommandons a vos ferventes'
prieres n6tre petite maison, si expos6e par sa situation.
J'ai l'honneur d'etre, ma Tres Honoree Mere, votre
triste, mais humble et obbissante fille,
Seur PIOT.
Lettre de la suce DUBOIS, Fille de la Chariti,
.ila Trks Honoree Mere MAURICE.
Barlin, 22 avril 1917.

MA TReS HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous

four jamais!

Depuis plusieurs jours, je voulais vous 6crire, mais
nous avons Wt6 si surmenaes cette semaine que je n'ai
pu disposer d'ua instant..
Connaissant tout 'intlr&t que vous portez a nos
oeuvres, a nos pauvres families d'evacues, je ne veux
pas vous laisser ignorer plus longtemps le grand
malheur arriv6 dans Pune de nos fosses.
Lundi matin, Pun de nos docteurs m'envoie un
billet, me disant de lui faire parvenir au plus t6t un
grand nombre d'objets de pansements. A la fosse n, 9,
une explosion de grisou venait d'avoir lieu, on ne
savait encore quel serait le nombre des victimes.
Ne pouvant m'y rendre mol-meme, retenue toujours
par ma vilaine bronchite, j'envoyai les objets demandis
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et trois de mes compagnes pour faire les pansements

aux malheureux qui remonteraient vivants.
Lorsqu'elles arriverent, elles en trouverent pjusieurs; I'un d'eux 6tait mourant, les autres tres brfiis
et tres contusionnes avaient pu s'echapper du lieu de
1'accident et etaient arrives A l'accrochage d'oi on les
avait remontes de suite. Sur ces quatorze ou quine

malheureux, on espere en sauver quatre ou cinq.
Au fond de la mine, des sauveteurs courageux cherchaient, au peril de leur vie, A decouvrir leurs pauvres
camarades, ils y arriverent non sans peine; mais h6las.
trente avaient trouv la mort. Au dehors, les femmes
et les enfants attendaient anxieusement pour savoir si
quelqu'un des leurs ne se trouvait pas parmi les victimes.
Pour eviter des scenes trop lamentables, on se resolut
. ne remonter les corps que le soir bien tard.
M. Ie Directeur de la Compagnie des mines avait
demande A nos sceurs de vouloir bien ensevelir les
morts; deux passerent done la nuit A la fosse; pendant cette nuit, elles en ensevelirent trente.
Vous dire, ma Tres Honoree Mere, les spectacles
affreux qu'elles eurent alors est impossible. Presque
tous avaient le visage, le thorax et les membres superieurs carbonisis. L'un d'eux n'avait plus de tete, onne put la retrouver, un autre avait les deux pieds emportes. La force de 'explosion les avait projetes et
disloqu6s.
En faisant I'appel, on constata que huit ouvriers
manquaient encore et malgr6 tous les efforts, on ne
put les decouvrir. Depuis lundi, on est parvenu A en
remonter un seulement. Quelques ingenieurs esperent
que-les'autres ont pu s'6chapper et sont peut-6tre

encore vivants dans un endroit ou on ne peut les
atteindre.

Jusqu'a present, notre petit village avait et6 protig6
visiblement des bombes de 1'ennemi et voila que le
-bon Dieu permet une si grande 6preuve.
Les funbrailles de nos malheureux ouvriers ont eu
lieu jeudi dernier; c'etait un spectacle impressionnant
que de voir ces trente-neuf cercueils dans notre petite
6glise tres bien dicor&e pour la triste circonstance.
M. le Vicaire capitulaire, M. le Pr6fet, un g&ndral
anglais, des colonels francais avaient tenu a donner
un t6moignage de sympathie a la Compagnie des mines.
Je recommande tous ces malheureux aux charitables
prieres de la Communaut6.
Sceur DUBOiS.
Lettre de la smur GUILLEBON, Fille de la Chariti,
& la Tres Honoree Mere MAURICE.
Herin, 23 avril 1917.

MA TRES HONOREE MERE,

La grdce de Noire Seigneur soil avec nous pour jamais!
C'est de notre cave que je vous 6cris : depuis une
dizaine de jours, les bombardements ont repris d'une
maniere intense; ces deux dernieres nuits ont &t6terribles. Dans celle de samedi a dimanche, deux maisons
de corons ont d6t d6truites; dans l'une, toute la famille a peri sauf le plus jeune enfant de quatre ans
qui a les pieds coup6s; il est &a 'h4pital de B6thune.
J'ai fait rapporter chez nous les cadavres du pare, de
la mire, de la fille ain6e, seize ans, d'un garcon de
neuf ans, et on vient de m'amener, tout a I'heure, la
fille de douze ans qui est d6c6dee i Barlin, ce matin,
de ses blessures.

11 ne restera sans doute de cette famille, qu'un petit
infirme soign6 &Berck depuis deux mois.
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Dans l'autre .maison effondr6e, il y a eu deuxtuts
qui couchaient an premier itage : un jeune homme de
vingt ans et son petit neveu de dix ans. Le pire ayant
ea la jambe cassee par accident a la mine est soigne i

l'h6pital de Nceux.
Mais dans quel itat 6taient ces victimes! deux
n'avaient plus de tete, un petit gar;on 6tait litteralement icorchM, toutes les entrailles sorties du corps,
'J'ai pu les faire mettre en biere des le soir meme,
grace i la complaisance de MM. les administrateurs.
Le sang coulait par ruisseau dans l'cole m6nagire oi
je les avais fait d6poser. Demain les auto-ambulances
anglaises viendront prendre tous ces cercueils pour
les conduire a l'6glise; je me demande comment oal

arrivera a se rendre au cimetiere au milieu de ces
sifflements d'obus.
Cette nuit, il n'y a pas eu de nouvelles victimes
Tout le monde se cache dans les caves. Les obus
tombent parfois toutes les dix minutes, puis toutes
les demi-heures, puis on est tranquille deux heures..
Plus rien ne marche. Bhthune est encore plus arros6e
que nous. Ce matin, le garde m'a dit que dix civils
avaient 6t6 tuas. A Sains, a Noeux, c'est la meme
chose.
Ma soeur Dubois, de Barlin, vous a sans doute 6crit
l'horrible accident arriv6 i la fosse n* 9, sur sa commune. Un coup de grisou, lundi dernier, a fait trenteneuf victimes parmi les ouvriers mineurs. II y en avait
huit d'Hersin, dont un jeune homme de vingt ans,
notre ancien enfant de choeur. Quel deuil dans nos
pays! La c6rbmonie des funarailles a 6t6 dechirante;
jamais spectacle pareil, si ce n'est parmi nos pauvres

soldats. La nef 6tait remplie par tous ces cercueils et
les proches parents dans les bas-c6tes. Un ordre parfait. Le grand vicaire, M. Guillemant, a prononc6 une

-

603 -

oraison funebre apris l'ivangile; sa voix 6tait couverte par le bruit des sanglots. Prefet, sous-prefet,
g6neral anglais, enfin tout le haut personnel de la
Compagnie des mines de Naeux ont renduhonneur aux
victimes; cinq n'avaient pas pu encore 6tre d6gagees.
On a entendu pendant deux jours, des plaintes 6touff6es.
Les sauveteurs travaillaient jour et nuit au peril de
leur vie. L'accident est dfi certainement h une imprudence qu'on ne saura jamais, car l'auteur a &t certainement le premier tue.
Je vous demande un souvenir particulier dans vos
priires, ma Tres Honor6e Mre, pour nos pauvres populations si 6prouv6es. Ma seur Pattiniez a bien failli
perir ce matin. Un obus a &clat6 a 20 metres d'elle,
alors qu'elle venait d'aller soigner deux petits bril6s
dans les corons de la Longue-Pierre. Je revenais d'une
autre direction et j'ai vu '6clatement de loin. Aussi,
combien j'ai tremble en attendant son retour! Mais
elle n'a pas eu m&me une egratignure. Mes trois compagnes.ont bien du courage; nous couchons a la cave
et y faisons de longues seances.
Le bon Dieu m'a rendu une bonne sant6, je veux en
profiter pour le servir plus g6nereusement au milieu
de ces epreuves.
.Sceur GUILLEBON.
Une sceur, liborte par le recul des Allemands,crit le 2avril,
de Nesle, a M. Louwyck, vicaire gdneral:
MoN Tuai

HONOtR

PERE,

Votre biendiction, s'il vous plait!

Je viens au nom de mes compagnes et au mien, vous
offrir l'hommage de notre ob6issance et de nos sentiments de filial respect.
Nous avons appris, avant la fihde l'occupation ille-
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mande, le grand sacrifice que le bon Dieu a demandi
aux deux families de saint Vincent, en appelant lai
notre Tres HonorA Pare, M. Villette. Nous n'avions
pas encore recu de la Communaut6 l'avis de son ilection, mais cependant, nous savions la nouvelle, et tout
pouvait nous faire espirer qu'il pourrait nous diriger
pendant de longues ann6es.
Nous avons vu pendant la guerre le bon M. Delaporte. Je l'ai consultL an sujet de nos voeux. Il m'a
r6pondu que nos voeux duraient tant qu'ils n'etaient
ias r6voquts par nous on par nos superieurs. J'ai &tk
tres satisfaite de la reponse.
Neus avons en aujourd'hui la visite de notre e6vque,
qui est un homme plein de coeur et d'intelligence. Je
crois que tons ceux qui l'ont vu on entendu doivent
etre satisfaits de l'intrf&t tout paternel qu'il a timoigni a la population de Nesle.
Sceur SELLIER.
Letres de saeu SAINT-PEREUSE , a la Tres Honoie
Mkre MAURICE.
Pargny-les-Reims, H6pital militaire n* 6.

MA TRks HONOREE MARE,
La grdce de Notre Seigeur soit avec nous pour jamaisL
30 novembre 1916. -

Nous sommes toujours a notre

poste entrant dans notre vingt-neuviime mois de
guerre. Oh! que le bon Dieu fait bien de cacher i'avenir! Si le sinistre horizon de sang et de feu se f&at
subitement dress6 devant nous, peut-&tre eussions-nous
recul6 6pouvant6es; mais non; chaque jour apporte son
effort sans doute mais aussi sa paix et sa consolation,
an milieu de 'effroyable cataclysme qui d6sole l'univers. Nos braves soldats ne se lassent pas de com-
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battre et de souffrir, pourrions-nous nous lasser de
souffrir, combien peu en comparaison! et de panser
leurs blessures?. Is sont toujours admirables. Sous
l'influence r6demptrice du devoir accompli dans la
souffrance et dans le sang, les ames jadis ferm6es a
Dieu s'ouvrent toutes seules; nous avons vu de veritables merveilles de grace et de conversion.
Un petit soldat, la gorge ouverte, la jugulaire sectionnee, recitait son acte de contrition a haute voix,
r interrompu a chaque mot par un flot de sang; un
autre disait : a Ma Sceur, donfez-moi un cat6chisme,
je veux le rapprendre o; d'autres attendaient le pr&tre,
pour ainsi dire, pour rendre leur Ame. a Dieu. Un
de nos petits Bretons vient de faire une mort admirable, ne parlant-que du bon Dieu, de sainte Anne,
du paradis oi il serait a ce soir n. « Je voudrais me
confesser! - Mais, mon petit, tu t'es deji confessE.
- Oui, mais je n'ai dit que mes p6ch6s, je voudrais
qu'on me fasse encore des prieres... des prieres! n On
ne pouvait 1'entendre sans pleurer.
Que ne peut-on tout se rappeler! mais le bon Dieu
n'oublie rien.
Un brave phre de famille de cinq enfants se mourait,
completement exsangue; la transfusion du sang s'imposait. Un infirmier et un bless6 se pr6sentbrent spontanement; le papvre malheureux fut sauv6.
I.'tat de guerre qui surexcite les passions et fait
6clore les plus beaux comme les plus tristes sentiments, nous amine parfois de pauvres enfants, v6ritables loques humaines aupres desquels cependant il
y a tout un apostolat a exercer. J'ai pour eux un attrait
particulier et je vous assure, ma Tres Honor6e Mere,
qu'on est souvent etrangement surpris des r6sultats
obtenus.
Nous venons d'avoir toute une s6rie d'enfants admis
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a 1'hpital comme a blesses de guerre >; pauvres
petites victimes de la grande guerre qui personnifient
ce qu'il y a de plus sacre ici-bas : l'innocence et la
souffrance. Membres emport6s par des explosions de
grenades dans les champs, heurties par des outils.
(R&cemment, deux ont iclat6 a proximit6 d'un d6p6t
de 5oooo; il y a eu cinq victimes :c'est miracle qu'une
explosion formidable n'ait pas eu lieu); 6clatements
d'obus; accidents de travail de jeunes enfants voulant
remplacer le pere mobilis6, etc.
Un soir, quatre petits freres et seurs nous aivaient grievement bless6s, dans one miserable charrette, gtelottant de froid : deux laparotomies s'imposaient; un petit bib- de vingt et un mois ne survkcut
que quelques heures.
Une autre fois, c'ktait une petite fille de.trois ans,
tamponnee par une auto. Le chauffeur ktait absolument
desol. .. ii me la remit dans les bras : Ma Sour, dit-il,
faites tout, tout, pour la sauver. ) Malgr6 les efforts
des majors et les n6tres, le petit ange s'envola vers le
ciel. apres avoir recu le bapt&me qu'il 6tait venu chercher i Pargny.
Nous l'avons revetu de blanc, entoure de lierre et
de ruban bleu sans oublier la chore mvdaille et le
petit chapelet blanc dans les petites menottes... c'etait
une veritable apparition; un infirmier en a pris us
rapide clicih pour la pauvre mere, et tons les blesses
sont venus prier lA; les jeunes phres de famille etaient
biqn 6mus.
L'auteur involontaire de ce malheur a veras d'abon'dantes larmes en revenant de Chilons, pour la voir le
lendemain: a Que voulez-vous? disait-ilje suisplre! *
Un matin; par un beau ciel clair, un taube nous
inspectait insolemment; nos 75 faisaient rage, leur tir
se rapprochait de pulus en plus;ippareil 6tait litterapre
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lement entouri de flocons blancs; enfin, un siffement
strident se fait entendre et met en fuite l'oiseau de,
mauvais augure, mais l'obus vient s'abattre sur une
petite chaumiere l'extr6mit6 du pare. 11 clate dans
une chambre oit reposent quatre enfants, broie la tete
de l'un d'eux, blesse tres grievement son petit frire et
coupe en deux le fidile chien couche aux pieds de ses
petits maitres; le lit des fillettes est couvert de shrapnells et de poudre. Le soir, j'allai rendre visite a
la malhaureuse famille, le pere errait dans le pare
comme un insensk...
On nous amena de suite l'enfant pr&t a expirer;
comme on le couchait sur la table, je lui dis : c Eh
bien! mon petit Marcel, tu es comme les soldats, tu
vas ktre courageux comme eux m. Alors, il croisa
ses petites mains sur sa poitrine et ne profira pas une
plainte. (Chose curieuse, nous lui avions d6ja extrait
un projectile de la main, quelque temps auparavant.)
L'enfant fat plusieurs jours entre la vie et la mort;
maintenant, il va bien et 6gaye tout I'h6pital. II a le
talent de se trouver toujours sur le passage des belles
visites : Mgr le cardinal,-les g6neraux et inspecteurs,
ce qui n'est pas sans profit pour lui; mais aussi, sa
petite vareuse a trois brisques a la manche gauche et
deux a la droite, de plus, uxe croix de guerre s'6tale
sur sa poitrine, et il se met si bien au garde a vous!
Nous avons assist a uone scene bien 6mouvante au
sujet d'un petit Breton. dont je crois dejA vous avoir
parl6. Une flkche d'aero lui avait transperc6 la tete,
et apris avoir perfor6 le pied d'un camarade, 6tait
allke s'enfoncer en terre. Ce pauvre petit estcompltement aphasique, paralyse d'un bras; mais il conserve
toute sa connaissance. - Un-jour, grand 6moi dans
l'h6pital; il vient d'arriver un brave homme avec un
large chapeau en velours et une femme en coiffe
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blanche; ce sont les pere et mere du petit Frangois
qui viennent le voir du fond du Finistkre, lui apportaut
du bon beurre et du pain de a chez nons ). I1 fallut

pr6parer A cette douce visite le pauvre enfant qui
pleurait et tremblait de bonheur. Le premier mot de la
vaillante mere, apris I'avoir couvert de caresses, fat
celui-ci: O
0 mon fils, pouvez-vous encore faire votre
signe de croix avec votre bras malade ? m Et avec ra
pauvre main, elle esquissa le geste. Comme elle 6tait
en grand deuil et mere de six enfants, je lui demandais
si d6ji la mort avait frappl chez elle : a Non, ma
Sceur, ce petit gars est l'ain6, mais tQute la Bretagne
est en deuil, puisque la-France est en deuil! ), Ces
braves gens nous suivirent A la chapelle, le chapelet
en mains, et le lendemain firent la sainte communion.
Je voulais vous dire un mot, ma Tres Honor&e Mere,
de nos autres grands enfants, les Marocains. Nous en
avons eu toute une srie. Nous les intriguions beaucoup
et ilsse disaient entreeux : ( Les damesblanches... ce
sont les a Fatman du Marabout. , Cela ne me plaisait
qu'imoiti6, vous le pensez bien, ma Mere, et je demandai a un de leurs sergents, blesse aussi, de leur expliquer un peu ce que nous etions. Ils parurent d'abord
surpris, puis si bien comprendre que, lorsque d'autres
camarades arrivaient, ils s'empressaient de leur dire :
a Ce sont les filles de Dieu... II viendra un, jour les
rechercher du ciel. ) Les Marocains aiment beaucoup
le pacifique jeu de dames qui se termine quelquefois
par des rixes et des injures; un jour, j'en surpris un,

son couteau a la main, guettant i la porte d'un couloir
son partenaire qui venait de le gagner. II etait dans
une surexcitation.... je le pris par la manche et il me
suivit, mais il ouvrit une fenetre et je crus qn'il allait
se jeter dans le vide; puis il se roula par terre, criant
et pleurant pendant un bon quart d'heure, a la suite*
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duquel sa colere passa subitement, grace a des lotions
froides. Depuis, il m'a prise en grande amitii et
chaque jour, va me chercher dans le parc un bouquet
de fleurs jaunes invariablement, dont il fait une sorte
de boule serr6e, aprbs avoir rape les tiges avec le plus
grand soin. II le d6pose alors aux pieds de la sainte
Vierge, en disant : (t C'est pour ton marabout. ) J'ai
pens6 bien des fois que notre bonne Mere n'6tait pas
insensible a ce pauvre present de l'enfant du desert.
o1 dicembre. - Nous avons eu le bonheur de faire
le 7 toute une journee de retraite pour nous preparer
a notre grande f&te.
La chapelle du chateau est pieuse et recueillie; le
soir, il est bien prescrit de voiler la veilleuse du sanctuaire et de la cacher au pied de I'autel afin qu'aucune
lueur ne transparaisse au dehors; - meme pr6caution
Ala salled'op6ration dont les buit cents bougies forment
un v6ritable phare. Toutes les fenetres sont tendues
de moleskine noire.
La sainte Vierge continue A faire son euvre... nous
avons parmi nos blesses un employ6 de la ville de
Paris, libre penseur et non 'baptis6. On sent que la
grice le travaille... I'autre jour, on frappe a la porte
de la salle d'op6ration : a Ma Soeur, c'est le micriant
qui demande s'il peut entrer a la chapelle? - Oui,
oui, qu'il y aille, avec les enfants de Dieu et ceux qui
veulent Ie devenir. » Depuis, il ne manque aucun exercice, chante de tout son coeur,., sa voix domine m&me
au Credo qu'il sait d6jA par cceur !
11 y avait ici un jeune soldat qui s'6tait engag6 dans
une voie perilleuse; infailliblement, ii 6tait perdu; je
me disais sans cesse:; Mon Dieu, si la sainte Vierge
pouvait done le regarder! » ]L-dessus, un camarade
1'emmene passer sa permission dans les PyrneCes; je

-

10io-

lai demande d'aller & Lourdes... il le promet a moitie.
Quelques jours plus tard, je recevais une carte de lui:
- J'ai et6 & Lourdes et j'ai pri6. , JI'tais bien heureuse et je 1'ai senti sauv6. En effet, il est rentri transform.... tout le monde le remarque et se demande
pourquoi.
On parle d'une attaque de gaz de Berry-au-Bac a
Reims; la i saucisse , vient de monter malgr6 un grand
vent pour inspecter I'horizon. Nous avons su par des
prisonniers que d'enormes reservoirs de gaz se trouvent
dans leurs lignes. Nousvenons'de toucher de nouveaux
masques perfectionnis, car les gaz sont de plus en
plus perfides. Quelques-uns ne deviennent meurtriers
qu'au bout d'un certain temps, alors que l'on ne s'en
m6fie plus... que de ruses, d'astuce! I1faut toujours
etre en veil.
Nos abros fouillent I'air en tous sens, et comme l'esprit et l'entrain francais se retrouvent partout, ils ont
fait I'autre jour une chasse bien amusante et inatten-

due, au-dessus de nos tetes; de paisibles oiseaux voyageurs qui traversaient le ciel ont &t6 pourchassis par
ces oiseaux 6tranges qu'ils ne devaient pas connaitre
et qui semblaient leur faire une peur terrible.
A propos de , bWteS n, un fidele chien vient de

nous donner un touchant spectacle. Lorsque son maitre
fut atteint d'un 6clat d'obus, le pauvre animal se mit a
hurler desespir6ment; il suivit le brancard jusqu'au
poste de secours, puis accourut a toute yitesse derriere
I'automobile qui l'amenait a. Pargny.

Depuis, rien n'a pu I~ faire quitter le lieu oi souffre
son maitre; il tache de se faufiler dans les couloirs et
escaliers et si la porte reste une minute ouverte, vite,
il vient se blottir pros de lui, lui fait mille caresses,
puis se cache sous son lit.
Nous venons de recevoir la visite du nQuvel aum6nier
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divisionnaire, superieur d'un grand s6minaire. II a
adress6 a nos hommes quelques paroles pleines de
patriotisme et de foi et semble beauccup aimer la cornette.
26 dicembre i916. - Pieuse messe de minuit,
attristee toutefois par la rumeur qui court : il est
question de dissoudre notre cher h6pital.
J'ai 6t6 faire ces jours-ci .quelques petites acquisitions a Reims, pour nos chers blesses, en vue des fetes...
je suis partie bravement a pied par un beau froid sec;
a mi-chemin, j'ai ete cueillie par l'auto du maire de
Reims, malgre mes protestations! et d6pos&e quelques
instants apres a destination. J'ai trouv6 notre pauvre
ville bien endommagee a nouveau, par les derniers
bombardements. Certains quartiers offrent un spectacle lamentable; c'est la mort et la desolation.
Ma sceur va admirablement; elle est toujours notre
mod.le en tout. Quant a nos petites orphelines, elles
etaient bien perplexes... on leur avait dit que Ie petit
Jesus de guerre 6tait si pauvre, si pauvre, qu'Il ne pour
rait rien leur donner cette ann6e, et puis qu'il fallait
tant de papiers, tant de sauf-conduits pour entrer dans
Reims! Mais elles ne se tenaient pas pour battues;
elles voulaient avoir la visite du petit Jesus, meme
sans 6trennes et s'appretaient a 6crire au g6n6ral pour
obtenir un laissez-passer en regle. - Pauvres mignonnes!
Reims, Ambulance 17, z6 janvier 1917.

I1 ma &t6impossible de reprendre plus t6t cette lettre,
ma Tres Honor6e Mere, malgr6 mon vif d6sir de vous
donner quelques d6tails sur nos derniers jours APargny.
Ils ont &t6 pinibles, douloureuxi Ce n'est pas une
petite affaire de d6m6nager si rapidement un h6pital
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de deux cents lits. Que d'inventaires! que d'emballages! Lorsque le dernier blesse est sorti des salles,
il nous semibla que le saint Sacrement quittait la chapelle. Tout le monde pleurait; il 6tait temps que cela
finit. Deux heures sonnaient; bravement, j'ai commence la lecture, mais au bout de deux lignes, impossible de continuer; ma compagne a -repris, nouvel
arret. LA-dessus, on frappe a la porte de notre petite
piece; c'&taient deux de nos majors qui venaient nous
demander un renseignement. ( Mon Dieu, mes Saeurs,
remettez-vous, remettez-vous! » mais_is ~taient aussi
la sale d'operation la
emus que nous. Je faisais
des
instruments
de
chirurgie avant de les
nomenclature
replacer dans les boites r6gimentaires, lorsque le gin&ral vint prendre possession de la pice. Comme je ne
pouvais me d6fendre d'un moment d'emotion au souvenir de tant de braves qui avaient souffert et etaient
morts 11, il commanda a I'un de ses officiers d'ordonnance de faire poser une plaque commemorative a la
m6moire de nos soldats.
Enfin, le. 29 est arrive... ce n'est pas sans dechirement que nous avons dit adieu a cette terre de Pargny
oii nous laissions, avec des souvenirs ineffaaables, de
veritables reliques, nos morts!
Nous avons recu de notre v6nr6e senur Desgarets
l'accueil le plus chaud et le plus maternel. Nos sceurs
sont surchargees et tres fatigu6es et nous sommes heureuses de pouvoir les soulager un peu.
Je passe toutes.mes journ6es lI'ambulance 17, voisine de I'h6pital 5. C'est l1 qu'est installI le poste
avance de chirurgie dont notre chef de seryvie de
Pargny prend la direction. Nous avofis eu Tavantage
de pouvoir lui faciliter un peu son installation.
J'oubliais de vous dire, ma Mere, qu'avant de nous
quitter, notre

mecriant v de Pargny, 6tait venu spon-
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tan6ment nous demander comme supreme faveur une
de nos chores m6dailles. Pensez quelle joie cela a et6
pour moi! II 6tait fort imu... j'ose psp6rer que le
germe de grace depos6 en lui levera. A peine arrivde
A Reims, je recevais de la prison militaire une lettre
d'un de nos ex-bless6s de Pargny - en prevention de
conseil de guerre, cas grave;-- j'y cours aussit6t et l'y
trouve tout bl&me de froid, mais dans les meilleurs
sentiments de repentir et meme d'expiation. Pendant
que je lui faisais envoyer un paquet bien chaud, je
vais a la division voir ses chefs qui m'apprennent qu'il
doit etre jug6 le lendemain. J'ai le, temps de lui faire
passer un petit mot d'encouragement et je le recommande au bon Dieu. Quelques heures aprbs, un officier
d'etat-major venait m'apprendre que le pauvre enfant
- engag6 volontaire, croix de guerre, etc.,- avait eu
devant ses juges une superbe attitude qui lui avait
valn le minimum de la peine encourue. II s'est engag6
dans I'infanterie et a dbja reconquis sa m6daille.
Inutile de vous dire, ma Tres Honor6e Mere, que
quand il a un instant de liberte, c'est ici qu'il vient le
passer.
Ma sceur continue a aller parfaitement! c'est une
vraie b6endiction! elle pense i tout, prevoit tout...
quand elle a un instant, elle va rouler les bandes A la
buanderie. - Ses voeux de nouvel an n'ont pas ete
banals. Comnme une de nos seurs rappelait devant
elle les protections particuliires dont la maison 6tait
I'objet et souhaitait qu'elles continuassent, ma sceur
reprit avec sa voix des grands jours : a Eh bien! moi,
nos sceurs, je vous souhaite la moort!!! n I vous est
facile, ma Mere, de faire toute l'application de ce vceu.
Sa petite sentence pour I'ann6e nouvelle est celle-ci :
" Composons notre ann6e d'actes de charit6 en paroles,
actions, pens&es, et nous irons a Dieu v&tues de robes
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d'or. , Une cave a 6tC ambnagie pour recevoir le personnel de la maison et, -

6 supreme bonheur! - le

saint Sacrement demeurerait avec nous! Avec Lui ne
pourrait-on pas tout supporter, mkme les t&nibres ext&rieures et interieures? Nous sommes calbnes et pleines,
de confiance.
Sceur SAINT-PtREUSE.
Extraits de lettres de ma seur DESGARETS,
i la Tres Honorie Mire MAURIGE.
Reims.

12 fevrier 1917. - Avant-hier, une attaque nous a
valu une s6rie de coops violents pendant sept heures
cons&cutives, les Russes avaient lance cette attaque et
I'aum6nier, qui y assistait, m'a dit qu'ils avaient &t
superbes d'entrain et de hardiesse; un certain nombre
sont tombes sur le terrain glac6, et les pauvres blesses
baisaient avec foi le crucifix de I'aun•anier auquel ils

s'adressent plus volontiers qu'i leurs popes.
( On s'agite et Dieu mene!1, Cette pensee est d'une
consolation immense comme toutes celles de la foi, o6
nous trouvons paix, confiance et aussi notre s6curite
dans les jours mauvais. Notre installation sous terre
est'terminie, mais nous conservons 1'espoir de ne pas
nous en servir.
20 fivrier. -

Nous avons en ce moment la messe

d'un zouave rempli de zMle et d'amotr de Dieu; il a
attire dans sa conipagnie, quatre-vingt-dix hommes i
-faire partie du tiers ordre de Saint-Francois. Us
jeune lieutenant, s6minariste, a form6 dans son r6giment neuf dizaines d'adorateurs dai saint Sacrement.
On demeure confondu!
... Ici, ma Mere, nous n'avons pas besoin de r6v6la-
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tions pour contempler les merveilles du Sacrb-Cceur;
hier de dix heures A midi, aujourd'hui de une heure du
matin A huit heures, les sifflemets d'obus ont passe,
sans arr&t, au-dessus de nous, ils sont tomb6s- tout
autour et pas un seul dans l'enclos dont les_ murs
portent une chaine de medailles du Sacr&-Cceur et de
la sainte Vierge!
Nous avons l'ordre d'ajouter plus de soixante-dix
lits A notre h6pital et- on construit des baraquements
dans nos cours; tout doit etre pr&t dans quinze jours.
- Notre ambulance est peupl6e de zouaves, de Marocains, de tirailleurs, tous heureux des bons soins et des
attentions que nos sceurs ont pour eux.
S
Seur DESGARETS.
Compl6tons ces details par la lettre suivante du cardinal
Lugon, archeveque de Reims; on verra ce qu'il faut de courage
i nos horoiques soeurs, pour rester dans une telle fournaise.

Nous vivons, depuis le i" avril, des jours tragiques :
c'est vrainent la passion de Reims qui a commenc6 A
se derouler avec la semaine de la Passion de NotreSeigneur. Voici nos 6ph6merides :
Dimancke des Rameaux, i" avril. - Bombardement
toute la journee. Je suis forc6 de descendre coucher
au sous-sol. 2048 obus.
Lundi saint, 2. - Bombardement violent : six tues
dans le civil.
Mardi saint, 3. - Bombardement intermittent dans
la matinee, continu dans l'apris-midi. De dix heures
a minuit, un obus d6molit l'abside de la chapelle de
Clairmarais, met en pieces la statue du Sacr6-Coeur,
ecrase l'autel'et ensevelit le saint ciboire et dix saintes
hosties sous un bloc d'un demi-metre cube de pierre.
An6antissement de la maison des seurs de Saint-Vin40
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cent-de-Paul et de Iorph~einat qu'elles tenaient Mt

de BWtheny; dix gros obus sur cet imnmeuble.
Mercredi sait,

4. -- Bombardement 6pouvaatabli

de trois. heures un quart a dix heures du soir.
Jeudi£ sai*?, 5. - Nuit agitee. A partit de deux
heures apres-midi; bombardement. Un obus renverse
le meneaa d'unt fenitre & Saint-Remi et tombe au
pied du saint; bombes suo le quartier de la porte de
Paris.
Ve•dredi saint, 6 -

Bobardement infernal a per

'tir de quatre heures : 7So obusl Mine Beaudet, chrI.
tienne admirable, fe~a de M. le cur, de Saint-Benoit,
tuee a huit heures du soir, dans une automobile, avec
la femme et la Ille du sacristain de Saint-Remi, le
chauffeur et an soldat. Cinq personnes tates a SainteGenevieve, an sortir de leur cave.
Samedi saint, 7. -

A quatre heures du soir, incendie

du grand s 6 minaire! Pas d'eau pour 6teindre le feu.
Les pompiers n'osent approcher, car les Allemands
lancent quatre obus par minute sur I'immeuble, toute
la oir6e et teste la p-it; d'ailear deux de letrs
hommes ont &~ tvis hier vendredi, deex autres ert
eu les jambes cass6es.
Pdques. - Pour tout office, une messe basse, a hait
heures et demie. Pas de vepres, et heureusement, car
a I'heure o0 oa a coattime de tes chanter commence
un. bombardement d'enfer. Le. fauboarg C&res est
incedii~
do
&g-anli, <dreite et A gauche, srr phs de
utM kiloa~te de oangeeat. Lt'glise Saint-Andrb est

ravag6e : votes kceotal6es, tours &ventr6s.Notre petit
seiinaire recoit tanlt d'obis qu' ilreste inbhabitabfe.
L'6gliae Saiat-Beoa
t a son pia-fnd effordrf , ses murs

--617 creves, son portique a moitie ecrou14,
ravage.

son clocher

Lwndi, 9. - Bombardement violent, six tuws, dixsept blesses, 1ooWo obus !
Mardi, io. Violent bombardement.
autour de Reims.

Combats

Jeudi, 12. - De neuf heures a dir heeres du soir,
bombardement violent. Notre Miaison est ars6ee de
d6bris projetes par la violence di choc des obus qui
tombeat atowr de nous. Dix obus autaur de 1'iglise
Saint-Remi. Un pan de.jur de la saUle des Rois (en
ruines et incendiie) est renvers6.
Vendredi, i3. - Bombardement violent autour de
nous, de onze henres deux heures et demie.
Sawedi, 14. - Violent bombardewemt de neufheroes
a onze hejres, autour de nous. Ob as phyxiants, rae
du Barbatu, rue du Cloitae, oi Mile L•parqueur en
meurt; quinze iteurent asphyxies. Le chatre de
Saint-Remi, sa femne et sa rfie maeurent aussi, empoisonn6s et asphyxi6s.
Dimancke, 15. - Nuit terrible, surpassant en herrear tout ce que nous avions vu. Toute la journe, tir
sur batteries, sur la ville, contre avions.
Leure de la saw SaINT-PRBEUSE,

la Tres Hotorfe

Mir. MAURacE.
Ieims, en caves, T7 avxil qp7.

Depuis lonngtemps ma Scewrm'avait ditdevous

&crire,

mais si douce que fft cette occupation, je n'en awais
pas trouv4 le loisir. Notre s.jour , en caves - me permettant de r6pondre a son d6sir et au mien, je m'em-
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presse de vous envoyer quelques d6tails sur notre vie.
Vous savez, ma Tres Honoree Mere, que depuis
plusieurs semaines les bombardements sur notre pauvre
Reims augmentaient chaque jour d'intensit6; le quartier Sainte-Genevieve etait particulibrement vis6. Les
tirs de barrage se succedaient journellement, mais le
Vendredi saint, la rafale a atteint'son apog6e : notre
- vin&re soeur Desgarets avait convoqu6 tout son monde
a quatre heures, au Sacre-Coeur, pour consacrer d'une
facon solennelle et irr6vocable la maison, les oeuvres
et toute sa grande famille. Cette consecration, jaillie
spontandment de son coeur, 6tait aussi belle que bri-lante et la ferveur de tous 6tait grande a cette heure
inoubliable. Sit6t termine, jk me hitais de me rendre
S1l'ambulance oui le directeur du service de santeet
ces messieurs d6cidaient du sort de notre ambulance:
poste de secours ? h6pital d'-vacuation ?
J'y arrivais lorsque des sifflements bien connus se
font entendre; je n'ai que le temps de me garer sons
un petit hangar avec deux de ces messieurs; la tourmente fait rage, les obus tombent en tous sens, des
murs s',croulent; les vitres, 6clats et platras volent de
tous c6tes; nous avons cru 'notre derniere heure arriv6e, mais impossible de sortir de notre r6duit. Alors,
j'ai renouvel6 mes voeux et tranquillement attendu; les
coups redoublent de violence, la terre tremble; ces messieurs n'y tiennent plus, ils courent, en rasant les murs,
se r6fugier dans une cave voisine oi la plupart de nos
blesses et malades se trouvent d6ja. Je ne pouvais les
y suivre et je reste seule dans mon petit abri... QuelI
ques instants se passent et je profite d'ine accalmie
pour rejoindre 4a communauti en toute hate. Quel
ravage dans' les cours! une bombe s'est abattue entre
la maison et I'ambulance, brisant notre belle Vierge
du jardin sur son socle de pierre et causant mille
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d6gAts (plus un seul carreau A la communaut6, tableaux arrach6s au r6fectoire, 6clats au dortoir et.dans
plusieurs salles, etc.).
Notre v6n6r6e scur Desgarets et toutes nos soeurs
sont en priere dans les sous-sols profonds et se morfondent de mon absence... Ma Sceur me dit : t Le
diable n'est pas content; notre consecration l'a mis en
furie : i va falloir vous m6fier. n Pendant ce temps,
ma sceur Anger et ma sceur Thoral volent a la chapelle
et descendent le tres saint Sacrement et les vases sacr6s
dans un abri sir et cache, prepar6 la veille avec anour
d'apres les indications de ma Soeur assistante. Ce sera
d6sormais le tabernacle de I'h6te divin.
Le calme parait se- retablir; j'en profite pour courir
au jardin ramasser la douce figure de notre Mere Immacul6e et ses deux mains 6parses sur le sol. De nonveaux sifflements se font entendre; vite, je retourne
a la communaut6 emportant mon pricieux fardeau :
nouvelle rafale et nouveaux ravages. Cinq femmes sont
tu6es pros de- la maison (les malheureuses pensaient
comme moi le bombardement passe et remontaient
de leurs caves). Elles restent dans I'attitude oi elles
sont tomb6es. Des militaires sont blesses grievement,
6
,un pauvre soldat a le pied emport , d'autres sont
atteints a la t6te. On nous amine des femmes couvertes
ds sang, un de nos petits du patronage blesse mortellement, etc. Les pansements sont rapidements faits dans
les sous-sols et des autos d'ambulance transportent
6
aussit6t ces malheureux hors la cit de mort, mais non
sans avoir requ dans la voiture m6me l'absolution et
les derniers sacrements. Quels souvenirs!
Et pendant ce temps, I'ceuvre de d6vastation continue. On entend des 6clatements de toutes parts, des
incendies s'allument. Nous profitons de la tomb6e de
la nuit pour faire partir rapidement les blesses 6va-

cuables de I'h6pital, ea voiture et mame a pied, pour les
formations voisines.
Le soir est & l'pnisson de la journie 1 vingt-trois
foyers flambent ensemble; c'est une cite laissee a
'abandon; splendide et terrifi.an spectacle par une
nuit merveilleuse; de-ci de-la, des fusees eclairantes
se detachent sur un ciel sombre. L'eau manque totalement depuis plusieurs jours, les obus ayant fait 6clater les conduites du chateau d'eau; de plus, de violents
tirs de barrage de l'ennemi encerclent chaque incendie.
Le grand seminaire est la proie des flammes; le
petit siminaire est ejtierement ravag6. Mgr le cardinal verse des larmes amares, mais conserve sa foi et
sa s6r6nit. Un des messieurs de l'ambulance 17 le
rencontre, errant par les rues, ne cachant pas sa douleur, mais profirant quand mnme des paroles d'espoir
et de paix.
DMs la premiere heure, trois de nos seurs vont
ramasser les cinq malheureuses victimes de la veille
que personne n'a os6 aborder. (Les pompes fundbres
ont quitt la ville depuis un certain temps, les'corps
restent l'abandon!)
Quel douloureux spectacle! -une pluie fine n'a cess6
de tomber sur ces pauvres caaavres horriblement mutilbs. II faut desserrer les mains crispies pour prendre
une clef nicessaire; une pauvre femme serre.contre
elle un petit sac contenant toute sa fortune une autre
est la mire de notre pauvre petit du patronage! Nos
scurs approprient un panvre riduit et alignent 1k les

cinq corps qui attendent cinq jours la sipulture.
Le bombardement reprend dans notre quartier;
c'est un sauve qu'i peut general. Une mere de famille,
-dont le mari a &t tua a. la guerre, nous dit a au
revoir ,,partant pr6cipitamment avec ses trois petitA

enfants; ells
et pour ainsi dire coup6e en deux
a notre porte; -nos sceurs ensevelissent sa d6pouille mortelle, deposoe sous un hangar; elle tient
encore 4 la wain son sac de voyage renfermant toutes
les indications du d6part. Lea trais pauvres chers
orphelins nous sont amenes... La petite Lonie, de
deux ans, ne cesse de rielamer sa mare,
Certains faubourgs de la ville sent ankantis; on n'y
distingue plus la place des rues; c'est un veritable
pilonnage; les arbres des boulevards sont rases, les
plus beaux htels s'eeoulent,.. immenses brasiers en
certains points; des autos combles d'emigr6s ont et6
pulveuiises on a'en a retrouv6 traces; des families qui
s'enfuyaient ont 6t6 arrkties par la mort. On voit dans
certaines rues des taches. de sang, des. lambeaux de
chair attaches aux murs. Parfoia une tate apeuree
semble sortir du sol, inspecte l'horizon et disparait
aussitt..a C'est un v6ritable " charnier n, nous dit un
agent de liaison.
Quel jour de Pique ! Une petite affiche a la porte
de l'6glise SaintQ-Geevieve -indique que deux messes
basses seront dites v si les 6venements le permettent n !
La population civile doit 6vacuer au plus tbt la ville
de Reims, n'emportant comme bagage c que ce qui
peut se porter A la main ). Que! douloureux exode !
On n'enteud que des pleurs et des g6nissements; il y
a des sccae dhjhiraates. Tout le rate de notre personnel infrmnier et antre, enfants, s'6branlent, non sans
e hIte, car le temps presse et il faut
douleur, maiso
gagner 9pernay au plus t6t si I'on ne veut 8tre contraint de faire la rcteo 4 pied.
Le general comwqiandant la place de Reims enjoint
a notre digna seur Deagarets ldo venir a'installer dans
d'autres caves plus sures; ma acur ob~it comme les

autres et, sans not dire, quitto sa chbre maison avec
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six compagnes, 'autre portion de la petite famille reste
a son poste,
Je voidrais, ma Tres Honoree M~re, vous faire une
petite description de nos caves, afin que vous puissiez
y suivre vos chores filles qui vont-s'y ccterrer n par
obbissance.
Un grand cellier se trouve a t'entr6e des caveaux
oh les popotes de ces messieurs sont installkes avec
provisions de sacs de terre, reserve, materiel, etc. De
droite, de gauche, 4criteaux indicateurs. On s'enfonce
alors sous terre dans de grandes galeries obscures
(&clairees de loin en loin d'un petit lumignon), oh des
caveaux parallles et lateraux aboutissent a. perte de
vue.
Celui qui nous est r6serv6 mesure environ-27 mitres
sur 3 m. So. 1I deviendra d6sormais unpetitt c6nacle )
par la presence de ma Sceuret ses ferventescompagnes.
LU, les bruits de la terre ne se percoivent que faiblement.
Le trbs saint Sacrement est venu s'abriter dans un
caveau semblable au n6tre. Des draperies blanches en
marquent le cc cheur ~, modeste petit autel, encadre
de deux drapeaux tricolores avec-effigie du Sacr6Cceur et de quelques plantes vertes. A droite, notre
Mere Immaculee; a gauche, les reliques de sainte Genevieve, notre patronne; le loqg des murailles, draperie blanche 6galement, sur laquelle se d6tachent les
stations du chemin de la croix. Rien n'y manque, ni
confessionnal, ni b6nitier! et surtout grand amour et
ferveur soutenue.
J-es bombardements redoublent pendant le cours de
la semaine de PAques; un vieux serviteur de la maison
sert d'agent de liaison et va matin et soir renseigner
ma Soeur sur tout ce qui se passe. Le travail abonde,
car les derniers obus ont amoncel6 des amas de plitras
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et de vitres i la communaute et a l'ambulance;quelques nouveaux blesses et malades nous sont envoy6s.
Les nuits deviennent p6nibles, il n'est guere possible
de dormir tant les d6tonations sont violentes et precipit6es, on est toujours sur le qui-vive a cause des
bombes incendiaires et asph)yxiantes. Enfn, nous arrivons Lla nuit du 14 au 15 avril, qui restera c6lebre dans
les annales de Reims; le communique parlera plus
tard de 16ooo obus tombes en trente-six heures, aprbs
un 6nonc6 precedent de 7 6oo : certes, il n'y a rien
d'exag6r&...
Une pluie de projectiles s'abat sur nous; dix-huit
bombes 6clatent sur la communaute, l'ambulance, les

d6pendances, etc., et font d'6pouvantables ravages; la
chambre de communaute est pulv6risee, le r6fectoire
endommag6, la grande galerie vitr6e projet6e dans la
cour. Un obus perce Ajour notre chore eglise SainteGenevieve, un autre traverse a l'ambulance la salle
la Victoire ) et 6clate salle

la Marne ). Un i5o

non explos6 git devant la salle d'operation, d'autres
s'enfoncent dans les cours et terrains avoisinants; partout murs 6croul6s, toits emport6s; un incendie se
-d6clare en face de notre porte. Grands ravages an
patronage dcs garcons, le grand dortoir des enfants
rejoit i- son tour trois bombes de gros calibre, etc.
D&s la premiere heure, le ge6nral vient, lui-meme,
constater nos d6sastres et exige notre transport
inm er-it anx caves: ( J'aurai trop besoin de-vous,
mes .,urs, dans quelqueg jours; je ne puis vous laisser
tuer inutilement. » II donne ordre d'6vacuer momentaniment l'ambulance et nous accompagne dans les
salles oi les lits sont tordus et bris6s, et i la communaute. Tout y est broy6, pulv6rise; il constate que deux
obus se sont abattus i la chambre (l'un, d'un tres
violent explosif, a la terreur des hommes ,, dit-il;
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l'autre, asphyxiaat, tmnoi I'Ucrt senteur que l'oa
per~oit encore.)
Que ne puiis-je vous donaer quelques dikails sur nos
tristes ravages! nos chers saints, dont dew de graudeur 'naturelle, sout riduits. en poussi~xe; les meubles
hachis, lcs portes arrachbes, les tableaux brisksz seule,
natre cbtre et vwiuxre Mgre Kieffer reste souriante dans
son cadre, dont le verre nuest mnime pas atteint... Le p6
trole des lampes est ripaudu a terre, tows na livires de
communaut6 sont d~chiqueots. je tro"ve sept sbrapnells dans notre sac noir, ils out formi emporte-pibcv
traversant blocs, registres et papiers (6paisseur de
, centimares am mcins); ily a des dilails inouis; nous
retrouvons dans les colars des ustensiles de la comW4u#

naut,, des tringles tordues, rideaux; c'est une v~ritable d4vastatation. Eafin! ii faut partif!
Nous sQmmes bien heureuae% de retrauver notre
bonne JMere et nos scewus qui s'einpressent do niws
faire la plus large place possihkledans leur campemeut
souterrain; nous soamzx pil~es, entassres. W)sArumaiv
saint Benoit Labre devien notre grand patran; ma
Sm~ur nous le fait invaquer jog nelkznent Ot encore
combien sommes-nous heureuseso et priyiIgpiies op
comparaison de taut d'autres!
Couue lit, deux bancs mpprochks ea un mnaelas;,
comme table, nos geaiuxp
cozp e-cam, w fond de
citeme, et tout& Fursisson
d
Unie inostrutUS't ca-ine en bois" coteafent jadis Up'
a9.4oplane, nous sert 4 la fQis d'amoire, de 46pouse,
de dkbarraA, etc.; noas ewpiloas sur le desus uog traditiounels sacs bleus que nous Waauys pas voulu laisiser
dans la tourmente t qui constitient toute xotrC
richesse.
Ma Scour est de plus en plus adrairable; quad on lui
apprend un vtouveau d~sasstre, lle ux'a que des pots
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d'abandon et de confiance en Dieu : c Dieu I'apermis!
que son saint nom soit bkni! tout ce que Dieu fait est
bon! , Sa sante n'est pas mauvaise, c'est une benediction dans cette atmosphere anormale et cette obscurite continuelre. Elle m'a charg6e de vous dire, ma
Tres Honorbe Mere, combienelle aimait la petite image
faite A la'main que vous lui avez envoybe un jour, reprisebtant I'Enfant Jesus portarit sa croix avec amour
et cette inscription : Jesu

patientissime.

Cette bonne Mere est en oraison continuelIe et d6sire
que nous nous relayons a la chapelle, afin d'aider sans
cesse par la prjire nos chers combattants (deux messes
chaque matin, chapelet en commun, salut deux jours
par semaine); nous disons le rosaire en entier,c'est une
viritable retraite.
Le 16 avril, on annonce un groupe considerable de
prisonniers; ils ne tardent pas i arriver cinq par cinq,
encadris de chasseurs a cheval, sabre au clair. La
plupart sont de tout jeunes hommes, presque des
enfants, iis semblent d6faits, d6prim6s.
Le canon tonne d'une fajon formidable, cela durera
ainsi pendant des jours et des nuits; a l'heure qu'il
est il n'a pas encore cess6.
Ma Soeur envoie au general un billet, comme elle
sait en ecrire, lui disant qu'aux heures de ses grandes

responsabilit6s, nous serons pres de lui par la priere
c J'y compte bien! o r6pond-il bonnement. II a pour
nous toutes sortes de d6licatesses.
Au soir de ce jour, un aero vient deposer un message qu'il lance des airs, enroulA autour d'une sorte de
hampe et reprend son vol aussit6t. C'est un curieux et
joli spectacle. Nos terribles ennemis ripostent a leur
maniire et s'acharnent toujours sur notre pauvre ville.
Je viens de voir un de nos ex-bless6s de Pargny, trbs
competent en la matiere; ii affirme que l'artillerie vient
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d'enregistrer un nombre d'obus fabuleux. Du reste, il
est des quartiers tellement ravages, que le passage
d'une bicyclette ne s'y peut effectuer.
Nous soignons de notre mieux nos. chers soldats
habitants des caves; ils dorment comme des bienheureux enroul6s dans leurs manteaux, sur des sortes de
petites couchettes de.bois montees syr pieds et superpos6es les unes sur les autres (genre cabines transatlantiques). Le matin, distribution de lait chaud et
parfois de bons oeufs tout frais des poules de ma Sceur.
Nous venons d'installer un poste de secours pour
soins de premiere necessit6, un modeste magasin de
vetements, lainages, sans oublier un a comptoir ,
d'objets pieux parmi lesquels la chore Medaille se
trouve en premiere ligne. Ma Sceur assistante est en
train d'organiser un petit ouvroir pour lavage et raccommodage de chaussettes.
Mgr le Cardinal est venu nous trouver dans notre
campement, accompaga6 de Mgr Neveu; il s'est paternellement assis auprbs du lit de camp de notre-vineree
soeur Desgarets et a passe une bonne demi-heure avec
nous; li, il a r6pandu son coeur, nous parlant de son
cher diocese et de sa bien-aimbe cathedrale.
Combien de temps durera notre vie sous terre? Dieu seul le salt ! - Les santes s'en accommodent a
moiti6 (humidit6, obscurit6, mouvements
mnimit6s,
manque d'air). Mais ma Soeur nous repete sans cesse
que ious devons accepter a cette obscure reclusion en
esprit de p6nitence, en expiation des d6sobissances
de notre vie et de notre esprit d'independance ,. Elle
nous donne 'exemple de toutes les vertus; l'autre jour
se sentant refroidie, elle a voulu se coucher, ajoutant
aussit6t i c C'est que je ne voudrais pas vous donner
d'embarras, vous avez autre chose k faire qu'a me soigner. ) Le matin, nos vetements sont humides et nos
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cornettes rivalisent de grice; la nuit, de temps en
temps, une goutte d'eau vous tombe sur le nez; mais
tout cela n'est qu'un detail.
20 avril. - Longue et bonne visite du g6n6ral dans
notre t gourbi )>. II demande des prieres pour obtenir

le beau temps; la lutte. sera apre, sanglante, longue
peut-etre; mais il est plein d'espoir. et dans 1'admiration du moral de nos chers Cpoilus >.-- Ce sont des
hommes extraordinaires, dit-il; je les aime et les
admire. .

-

23 avril. -

La bataille se livre toujours acharnee;

au moment oik je termine cette lettre, le bombardement est furieux. La chere cathedrale est la grande
vis6e; ses blessures ne se comptent plus; elle a plus
souffert en huit jours, disent ces Messieurs, que depuis
deux ans et demi. On nous apporte un 6clat qui l'a
frappee; il est de plusieurs kilos et son 6paisseur de
7 centimetres; c'est 6pouvantable. Un de nos majors
me dit que sur le parvis de la basilique les pav6s
semblent cjongler n sous les coups de l'ennemi; 1'un
d'eux a 6tC projete a un demi-kilomitre de la A une
hauteur de deux 6tages. Que restera-t-il de notre
incomparable monument? Des lorgnettes d'approche
sont constamment fixtes sur lui, on suit la lutte avec
une douloureuse anxiet6. Dieu nous garde nos plus
chers et plus beaux souvenirs de France!
Soeur SAINT-PIREUSE.

-Complitons ces d6tails sur la cathidrale par le passage suivant d'ane lettre du cardinal LUyon:

L'abside, a I'ext6rieur, est massacree; trois arcsboutants sont rompus; de nombreux pinacles sont
tronques ou renvers6s; les galeries A jour de l'abside
ou des-hautes murailles sont en grande partie jetees a
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terre. Les murs ont reu des blessures qui mettent en
p&ril leur solidit_. Les tours ont 't- gravement
atteintes. Enfn, lea vouttes soni effondries en cinq
endraits, daas le transept sud, dans le sanctuaire qui

est en rines, et devant la chaire. Les fonts haptismaux sont crashs; le maitre-astel, enseveli sons les
dicombres de la vofite, ne parait plus. Bicn enteadu,

les fenetres oat. t vidges da pea dc verrxiees qui
deameramint encore.
Cardinal Lu~oN.
Continuons le journal douloureux des sceurs daas leurs

catacombes. La stenr Desgarets 6crit le

15 aril :

Nos so•urs profitent d'une accalmie pour 'mettre le

linge a l'abri dans un sous-sol oi elles logeaient. Le
geniral avait eu hier la bont6 d'y envoyer un officier
da genie, il avait trouvi ce sons-sol assez sir.
Le propri6taire des caves est parfait, il nous facilite
toutes chases. 11 nous veut comne si nous etions chez
nous.

16 aril.- Nous voici, au soir, d'une jornme d'adoration promise an g6n6ral aux keures de ses grandes
responsabilitss;il en a 6t6touche et 6mu.
Ce matin encore trois bombes sur la maison, derniers acces de rage de 'ennremi. Les d6gits ne sont
pas importants. Je les signalerai i M. Albert Benoist,
le president de notre societe civile. Nous espbrons
rentrer avant pen de jours A la maison, et la mettre en
itat d'y recevoir les blesses; la Croix-Rouge a trourv
le moyen de parer au vide fait par les vitres brisses.
Nos seurs vont bien, elles reparent les nuits blanches
par un sommneil vraiment r6parateur, de huit lieures
du soir a six heures du matin, puisque nous avons le
bonheur d'avoir des messes A six heures et demie et A
sept heures et demie.
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Une des belles 6glises de Reims, Saint-Andre, a etC
incendiee la nuit derniere.
Je vous prie humblement, ma Mkre, d'excuser 'incoh6rence de mes lettres, cette vie dans l'obscurite est
quelque peu troublante pour le cerveau, mais bient6t
nous verrons la lumiere du jour. - Hier, beaucoup de
vittirnes d'asphyxie : a Saint-Remi, le sonneur, sa
femme et sa ille; le sacristain aussi, sa femme et sa
fille avaienat t6 tu6s par un obus. Pariii les soldats
qui habitent la galerie que nous parcourons taut de
fois (chemint de la chapell~), plusieurs souffraient de
ces gaz sans etre trop atteints; nous leur portons du
lait bien chaud; malgre leur fatigue, ils retournent ce
soir aux tranchlies.
3o avri. - Le bombardement,an pea calm pendaait
deux jours,a 6t6 oette nuit deraiýie d'oae intensitk terrinaate; quize maisons oat eit incendibes dans use
rue, non loin de nos soears de Sailn-Andrt, et ce
matin un autre incendie s'est d6clare dans un attre
ous atteadons, coniantes, quel
1
point de la ville. Et
sera Ie sort deaotre quartier? Pourvu qu'il nous reste
une pierre sur laquelle nous paissions news asseeio
pour parler de Dieu - ceux qui i'ignoreat, swrtowt anx
petits!
C'est ma ce mois de La tr6s sainte Vierge que Ie sort
de Reims va sedicider; nous attendons, le ceur ferme,
sachaat qie ce sort a 4etde6ide entre
sosees divines,de toute terite.

bes trots per-

LeAtre de sar DEVILDER, assistanted swur Desgarets,
4 la Trks HowormeMire MAUlI~CE.
Reims, 8 mai 1917.

Les jours se passent, ma MWre, laissant les 6venemenits dans les tenbres et notre sort dans Fincertitude
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du lendemain; ce qui ne trouble en rien notre confiance et notre petite vie que nous nous efforcons de
rendre toujours plus m6ritoire...
Dans notre r6gion, les op6rations ne vont pas mal...
c'est long, trs long... le bon Dieu nous demande surtout la patience, vertu que nous ne pouvons trouver
trop difficile a pratiquer en pensant a celle de nos vailJants soldats qui, depuis bient6t trois ans, combattent
comme des h6ros pour arriver A si peu de risultats...
Les bombardements continuent... hier, c'est notre
quartier qui a ete arros6. Quelques obus tombis non
loin de la maison out lance des eclats a l'ambulance et
au jardin; deux de nos sceurs en out recu pr6s d'elles
sans aucun mal. La bonne soeur F..., qui se devoue a
notre potager pour tacher de nous donner quelques
legumes pour l'6td, est, A cause de sa surditi, impassible quand les bombes sifflent et 6clatent... on uii faisait des signes desesp6ris pour lui dire de descendre
dans les sous-sols; elle de crier : a Mes fraisiers avant
tout! w
Tous les alentours de nos caves ont te- s6rieusement atteints; le mur d'entr6e perch de part en part;
une de nos compagnes,remontbe dans lejardin avec les
quelques enfants externes qu'elle r6unit encore-pour
les faire travailler, a e6t,par le d6placement d'air d'un
obus, projet6e A terre sur la pelouse... Le soir, nos
sceurs qui se trouvaient a la maison ont en de Ia peine
a regagner nos caves, tant la route itait dangereuse...
Nous finissons, ma Mere, par saavoir ce que c'est que
de circuler sous la mitraille, et quelle reconnaissance
nous devons A notre Immaculbe Mere qui nous aura
prot6g6es, combien de fois? Notre v6n6ree sceur Desgarets se remet difficilement de sa derniire crise, elle
est tres faible et passe a lit une partie de ses journ6es. Elle reste l'exemple de la ferveur et de I'aban-
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don. Serait-elle plus malade encore, elle nous entrainera jusqu'au bout, comme Ie general qui, bless6 sur
le champ de bataille, commande a ses hommes jusqu'a
ce que ses forces le trahissent...
II me revient a la pensie ce petit trait qui vous fera
sourire, ma Mere. Un jour que ma-Soeur partait au
jardin, suivie d'une compagne tres enrhumie, elle se
retourne et lui dit de ne pas sortir. La soeur,en fille
tres soumise, reprend aussit6t le chemin du caveau.
Nous entendions les soldats se dire entre eux : " Elle
a vite fait un demi-tour, la seur! ,... Un pr&tre qui
passait, toujours plein d'a-propos avec ces braves
gens, leur dit : , Vous ne savez done pas que c'est la
sceur d'un general qui a command6? n
Soeur DEVILDER'.
Letre de seur CLRY, de Vitry-le-Franfois,
A la Trks Honorde Mere MAURICE.
23 decembre 1916.

MA TRks HONORRE MERE,

La grdce de Ntre-Seigneur soit avec nous pour jamais
Je vous ai prpmis le ricit de mon voyage sur 4I le
front n, ce c front v illustre, navrant et glorieux ou se
jouent les destinies de la France. Bien d'autres que
moi sans doute eussent voulu franchir cette barr.iire
que I'autorit6 militaire met entre cette partie du
monde e. I'inthret ou la curiosit6 des civils, mais il a
fallu la puissaute intervention que vous savez pour
nous en ouvrir les portes, a M. Bettembourg et A moi.
Mile ~e Baye nous attendait done mercredi dernier A
Bar-te-Duc avec une auto mise a sa disposition par le
general lui-mnme; nous nous embarquames avec elle
et soeur Vente pour Souilly d'abord.
Sur cette route que l'on appelle maintenant la c voie
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sacrie Y,qui va de Bar a Verdun, c'est un d6fil6 incessant de troupes allant on revenant du combat, de

camions, de voitures, de canons, de mitrailleuses. Nos
soldats sont pleins d'entrain sous leurs uniformes
boueux, quelquefois sanglants; ils s'abritent comme ils
peuvent avec des v6tements impossibles... Est-ce que
ce sont des couvertures, des i-eaux de b&tes, des tapis,
des caoutchoucs ? 1 y a de tout. 11' fait si froid. Sur
la route nous croisons des groupes d'Annamites occup6s-a casser les cailloux et A refaire les chemins. Nous
traversons tout un r6giment de travailleurs marocains
qui revient apres avoir 1 donne &
a la fameuse c6te du
Poivre. - Combien, h6las! ne reviennent pas. - Nous
arrivons enfin Sonilly, centre hospitalier important...
Les baraques sont nombreuses, s'&tageant sur la col-

line; En ce moment la colline est durcie par le froid
tres vif; on peut se rendre d'une baraque 4 I'autre par
les petits chemins faiti'avec des rondins de bois.
Quand le temps s'adoucira ce soir, nous verrons que la
colline est de boue et nous enfoncerons dans cette
boue comme de vrais poilus, a moins que, nous arrivions &nbus tenir en equilibre sur les fameux chemins
de bois ob, si l'on ne glisse pas, on roule.
Tres bon accueil des m6decins, des infirmiires de la
formation et premiere audition' de I'antienne : a II
nous faut des sceurs, qu'on nous donne des sceurs... n
Nous visitons, tres int&ess6es, salles presque confortables, baraques immenses, g6neralement bien tenues.
Le travail est immense, fou... Mlle de Bay: nous le fait
remarquer a chaque instant. Cela est vrai, trop vrai.
Les majors sont bienveillants. Ils appricientbeaucoup
le service des sceurs. De Souilly, nous nous rendons a
Dugny, situ6 a 5 kilombtresde Verdun. C'est trop pris
de la ligne de feu pour ne pas etre expose-i recevoir
quelques marmites, mais aucune ne s'-gare sur notre
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petit convoi. LA, je vois couper un pauvre bras dont la
premiere partie a 6tiemport6e par un obus. On opIre
jour etnuit ici.C'est un premier poste oul'on transporte
directement du champ de bataille en deux heures.Aussi
qu'est-ce qu'on voit? Un jeune major, qui a l'air tres
intelligent, vient nous faire part de toutes ses angoisses.
La releve des infirmiers habitu6s au dur travail met les
majors dans le plus cruel embarras. Ceux qui leur sont
donn6s, quand on leur en .donne, n'apportent le plus
souvent que la plus complete -ignorance. - Si nous
avions des scmurs, nous sauverions des vies et garderions
aux families et a la France la plupart de nos blesses!
C'est en ce moment que me revenait la cl6ebre peroraison de notre bienheureux Pere aux Dames de la
Charit6 qui voulaient abandonner l'CEuvre des enfants
trouvis: Or sus, Mesdames, si vous les abandonnez ils
mourront, etc. a C'6tait aussi la pensee de M. Bettem-

bourg, qui me dit tout bas: u Si la Tres Honor6e Mere
voyait cela, ce ne serait pasdeux seurs qu'elle enverrait, mais dix. Les deux soeurs actuellement ADugny,
ma smur Guilbert et ma seur Batbie, ne distinguent
plus le jour de la nuit. Elles ne prennent qpe le strict
n6cessaire de repos et de nourriture, pour ne pas perdre

de vue les grands blesses qu'on lear amene tous les
jours et dont beaucoup, h6las! partent pour leur 6ternit6, tous ou presque tous en bons chritiens, grace aux
soeurs. -

Quittant cet asile de miseres, nous allons plus loin
encore, au Chgteau-Navel. La, c'est I'abomination de
la d6solation et I'exces de la souffrance nous fait

desirer de plus en plus la pr6sence et les soins de nos
soeurs. Le medecin-chef les reclame. II y a toute une
salle de gangrenes quirilent et vont mourir. Quelques
- f1irmiers-pr&tres seulement, qui ne suffisent pas A
-toutes les tAches. Le charbon manque, la lumiere
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manque, les bras manquent ;c'est navrant. Les majors
pleurent leur impuissance devant tant de detresse.
Malgr l'heure avancee, nous nous dirigeons cependant vers Froidos pour y surprendre la bonne sceur
Rosnet et ses compagnes, en train de souper en faisant
pieusement la lecture de table. Surprise, emoi, contentement, feu crois6 de questions et de r6ponses. Visite
de quelques salles toutes tris bien tenues. Pas de
blesses en cette formation, rien que des contagieux.
I1est neuf heures quand nous regagnons Souilly qui
est le centre bospitalier oil se tient le gros de la communaut6, trois sceurs! Les pauvrettes sont obligees
de vivre en carmelites quand elles reviennent de leurs
salles, cellules de bois, bancs de hois, ni chaise ni
prie-Dieu, une cellule pour chambre de communauth et
une autre avec une table qui sert d'autel pour oratoire,
et ces cellules donnent sur un corridor commun a toute
la partie feminine, heureusement bien compos6e, c'est
tout comme confortable... Une infirmiire me cede sa
cellule et va trouver gite sur un matelas reposant sur
les paniers d'emballage. Je suis honteuse d'accepter...
Les lits de camp sont encore ce qu'il y a de meilleur
dans le mobilier. Le soir, grace au poele allumi dans
le couloir, il fait assez chaud; mais, dans la nuit, le
froid et l'humidit6 p6nntrent, ily a du givre sur les lits
ou bien les cornettes sont trempees. Nous assistons le
matin i la sainte messe dans la pauvrecellule banale.
C'est Bethl6em. Oh! qu'll est bon, Jesus, de descendre
ainsi pour partager la vie laborieuse et souffrante de
ses petites servantes!
Cela m'amene tout de suite A vous parler de la chapelle. Cette soi-disant chapelle n'est qu'une des
baraques, et celle-ci isolke et comme tenue 1'6cart,

C'est pire que pauvre. Nos sceurs n'ont pas encore eu
le temps de I'approprier un peu. 1 y a au moins'vingt
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ou trente pretres, done beaucoup de messes chaque
jour. En causant avec celui qui sert d'aum6nier, je demandai pourquoi on ne gardait pas la sainte reserve.
C'est le tabernacle qui manque. c<Si notre Tres Honorde
Mere voyait cette chapelle, dit tout bas M. Bettembourg, huit jours apres elle serait pourvue. , Oh! ma
bonne Meie, le tabernacle, alors... Donnez A nos vaillants d6fenseurs qui sont marqu6s pour la mort le pain
de Ia vie eternelle. Oh! comme ce sera bon A ces
pr&tres-infirmiers qui souffrent tant de leur impuissance! Pour etre pratique et aller au plus vite, je crois
qu'A defaut de tabernacle,-car je ne sais pas s'il y en a
chez les marchands d'objets religieux; on pourrait se
servir d'un-beau coffret doublA de soie blanche et fermant A clef.
Je reprends mon r6cit. Apres avoir caus6 avec nos
chbres securs, avec Mile de Baye, avec les infirmieres,
M. Bettembourg 6tait revenu du presbytere de Souilly
oiu il avait requ l'hospitalite. L'Aglise et le village
sont A 2 kilomitres du centre hlospitalier. Nous
reprenons I'auto pour nous rendre a Deux-Nouds.
C'est la premiere r6sidenGe de la petite 6quipe de
Mile de Baye. Nos soeurs la pleurent encore et de fait,
il est malheureux de l'avoir abandonnee. Tout y 6tait
bien organise; les medecins, les infrmieres et les
malades r6clament leurs sceurs et celles-ci avaient pu
joindre a leur service d'apnbulance les petites ceuvres
de la paroisse abandonnie. Le cat6chisme, la reunion
des jeunes filles, le soin des villageois, l'entretien de
I'eglise et du linge, ce qui n'est pas une sinecure avec
dix pr&tres et pas 4e cure. Ma soeur Vente regrette la
vie de fille de village ), je partage ses regrets; nous
cherchons le moyen de tout concilier.
Apres le diner, un cordial accueil du m6decin-chef
qui nous fait promettre...' de lui rendre ses soeurs;

-- 636 nous reprenons lauto qui nous ramene cette fois a
Bar-le-Duc; Mile de Baye va chez le g6neral de la
direction des 6tapes, M. Bettembourg se dirige sur
Saint-Di6, ma sceur Vente va faire ses courses et votre
trbs huinble file reprend la route de Vitry oi 1'attend
la grosse besogne des arbres de Noel des ambulances.
Smcur CLERY.

Lettre de la mime,

a la Trks Hoxorie Mere MAURICE.
SouilJy, i5 janvier 917.

MA TRis HONOREE MkRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Je vous demande pardon pour ce format-de papier,
mais c'est la guerre et je suis au front; il me semble
que vous excuserez la forme pour voir 1'intention et
que plus t6t vous aurez des nouvelles de la a fondation ),plus'vous serez contente.
Vos prieres ront pr6par6e, les sacrifices de la Communaut6 ne seront pas perdus.
Nous sommes done arriv6es, mais apres des arrwts
prolongis, une panne d'auto, tout ce qui fait pratiquer
la patience aux gens press6s. Mile de Baye nous a
fort bien reques; elle est trbs heureuse et m'a chargie
de vous exprimer sa reconnaissance, en attendant
qu'elle le fasse elle-meme.
La partie du baraquementaffect6e a nos sceurs est
en voie d'aminagement tres convenable. 11 y a un joli.
dortoir de cinq lits, un r6fectoire servant de chambre
de communaut6 et un petit oratoire que nos soeurs vont
rendre dilicieux. Grace a votre cher tabernacle, le
divin Roi va y 6tre installj prochainement et restera
pour etre la joie, le r6confort, le viatique des mourants. Ce sera votre oeuvre de paix, ma bonne Mrre,
en ce lieu de souffrances. Mademoiselle a 'intention de
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procurer croix, chandelier, vases sacris. Elle tient t
ce que ce soit bien. VoilB.doncle divin Maitre en bonne
voie de residence.
Nous avons r6gli aussi et toujours sous votre approbation que Vitry restait le lieu de repos des sceurs fatiguaes et desireuses de se reprendre deux ou trois jours
pour dormir, se confesser, etc. Mademoiselle tient
aussi a ce que, s'il y avait une grosse attaque en Champagne, lee soeurs puissent aller a son ambulance de
Vitry pour donner un coup de main. Je pense que cela
est aussi votre intention que ces diff6rentes annexes
restent ainsi tres unies avec ma soeur Vente et moi. Je
crois que nous nous entendrons bien. Tous ces points
bien r6gl6s, bien entendus, ma soeur Vente a 6t6 presente at la petite famille, et agissant en votre nom,
j'ai donna les placements a nos sceurs :
Dugny-Prieur6 : soeur Guilbert, soeur Batbie.
Dugny-Chiteau-Navel: sceur Arthaud, saeur Nolleau.
- Deux-Nouds : soeur Ribot, soeur Chochon.
Sonilly : sceur Vente, soeur Naudet, sceur Landais,
saeur Brochon.
II est bien entendu que ma soeur Vente fera les changements de r6sidence, si elle en voit le bien-fonde, et
qu'en tout cas, elle rappellera quelquefois les compagnes.autour d'elle pour leur faire goater les joies
de la famille avec ses graces.
Tous ces avis donn6s de votre part, en votre nom,
ont &t bien accueillis. On sentait I'esprit de J6sus
planer sur ce petit groupe d'&mes bien disposees.
J'ai cru bien faire en placant ce centre hospitalier
sous la protection du Coeur Immacul6 de Marie,
* centre hospitalier , de toutes les mistres de la terre.
II me semble que c'est assurer a nos sceurs une bienveillance sans limites de la part de la Mere des mis6riScordes.
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Cette petite reunion terminie, nous nous trouvions de
nouveau ensemble dans le minuscule r6fectoire qui va
faire place A un autre plus grand; la table fleurie par
les soins de Mile de Baye, qui avait tenu i y apporter
elle-n;me des giteries qu'il fallait subir pour une fois,
voyait des sceursa tonnees et joyeuses de trouver une
si cordiale hospitalit6.
Tout d'abord, je croyais que la pCnurie de linge
nous faisait donner des mouchoirs rouges de priseur
en guise. de serviettes. Mais non, c'est le linge de table
qui est rouge, on jaune, on bleu et blanc. C'est tres
.gai et chasse les idtes noires. Malgr6 cela, ce fut
silence tout le temps du repas, la recreation qui suivit
fut bien cordiale et chacune ensuite de gagner sa couchette 'de soldat aprs une- priere bien fervente faite
en commun au pied du lit. Pour le moment, ce n'est
qu'au dortoir qu'on a la place de se mettre a genoux
sans 6craser la voisine. Et, vive la simplicit6 de la
communaut ! C4 qu'une soeur peut &treheureuse avec
une planchette et un bout de rideau qui l'isole, les
gens du monde ne peuvent pas le savoir!...
Ma bonne MWre, je vais m'arrater pour vous pontinuer demain le r6cit de I'installation A Dugny. Nous
devons y partir ce matin. Les deux seurs design6es
pr6parent leur ., musette n, chacune emportant son
assiette, sa timbale, son couvert, sa servietteoutre son
petit bagage de seur. Nous avons assiste pieusement
a la messe dite sur la table a manger. Que J6sus est
bon de partager ainsi 1a vie
msilitaris~e -. de ses
Spauvres servantes et de se donner a elles daos ce si
simple et si pauvre appareil qui fait penser &Nazareth.
Bient6t ce sera plus digne de l'H6te divin, grAce A
vous, ma bonne Mere.
Vitry, x6 janvier.

Me voici de retour, ma Trbs Honoree Mbre, mais si.

- b.9 fatigu6e que c'est de mon lit que je vous termine le
r6cit de cette petite mission.
Le voyage de retour, fait dans une auto d'ambulance,
par une neige qui rendait la route difficile et presque
dangereuse, a et6 compliqui et retardi par le temps.
Je me suis vue en d6tresse sur la route, craignant
d'etre obligee de passer la nuit dans I'auto. Cela n'est
heureusement pas arriv6, mais j'ai manqu6 la correspondance k Bar-le-Duc. Un accident de chemin de fer
assez serieux, sur la ligne de Nancy, avait interrompu
les communications; je n'ai pu rentrer que fort tard
dans la soir6e, personne ne m'attendait; je suis revenue
seule dans la neige dansla nuit et an6antie... Ma seule
force 6tait d'obkir.
Aussi, par prudence, je remets a plus tard d'aller A
Paris, faisant le sacrifice de la a partie de plaisir a
que je m'6tais promise avec ma bonne soeur F6e de
vous voir ensemble. Elle vous portera ce journal. Je la
charge de mes commissions les plus urgentes et irai
voir pour les machines dont je vous ai parl6, dis que
je serai un peu repos&e. Pour l'instant, il me faut le
lit pour remettre le coeur d'aplomb. Cela va deja mieux.
Je reprends mon recit. Dugny, qui n'est qu'a 3 kilometres de Verdun, a done ses soeurs pour les deux ambulances : le Prieur6 et Chateau-Navel. Le temps que
nous avons pu y passer a etA trop court et surtout trop
hach6 par les imprvus, les ordres et les contre-ordres
bien comprehensibles d'une organisation defectueuse,
et nous n'avons pu faire qu'y laisser les sceurs en nous
assurant d'un logement convenable. On est si content
de les avoir qu'on fera tout pour les bien installer, les
garder.
Dugny recoit chaque jour de dix a quinze marmites
qui font des victimes. Nos sceurs sont done en plein
champ de bataills, c'est le front. Mais elles ont du
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courage et seront protegees par ce miracle providentiel
qui nous suit partout. Je vous avoue qu'il me fallait
sur ce miracle pour ne pas tre trop desagr6aco
bleidf impressionnee par les bruits divers qui font
tresslir malgr6 soi. Rien n'est tombe ce jour-la,
Dieu a eu pitik d'une u froussarde n. Mais ce qui est
tomb6, c'est la neige. Oh! quel tableau! A la fois magnifique paysage du Nord et navrant defil des plus
atroces miseres.
J'ai eu le temps d'en voir, des convois couverts de
glace, de neige, de chevauxet d'hommes gelds, d'autos et camions en panne.
Ma voiture a bien td6arr&tee vingt fois, il fallait
chaque fois Ja -remettre en marche avec des efforts
inouis. J'en 6tais malade de secousses et d'angoisses.
Mais tout est bien qui finit bien: Voilk donc nos sceurs
aupris de nos cheres victimes de Verdun. D6ja depuis qu'il y en a deux a Dugny, la mortalitd
a diminu6 de deux tiers. Avant elles, on en perdait
go sur ioo. Aujourd'hui, on en sauve 6o sur loo.
Ma bonne Mere, je crois vous avoir fidilement servi
de cin6matographe. Puiss6-je par lk vous avoir mis en
contact plus intime encore avec ce front glorieux oL la
communaut6 continue 1'oeuvre de soulagement que notre
Bienheureux Pere a organisbe le premier. C'est une
grande joic pour moi d'y avoir Rt6 employ&e et je vous
en remercie de tout mon coeur.

Speur CLERY.

Lettre de swur VENTE, Fille de la Charitd,
a la Tres Honorie Mkre MAURICE.
Centre hospialier, 5 firrier

r917-

MA TRts HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Un major qui part demain matin mettra. ma lettre a
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la poste en arrivant A Paris; c'est une occasion sure.
J'en profite, ma MWre; pour vous donner de nos nouvelles et vous accuser r6ception de votre lettre, si
maternellement bonne, du 3o janvier. Toutes, nous
avons tres largement corsets, camisoles et jupons
chauds qui nous permettent d'endurer vaillamment
un froid de 2o et 22 degris au-dessous de zero. Mais
ce qui est bon pour nous, c'est le froid sec des journaes et des nuits bien claires. Dans nos baraquements
nous avons de bons poeles et tandis que bien des
pauvres n'ont pas de charbon, il nous est donn6 en
suffisance. Ce n'est guere que le matin *que 1'on
s'aperqoit, mais alors pour de bon, de la rigueur de
la saison; la nuit tous les feux sont tomb4s, on trouve
alors dans sa cuvette une glace bien 6paisse que I'on
casse pour se dabarbouiller, riveil inergique et sain.
Notre petit oratoire est devenu le lieu d'Xlection
pour plusieurs pretres qui viennent y c6lbrer la sainte
messe; ils commencent 4 cinq heures et de demi-heure
en demi-heure ils se succident jusqu'a pris de neuf
heures. Comme des le lever on allume notre petit
poole et qu'on laisse la porte ouverte, ils ont un pea
moins froid. Ne sont ils pas oblig6s pour empecher
le vin de geler, de coucher avec leur petite bouteille!
plus eneore, la semaine passee, entre l'offertoire et la
communion, dans le calice il gelait, ce qu'ils &vitent
en venant ici. Vendredi, pour la premiere fois, nous
avons eu le salut du saint Sacrement; il y avait bien
pres de deux mois que je ne l'avais pas requ et je crois
que cette consolatioi nous sera donn6e le dimanche
et le vendredi.
Nos sceurs de Deux-Nouds sont toujours les vraies
toutefois a cause
flles de village A et des bonnes ),,
du grand froid elles ne se rendent ces jours-ci & la
paroisse que dans 1'apres-midi pour I'oraison lorsque

rien ne les en empache. Elles ont la messe A la
maison.
Toutes nos soeurs se joignent g moi, ma Mere, pour
vous remercier de votre bonti toujours si attentive a
nos moindres besoins et elles vous assurent de leur
respect tout filialement affectueux.
J'ai l'honieur d'etre, ma Trs-Honor6e Mtre, votre
tres humble et tres obeissante.
Seur VENTE.

ITALIE
PROVINCE DE ROME
LE TROISIEME CENT-ENAIRE DU PREMIER SERMON
DE LA MISSION
(1617. - 25 janvier - zxg7.)
(De la YitaFraterna, revue des etudianuts mobilises de la Province.)

Le 22 janvier, Mgr Tasso, 6veque d'Aoste, ancien
assistant de la Congr6gation, ancien superieur de la
maison de Montecitorio, charge de precher le triduum,
avait I'honneur d'etre recu enr audience par Notre
Saint-PEre le Pape Benoit XV et de lui exposer le
programme de notre fete. Le Saint-Pere lui exprimait
sa soaveraine bienveillance et sa satisfaction, et faisant
des vaux pour que tout fit a la plus grande gloire de
Died et au bien des ames, il lui accordait 1'indult :
r1 de ceAlbrer la messe votive du saint Fondateur;
2" I'indulgence pl6niere pour les trois jours du triduum et pour le 28 janvier, jour de la fete; 3* une
b6nediction sp6ciale pour les membres des deux
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families, les Dames de la Charit6, les Conf6rences,
et la facult6 & l1'vvque qui aurait c6l6br6 pontificalement le jour du dimanche de 4conner en son nom la
ben6diction papale.
La souveraine bienveillance du Saint-Pere nous a
combl6s de joie, parce qu'il faisait, surtout par sa b6nediction, participer a notre fete les frires 6loign6s et
ceux qui se trouvent au service militaire, auxquels le
Saint-Pere s'interesse avec la plus paternelle sollicitude.

'

Jeudi 25 jauvier, premier jour du triduum, plusieurs
prlats sont venus cle6brer la sainte messe. Parmi eux,
Mgr Bartolomasi, &v6quede I'armie, et Son .minence
le cardinal Cagliero. Apres la messe, le cardinal
Cagliero a fait la surprise de se rendre a la balustrade,
pour dire aux fiddles combien, il 6tait heureux de
prendre part a ces fetes centenaires. Rappelant la
conversion de l'ap6tre des Gentils, il dit qu'il priait
le Seigneur d'operer le meme miracle danslespeuples,
de changer la haine en charite chr.tienne, source
unique de paix et de fraternite. II fit l'onum6ration
des ceuvres de charit6 de saint Vincent de Paul, diss6minees dans le monde, ceuvres qui existaient chez
les peuples civilis6s ou barbares et m&me. dans sa lointaine Patagonie, ou le'paien converti se rejouit des
oeuvres de charit, sorties du coeur de saint Vincent,
et se fait gloire de s'appeler Vincenzino.
Voici maintenant un petit apereu des sermons de
Mgr Tasso.
Le jepdi 25, il fit ressortir que le 25 janvier est

pour nous une double fete, une fete commune a toute
1'Pglise et une fte propre a la Congregation. En ce
jour nous devons nous rappeler saint Paul et saint
Vincent, deux ap6tres, deux branches du m&me arbre,
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qui diploient la m&me action dans des 6poques diff-I
rentes, ayant tons les deux, une commune origine,
c'est-a-dire la grice de Notre-Seigneur Jesus-Christ,
le meme but, etablir et propager le regne de Je•sChrist, saint Paul chez les peuples infideles qui ne le
connaissent pas, saint Vincent chez les pauvres plus
d6laisses de la campagne; its ont aussi les mmees
moyens, c'est-a-dire la chariti, I'humilith, l'esprit de
pauvrete et de d6sint6ressement; tous les deux, la
meme direction de J6sus-Christ et de son vicaire.
Cette action dans fle meme but et avec les memes
moyens, est confide par saint Vincent de Paul A ses fils
missionnaires.
Vendredi 26; Mgr Tasso exposa comment JesusChrist, parmi.les notes plus saillantes de sa divinitY
et de la mission reque de son PNre, a donni celle-ci

Evangelizare pauperibusminit me. La conversion des.
cultivateurs des terres des Gondi et de trois h6r6tiquesi
a inspire a saint Vincent de donner a la Congregation
la m&me mission, l'6vang6lisation des pauvres. Pour,
en assurer le succes et la perp6tuite, il a voulu eU2
obtenir l'approb;ation de la .supr&me autorit6 de:
rgglise. A cet effet, il .fonda
u Rome la maison d&
Montecitorio qui, dans la penske du saint, devait etre~
comme la boussole midiatrice entre le Saint-Siege et:
la Congregation pour qu'elle suive toujours ses sages
directions et qu'elle soit sire d'atteindre son but avec
le plus grand succes jusqu'a la fin du monde. II termina e'n adressant A la Congr6gation les paroles de
l'ange de l'Apocalypse : Esto fide4is usque adomorlem,
sois toujours fiddle a. ta mission de garder dans.
l'glise la preuve de la.divinit6 de J6sus-Christ, ent'acquittant de la mission d'kvangeliser les pauvresk
selon 1'esprit du saint Fondateur, charitf humilite6,
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douceur, .dsint6ressement et soumission & l'autorit6
du Vicaire de Jesus-Christ.
Samedi 27. - Monseigneur expose que le meilleur
fruit de ces fetes est de faire une bonne confession
a laquelle il les prepare par son sermon, et il les
invite a venir en grand nombre &la communion g6n6rale de demain.

Dimaxche 28. - La messe de communion g6nerale
est cleibrie par Son tminence le cardinal Ranuzzi.
Un grand nombre de personnes recqivent. la communion et la messe d'actions de graces est c6lebr&e
par Mgr Bianconi, kveque de Ferentino.
A dix heurei, Mgr Tacci, archeveque-majordome
de Sa Saintet6, chante la messe solennelle avec l'assistance de Messeigneurs les c6remoniaires pontificaux Piacenza, Respighi, Carinci; les el6ves de l'Almo,
college Capranica, font I'office d'acolytes et la bne'diction solennelle papale a Ct6 donnee par Mgr le
c6lbrant.Apres le chant des complies, vers quatre heures,
Mgr Tasso a entretenu I'auditoire distingu6 sur le
texteý: Suscitabo miki sacerdotem fidelem qui juxta cor
meum Zt agimam meam faciet, et cadificabo ei damum
fidelem. II fait ressortir que saint Vincent est ce pr&tre
fihdle selon le coeur de Dieu, parce qu'il fait revenir
& Dieu la. societ

qui I'avait perdu par le p6che. Sa

maison fidele est la Congr6gation de la Mission, les
Filles de la Chariti, les membres des Conferences et
les Dames de la Charit6, ceuvres du coeur de saint
Vincent, dont il fait ressortir les merveilleux effets
dans le soulagement de tous les maux physiques et
moraux qui accablent les fils d'Adam. II fait ressortir
sa grande charit& quand il le represente dans des
temps troubl6s comme le n6tre, quittant Paris pour

s'en aller Z travers les arm6es ennemies a la cour et
-demander la paix pour le peuple et les innocents. La
reine et le cardinal Mazarin lui donnent de bonnes
paroles, mais ne peuvent pas donner la paix. Leshommes peuvent bien troubler le monde, mais ils ne
peuvent pas y remidier. Saint Vincent s'adressa a
Dieu en disant : Fiat pax in virtute tua. Maintenant,
nous aussi nous ne pouvons esp6rer que de la puissance
de Dieu la delivrance de ce grand, fl6au qui nous
frappe.
A la ben6diction qui nous fut donnee apres le
sermon, par le cardinal Pompili, on chanta le Te Deum,
le Laudate de PNrosi, le Tantum ergo, et on cl6tura par
le cantique A la tris sainte Vierge de la Paix.
Plusieurs prilats et superieurs d'ordres religieux
sont venus personnellement presenter leurs souhaits
et felicitat'tls pour nos fetes centenaires.
Faute de place, nous nous bornons a rapporter les
quelques mots du R. P. Vido, Superieur general des
Camiiliens : « A I'insigne et bien meritante Congregation des
ePretres de la Mission, congratulations et
souhaits de sainte prosperitY, pour les autressi&les
et jusqu'a la fin du monde. a Et du secretaire de la
Compagnie de J6sus : a En l'absence du Superieur
g&neral et en son nom, je ne veux pas laisser passer
ce beau jour sans exprimer ; Messieurs les Pr&tres de
la Mission la grande part que je prends a.leur joie
et sans m'unir ~ eux pour b6nir Dieu de tant de bien
qu'ils ont fait, Dieu aidant, pendant les trois siecles
de leur existence. »
Pierre TAccm VENTURI.
Le Corriere d'ltalia, 'Osservatore romano et la savante
revue des Peres Jdsuites, la Civilt cattolica, out parl des
fktes du centenaure avec grande bienveillance. Nous nous
contenterons de signaler un passage de I'Osservator'romano:
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" Le troisibme centenaire du commencement de la
Congregation de la Mission a &t6 c61lbr6 avec
modestie et dignite. Malgre les temps d6favorables, on
n'a jamais vu 1'6glise de 1'Apollinaire aussi remplie de
monde. On a fait un petit changement dans le programme. La recitation du rosaire a 6et remplacee par
le chant des complies. Cela n'est pas une nouveaut6
t proscrire, c'est au contraire en pleine conformit6
avec 1'esprit de k'glise primitive... Cela soit dit pour
que le peuple qui, maintenant, commence a prendre
part aux vepres, comme on fait a la Mission dans les
f&tes solennelles, appr6cie 6galement le chant des
autres heures canoniales,- particulixrement des complies lesquelles bien ex6cuties laissent dans 'Ame une
vive empreinte de douce pi6te. »

Lettre de ma saeu MUGNIER & la Tr~s Honorie
Mire MAURICE.
Rome, ambulance Regina-Margherita,
8 janvier 1917.

MA TRIs HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais
Ma soeur Maurice, notre digne et chhre Visitatrice,
me charge de vous donner quelques d6tails sur notre
belle f6te du premier vendredi du mois de janvier A
la caserne. Je ne suis pas capable de rendre ce que
nous avons ressenti de consolation A un spectacle, on
ne peut plus touchant, et A la pensee que le regne de
notre divin Maitre s'&tablira-certainement sur beaucoup de ces Ames si bien dispos6es.
Je vous dirai, ma Tres Honor6e Mere, que Monseigneur l'6veque des pretres-soldats avait demand6 et
obtenu du ministare la permission d'une consecration
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particulier au Coeur de Jises.
Nosaumb6iers pleins de zNlese sent multiplids pour
que cette fte reussit Ie plus solennellement possile; rep6titia®* do chants patrietiques et religieux,
istructions prepartoires -cegrand acte, etc. Cetait
oa ne pe•t plus edi&ant de voir la beane volonat que
tons oat apportik &se bie&pr~paFer.
Le jeudi, eille d la fSte, la plas grande partie se
soat con•essas; et Aows oulaieat aider a
4a dcoration
de aotle inmmease eow;, oA devait avoir lieu s e -r&
monie; es arbres 6taiat pavotis• de'drapeaux tricolores, et la verdure aboadait partoot.
Le lendaemailt, piemioe vendredi duamis, messe
dans nos salles a six heuree et demie, oa presque tous
nos bless6s ont fait la sainte communioni, et puis les
pr6paratifs inum6diis ont eu lieu pour laý messe
chant6e, qui devait avoir lIiu a onze heures, suivie de
la consecration au Coeur de Jesus. L'autel fut dress6
au milieu de la cour; c'&ait an immense drapeau tricolore qui faisait fe fond, avec la statue du SacreCaeur appuyee sur l'autel, ha decorations faites par
ma Soeur et nos soldats 6tai•jt tout a'fait ad~a• es a
la circonstance et de tres bon gofit, et tout a fait
pat*iotiques.
Ce qui saas dute vous fera paisir, ma Trbs
1Hoaotr M&re, e'est que le direeteer-de aotre ambulace, M. le majoe, avait approuvA et doaa6 toute
lbesti aux aumnaiers et
aotre boane spirieure,
serus Gueza, pow*que test rEussit powr le mieex.
-Le. colonel, I capitaine do 8j regiment d'iafanterie avec des officiers et n• pelotoa de mire
t•
giment out assist6. - la e<remonie avee beaucoup de
dsvotioa. la "ique
militaire ae manqait pas RBO
phla; ellB a joe6 YAve Maria de Goanod et plasiears
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autres morceaux choisis; au moment de rN6lvation,
le salut militaire et le Prisentez armes !... C'etait tout
a fait impressionnant. Pendant la messe, le capitaine
pr6sent a attache sur la poitrine du colonel, du major
et des autres officiers, un petit drapeautricolore avec
le Coeur de Jesus au milieu; puis quelques-uns de nos
pretres-soldats ront attache sur la poitrine de nos
braves blesses.
Apres la messe, allocation de M. I'aumonier, consecration solenne.le, et puis benediction du saint
Sacrement omi nos malades oat chantL de tout leur
coeur : Now aulais Diew, -etc. Pour terminer, un de
nos pr6t~es-soldats a fait un trks beau discours.
Tous nos blesses qui ne pouvaient pas marcher ont
entendu la messe de la fCentre, puisque de toutes les
fenAtres de nos salles on poQvait trbs bien voir et
enteadre.. Je vous assure, ma MXre, que le coup d'ceil
Etait magaifique-

J'ai pu. en juger.moi-mime parce que j''tais rest6e
en haut avec ceux de mes bless6s qui n'avaient pu
descendre.
Je n'ai pu m'emp&cher de penser a votre chere.
France, ma. Tr•~ HIonore Mire; si elle siivait cet
exemple, peut-&tre serait-ce son salut! Ma pensae
s'est bien souvent port6e vers vous, car vous auriez
joui ý.ce bean spectacle de foi et de patriotisme.
Notre chre. Commnnaut6 6tait repr6sent6e par notre
respectable et veneree Smeur visitatrice, et un groupe
de soe=us servantes a.ec quelques compagnes qui ont
emporte de notre fete le meilleur saovenir.
C'est grace .notre boanessour Guerra que tout a
r6ussi si bien; elle y avait mis tout son coeur et tout
son zMle. Tcates les personnes invitees sont parties en
remerciant, et ea disant combena cette cer6monie. avait

&et touchante.
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Nous remercions le bon Dieu qui, nous l'esperons,
se servira de ce moyen pour le salut de bien des
ames.
Sour Helene MUGNIER.
CONSECRATION
DES SOLDATS DE L'HOPITAL SAINTE-MARTHE (VATICAN)
AU SACR] CCEUR DE JESUS
(a fvrier 1917.)

Par suite d'un malentendu, le chapelain militaire
de I'h6pital n'avait pas recu les instructions, envoyies
a tous, pour la consecration des soldats au Sacr6-Cceur
de Jesus, le premier vendredi de janvier. II ne les
eut que plus tard, et la pieuse c6r6monie fat fixee au
premier vendredi de f6vrier, fete de la Purification; it
semble que notre Mere Immacule ait voulu offrir
elle-meme ces cheres Ames de soldats a son divin
Fils; avec quel empressement eles r6pondirent &
l'appel de la religion et de la patrie heureusement
unies dans cette noble initiative !
La fete fut prec6d6e d'un triduum pr&che par un
Reverend Pere J6suite. II sut trouver la parole pieuse, .
chaude, vibrante, qui remue en meme temps toutes les,
fibres du -caeur, invoquant la pens6e de Dieu, de la
patrie, de la famille.
11 s'attacha a leur montrer en Jesus le roi le plus
digne d'&tre aim6 et ob6i, le frere qui veut vivre avec
eux, J'homme de douleurs, plus a eux qu'i tout autre,
puisqu'en butte a toutes les souffrances, ils sont, eux
aussi, des hommes de douleurs, etc.
Avec quel entrain ilsaccouraient a la chapelle, ces
chers soldats, et sansqu'aucune instance leur fiut faite;
ils s'entr'aidaient les uns les autres, conduisant les
aveugles, soutenant les mutilhs; il ne restait dans les
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salles que ceux clou6s sur leur lit par leur 6tat" de
souffrance.
La veille de la cons6cration, quatre confesseurs se
mirent a la disposition des malades et des infirmiers;
il y eut de. tres consolants retours, de plus de
quinze ans; une premiere communion et une confirmation.
A sept heures, a la sainte messe, plus de x3o s'approcherent de la sainte table; les autres avaient recu
la sainte communion dans leurs lits. Sur 23o qu'ils
6taient alors, au moins 215 s'approchirent des sacrements. Ils ne pouvaient se d6tacher de I'autel rayonnant d'or et de lumiere et domin6 par une piease
statue du Sacr6-Coeur, semblant les inviter i venir
puiser a la source binie des eaux vives de la grace; et
comme ils y puisrrent abondamment pendant cette
journ6e, nos chers soldats!
Avant la c6r6monie du soir, un petit tricolore, portant le Sacr6-Coeur, leur avait etC distribui; et tous,
directeur, vice-directeur et midecins militaires en
tate, le portaient bien ostensiblement 6pingl6 sur leur
poitrine.
Le saint Sacrement fut solennellement expose; le
chapelet fut ensuite recitk avec grande ferveur par tous
ces braves soldats, dont les rangs presses debordaient
de la chapelle trop petite pour les contenir! Tous les
dignitaires de l'ordre de Malte 6taient presents et un
piquet de miliciens de l'ordre, align6s dans le sanctuaire, formaient 4a notre divin Roi une magnifique
garde d'honneur.
Aprs quequuees paroles imues, bvoquant aussi le
souvenir de cette partie de l'arm6e, d6ji devant Dieu,
apres avoir montr6 & celle qui reste comment on meurt
pour sa patrie, le pr6dicateur prononga l'acte de cons6cration, pendant lequel on sentait tous les cceurs
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fortement attires par celui da Bon Maitre. Suivit
imm6diatement la b&nediction du tres saint Sacrment, donie par 1'eveque. venu djai le matin pour a.
saate messe.
-Aprs
la cerraiaic, nos chers soldats ktaieat
- rayonnants, et disaieat hautement Jeur bonheur : c II.
faudrait que des jours comme celui-li revinssent souvent; on se seat d'autres hommes n, disait I'un d'eux.
L'avant-veille de la f&te, le Saint-Pere, mis au courant, avait voulu y preadre part, envoyant poor etre
distribues aux malades de magnifiques cigares et cigarettes, retus des lies Philippines.
u Avec quelle divotion nous les fumerons a,
disaient les chers soldats, et grand aombre les bais&ret en lei secevant...

Un petit extraordinaire,

ajout6 an a rancio- habituel, lear montra aussi que
les douceurs de notre religion saiate n'excluent pas
celles de la terre; et comme ils savent goiter les unes
et les autres I

Les orphelines du conservatoire

Torlonia sont

venues ajouter encore a la beaut6 de notre fete par de
pieux, s6rieux et tres beaux chants; ils ont grande-

ment contribad a exciter la devotion.
Que le Sacrh-Cear de Jesas daigne conserver a nos
chers soldats les sentiments que lui-meme y a fait
naltre!
PROVINCE DE SIENNE
SIENNE
AMBULANCE SAINTE-MARIE-MADELEINE

L'ambulance Sainte-Marie-Madeleine de Sienne fut
ouverte en juillet 1915, sous la direction et avec un
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personnel provenant du grand 4hpital Santa Maria
della Scala. Depuis cette Apoque, c'est par centaiaes,
presque par milliers, qu'il faut cempter tle blessi~ et'
les malades qui soat venus chercher i i'ambilance ia
sant6 du corps et bien souvent aussi cellt de l'ime.
Chose digne de remarque et que les soldats taxammes annoncent au- aeoaveaux venas avec une confiance imperturbable. quoique cet o6pital ait reqa des

bless6s graves et maime trs graves, et ea grand
nombre, ii ay a jamais ea A Sainte-Marie-Madelenire,
depuis son ouvertureb si oaert, ni meme d'amputation;
et tous soat d'accord pour attribuer cette protection,
presque miraculeuse, A la prijre que chaque jOer,
seur Rosalie fait riciter a haute voix, i cette intetion, au Cceur agoaisant de J6sus,

Les soldats ont. aussi une grande coniance a la
tres sainte Vierge : ils possident dens cette ambulance une modeste statue de Notre-Datae de Loardes
qui a une histoire bien touchante.
AA 1'epoqae de l'ouverture de l'atbulance, une infirmitre de l'h6pital vint offrir a la seer chargee de la
direction une statue de la sainte Vierge qui, aprbs
avoir t6 longtemps honorbe dans un petit magasin
d'objets depiate, avait &t6, parsuite d'un changement
de propri6taire, jetke sans respect avec lea objets de
rebut ou l'infirmnire avait 6te Ia recueillir. Scear

Etugenie accepta de grand ceear et, voyant le triste
6tat oh avait 6tk r6duite l'image sainte, elle promit i
la Madone de 'en didommager en la faisant honorer
comme ele y avait droit. Quelque temps apres, la
statuette, remise i neuf, faisait son entr6e a I'ambulance et I'lmmaculke en prit aussit4t occasion pour
manifester sa puissance. A sa vue , un infirmier qui,
depuis pros de vingt-cinq ans, vivait l6oigni de toute
pratique religieuse, s'arrta comme pftrifii6 puis se

mit a sangloter comme an enfant : %Cette Madone
m'a dit quelque chose ), repetait-il ensuite. Peu aprts
il fit ses paques avec une grande devotion et devint
un devoun serviteur de la sainte Vierge qui I'avait
converti. Bient6t, soldats et infirmiers, et m&me officiers et m6decins connurent la statue de la sainte
Vierge, placke bien en 6vidence sur one armoire de la
lingerie. Cependant sceur Eug&nie n'6tait pas encore
satisfaite : a Notre-Dame de Lourdes, il faut une
grotte. Mais comment faire? Les administrateurs ne
sont pas riches et ne se prIteront certainement pas a
une depense de ce genre. Sur ces entrefaites, l'conome voit venir I'heu;e oni il sera a son tour appeli
sons les drapeaux et il entrevoit le danger qui pourrait
l'arrachera tout jamais a sa jeune femme et asa petite
fille. Sceur Eug&nie va le,trouver : ( Si vous voulez
•que la sainte Vierge vous protkge, lui dit-elle, il faut
l'honorer. » L'conome se laisse persuader, et Ie
materiel necessaire, pierres, ciment, mortier, est
apport6 dans le jardin de l'ambulance. u Maintenant,
il ne me manque plus qu'un macon, dit seur Eug&
nie. - Moi, ma Sceur, je suis macon, je ferai la
grotte. o Soeur Eugenie flt quelques difficultbs; le
soldat qui lui parlait ainsi 6tait atteint d'une grave
blessure au-col du f6mur et ne pouvait se trainer qu'I
grand'peine, A I'aide d'un baton; puis, il faut le dire,
elle n'avait pas grande confiance dans sa science
architecturale. Mais it insista de telle sorte qu'elle
pensa que la sainte Vierge serait plus honorke par
cette naive pi6t6 que par un monument artistique et
notre soldat se mit a l'ceuvre. Sa blessure ne lui permettant de se tenir ni assis, ni debout, ce fut a genoux
qu'aid6 de ses camarades il construisit la- grotte. II
-voulut y graver son nom et la date de la construction.
La mere de Dieu ne resta pas insensible a cet hom-
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mage et, peu apres, le bIessý partait en congi de convalescence presque entierement gueri.
La grotte fut termin&e pour la fete de la Visitation.
La veille, l'inauguration en fut faite solennellement.
Ce fut encore le mason qui revendiqua l'honneur de
porter la statue : ( J'ai fait la grotte, je porterai la
Madone D, d6clara-t-il. Et il partit, la statue dans son
bras gauche, tandis que de la main droite il s'appuyait sur son baton; deux de ses camarades, cierge
en main, 1'escortaient, suivis de tout le personnel de
Flambulance, soldats, officiers, infirmiers, chantant
des cantiques. Ceux qui ne pouvaient marcher se mettaient aux fenetres, ou meme de leurs lits s'unissaient
A la procession en chantant de tout leur coeur. Un
pretre-soldat benit la grotte qui pour la circonstance
avait 6t6 illumin6e par les soins et aux frais de 1'infirmier converti. Mais, ce ne fut pas tout; le lendemain,
lorsque-le P:ie capucin, aum6nier titulaire de 1'ambulance, apprit ce qui s'6tait pass6, il voulut recommencer la fete; nouvelle procession aussi nombreuse et
aussi fervente que la veille, apras laquelle la statue,
enlev6e momentan6ment de la grotte, fut expos6e &
la v6neration des soldats qui d6filkrent devant elle,
lui baisant d6votement les pieds.
Depuis, chaque soir, -tant que la saison le permit,
les malades et blesses ne manquerent pas un seul
jour d'aller en groupe r&citer le chapelet et chanter
des cantiques devantla grotte. En hiver, le chapelet
se r6cite dans les salles, mais Oien souvent dans le
courant de la journ6e, les blesses qui peuvent marcher s'en vont individuellement prier devant la
grotte, recommander i Notre-Dame de Lourdes la
femme et les enfants qui attendent lI-bas le retour.
Le desir de sceur Eug6nie de faire honorer la
Madone est done pleinement accompli, si bien meme
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que le m6decin-chef de I'h6pital, ua Siennois, pas
trop devot cependant, hii dit en plaisantant : ( Attention, seur Euginie, vous avez choisi une Madone
etrangere, celle de Sienne ne sera pas contente. , La
Madone de Sienne est Notre-Dame du Voeu que la
ville, qui se falsait autrefois une gloire de s'intituler
ala Cite de la Vierge ,,,honore.detemps immemorial
dans sa cathidrale. La coniance des habitants en la
Reine du ciel est telle qu'l est devenu proverbial
qu'elle ne peut rien leur refuser et qu'un dictof
populaire assure que : , Si les Siennois placaient une
quenouille dans les mains de Notre-Dame du Voeu,
elle se mettrait a iler. , Mails la sainte Vierge est
toujours la meme, Elle protege ceux qui Phonorent

sous quelque titre que ce soit.
LUCQUES (TOSCABE)
AMBULANCE MILITAIRE ABNEXE

A L'HOPITAL CIVIL

L'ambulance fut ouverte aux premiers blesses, Ie
29 juillet et le I"' aoit i915. Cette arrivde 'a lPhpital

fut inoublable pour tous ceux qui en forent res
temoins. Au milieu de la nuit, de la gare 'a 1'hpital,
difilerent les nombreuses civieres couvrertes de fleurs;
les docteurs, les infirmiers, ies seurs.s'empressaient
pour les premiers soins aux chers arrivants. Nous
&tions emus jusqu'aux larmes en voyant ces pauvres
enfants, pour la plupart gravement blesses, courageux
et patients dans leurs souffrances. Avec d'infinies
precautions ils furent portes dans leurs lit s , ot apres
une premiire toilette bien necessaire et apres -s'tre
rAconfortks par quelques aliments et aussi par les
bonnes paroles de chacun, ils gouterent un peu de
repos.
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Nous n'avons eu au commencement que des blesses,
et ils furent installes d'abord dans deux sections de
chirurgie, mles aux civils en traitement. Mais quand
leur nombre se fut accru et que vinrent aussi les ma-

lades de guerre, on fut oblig6 de former des sections
sp6ciales pour la m6decine et la chirurgie, r6unissant
tous les militaires et les separant des civils. Le service
gagna en bon ordre, en r6gularit6. en m~me temps
qu'il perdit de sa 4atigue. Depuis l'ouverture de cette
ambulance, plus de trois mille soldats y ont &t soign6s; et, a pen d'exceptions pres, nous avons eu la
consolation de constater en eux d'excellentes dispositions au point de vue religieux. Des les premiers
jours ils demanderent et obtinrent que le saint sacrifice
fit celibri dans leurs salles le dimanche et les jours
de fete, et chaque fois un grand nombre des assistants
y font la sainte communion. Dans la semaine, ils ont.
la libertA d'aller' la chapelle des hommes, et presque
tous ceux qui peuvent marcher y assistent chaque jour
a la messe avec une grande devotion. Pendant le mois
de Marie et celui du rosaire, il y cut chaque soir reunion gen6rale A la chapelle et il faisait bon de.roir le
zele, 1'entrain, la ferveur avec lesquels nos braves
chantaient les louanges de notre Mere du ciel. Ils ont
appris de nombreux cantiques au Sacr-Coeur et ' la
sainte Vierge, presque tous d'actualit6, et les chantent
avec un enthousiasme toujours nouveau, surtout lorsque
les sceurs s'unissent a leurs voix sonores.
La fte de-Noel nous donna particulibrement de
grandes et doaces consolations. La veille, cinq confesseurs furent occuphs i preparer les coeurs k la venue
de I'Enfant-Dieu. Ils travaillerent sans relache jusqu'a
dix heures du soir. Partout on trouvait un confessionnal improvis6 : i la chapelle, dans les couloirs,

derriere les portes, dans les escaliers, a Ia t&te et an
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pied des lits. Chaque p6nitent regut une petite brochure, contenant des prieres et des chants de circonstances. Dans les deux sections militaires, au grand
'complet, il ne se trouva qu'un seul soldat quirefusa de
se pr6parer a la fete du lendemain. Apris souper, les
malades font ordinairement une heure de recreation
anim6e et joyeuse; ce soir-1k, akpeine le repas termin6,
la seur uft tout 6tonn6e de trouver tout son bataillon
dkji au lit et en grand silence. A ce spectacle insolite,
elle interroge l'infirmier de service qui r6pond tout
simplement: a Ma Soeur, les sQldats font leur preparation a leur communion de demain ,. En effet, en fai-

sant le tour de la salle, elle vit avec emotion, les uns
lire le petit livre donn, dans la journ6e, les autres
reciter pieusement leur chapelet; pas un mot ne fut
prononck a haute voix jusqu'an matin. Ce lendemain
fut.vraiment une journne du ciel- Les anges de Noel
ont du s'incliner avec complaisance vers ces Ames de
bonne volonti et les aider de leur ferveur . adorer Ie
Jesus de la creche. Pour un certain nombre, c'6tait un
retour a Dieu que cette confession et cette commu-

nion de Noel!
La fete ne fut pas seulement spirituelle : un diner
plus soign& des distributions extraordinaires de vin,
cafe, douceurs, tabac, une loterie dont tous les numaros
.Ataient gagnants, vinrent aussi apporter la note de
gaiet6 et rendre moins douloureux l'l6oignement de la
famille.
Un des convertis de cette f&te de Npel disait quelques jours aprbs : t Ma Sceur, si Dieu me fait la grace
de retourner dans ma famille, je vous promets que je
veux vivre en bon chritien. J'ai &t si mauvais jusqu'ici, j'ai blasph6m6, j'ai 6t, un ivrogne, un mazi
indigne, mais je veux faire oublier aux miens ce qu'~is
ont souffert &mon endroit et vous verrez qu'Antonio
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sait tenir sa parole. * Et un autre: ujJe n'ai pas ht6
un module, moi non plus, mais quand on revient du
front, on pense autrement. Quand on se promene sur
les boulevards, la cigarette aux levres et en bonne
sant6, on peut etre indifferent, ou leger, mais pas
quand on est sur un lit d'h6pital et qu'on doit se faire
amputer la jambe. Maintenant, j'ai besoin du bon-Dieu
pour m'aider a souffrir et pour consoler ma mere. )

A leur arrivee k I'h6pital, ils sont parfois tristes,
abattus, quelque pen dicourages, aussi c'est plaisir de
les voir pen a peu s'apprivoiser, ouvrir leur coeur,
parler de leurs souffrances, de leur famille, de leurs
enfants.. II est facile de les prendre de ce c6t6, et on
les gagne vite en s'interessant aux bebbs et A leur
mere. Lorsqu'ils quittent l'hopital, nous sommes devenus tout a fait bons amis. Un petit soldat, marie
depuis pen, sur le point de partir en permission de
convalescence, me dit en d6signant une statue de
Notre-Dame de Lourdes, plac6e sur une armoire dans
notre xabinet : a Ma Saeur, je voudrais cette petite
Madone et quand je serai chez moi, je dirai a ma
femme : Regarde le beau cadeau que ia'a fait ma
Sreur! u Et la statuette est partie orner.la chambre des
deux jeunes 6poux..
Un autre, qui avait 6t6 tres difficile durant de longs
jours, voulut avant de partir r6parer ses torts d'une
maniere vraiment &difiante. Bless6 gravement a l'ceil et
menace de perdre la vue, il 6tait arrive &l'h6pital aussi
malade moralement que physiquement; irrit6 par la
souffrance, ii ne r6pondait que par des injures ou tout
au plus par l'indiff6rence aux attentions dont on I'entourait. Jamais il ne venait A la chapelle, pas meme le
dimanche. A force de patience, de prieres, de prOvenances, il fut gagn6, et apres cinq mois de s6jour a
I'h6pital, il s'en alla entieremept transformi. Avant de
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partir, il riunit ses camarades et, devant eux, il voulut
faire des excuses a la sceur qui avait subi sa mauvaise
bumeur da debut. a J'ai et6 bien m6chant, dit-il, moi
aussi, autrefois; je disais dumal de la religion et des
sceus, mais maintenant que je,les connais, je vois bien
que je i'etais tromp6. Si quelqu'ua en dit encore du
mal devant moi, je saurai bien les difendre. , II partit
tout 6muu, emportant la chbre mnidaille pour lui et sa
famiUe.
Nos bons soldats s'6tonnent de voir les soeurs debout
du matin at& soir, supportant un travail parfois 6crasant sans paraitre s'en apercevoir. L'un d'eux disait
un pouren voyant aller et venir dans sa salle une jeune
seur pale et frble et qui rtussit cependant i tenir en
xespect tout un bataillon: u Certainement pour aller
de I'avant de cette manitre, il faut quelque chose de
plus que ce que le monde offre comme ideal; autrefois, e ne pouvais m'en faire une idce, mais maintenaut je le comprends un pen mieux. Dieu seul peut
donner courage et perseverance dans une telle vocation.

-

Dans. une dependance de I'h6pital, les soldats
n'avaient pas de chapelle et ne pouvaient, comme les
autres profiter de ceLe de 1'6tablissement : ils ne s'en
tinrent pas pour battus. Avec l'aide dun infirmier
asminariste, i!s ont organ&is une chapelle qui, pour
eux, vaut touies les cathedrales. Laveille de la Toussaint, unu messe solennelle y fut chantee pour le repos
de I'ame d'un de leurs camaradis mort le jour prec6dent. Non seulement tous y assisterent, mais presque
tous y firent la sainte communion.
En somme, le bien se fait largement dans I'ambulance de I'h6pital de Lucques et il est consolant de
penser que beaicoup des chers bless6s d'aujourd'bui
devront a leur sejour a l'ambulance leursalut eternel.
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PROVINCE DE TURIN

M. Bartolini, sup6rieur de la maison de Chieri,. cit .
M. Veneziani, assistant de la Congregation, pour rui annoncer
la mort du frbre coadjuteur Pierre Caudana, ag* de soixantedi-netf ass et asyant cinq;iater-tQiS ans d« vocati-. u 11 s'est
toujours fait remarque; dans les diverses maisons ou it a t6
envoye, par son esprit laborieux et ta douceur inalt6rable de

e, Sa moat a 64. Prcha do sa vie ca•ie et tanseaa. e~al-q;
iui.e; ii sA'st 6teixt sans ageQie el sans soutffsawes.. »

,Lettres de M. Joseph GARLANDO, aumwnier de lkhpitat ?5, 4 M.. ].DAM, visjieur.
6 janview

g16. -

C~e matin, je m'6tais propos6

d'adresse quelques mots mes soldats communiants,
mais on petit incident asses drl6e m'a fait oublier ma

r6solutioa. An moment de Ta communion, tous les
maiades de la salle oi je cql~brais quittent lear lit
m albis, ebemnse et ca-leen, se rev6tent de leer couveture comme pardesus et s'approchent tout simplement de I'autel. Vous devinez ma surprise en apercevant tout a c6ti de moi ces nouveaux religieux
dominicaicas: a Asa lit A lit ! leur dis-je, je vous y
porterai la sainte commnnion o, et tous tres docitement
retoznemt ad lwxm.

9 jaavier..- Notre h6pital est trop calme maintenant A mon gri, je souhaiterais toujours un travail
fibrike. Si cela conjinue, je trouverai le temps de
repasser hr morale; it fallait vraimtent que je vienne a
la guerre pour trouver du temps libre. Cependant, je
ne m!ne pas la vie de chartreux, non ? je suis en campagne et jt prefere 6tre ap6tre; comme j'ai ici un
dcpot de munitions pour faire Ia guerre au diable,
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midailles, cartes postales, feuillets pieux, etc., j'en
remplis mes poches et je vais faire un tour aux soldats
se rendant au front; j'en rencontre beaucoup; je
distribue mes munitions pour eux et leurs compagnons; elles sont toujours bien reques. Je seme de
mon mieux de bonnes pensdes, il en restera toujours
quelque chose.
J'6prouve bien lanostalgie de la Communauti, mais
vive Dien et sa sainte volont6! Je me recommande a
vos prieres avec certaines personnes qui ont besoin,
pour se convertir, d'un coup de grace de la force
d'un 305.
15 janvier. - C'est la premiere fois que mes a exer- •
citants n restent si longtemps a l'h6pital, quasi un
mois, ils partent demain, mais s'ils restaient encore
un pen, j'en ferais, je crois, autant de moines.
Quelques blesses sont arriv6s bier an soir et sont
dej* presque tous in max
n mea. Pendant que j'ecris,

tout pris d'ici partent de grosses pilules destinies
aux Autrichiens, elles produisent un bruit semblable
a celui d'un chemin de fer roulant A toute vitesse.
Bon voyage !

L'influenza ne craint pas m&me les grenades, elle
est venue me trouver au front! mais comme je n'ai pas
le temps de Iui donner audience, je compte la licencier au plus t6t et en 6tre libre demain ou apresdemain.
II - mars. -

Journ6e pluvieuse,

ennuyeuse et

bruyante. Depuis plusieurs heures, le canop gronde
sans r6pit et notre b6pital semble secou par. un tremblement de terre ininterrompu. Qu'en est-il? Nos
malades se disposent a laisser I'h6pital pour un abri
plus sir.
Parmi mes communiants de ce matin, il y avait un
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sicilien qui s'en est all6 au ciel trois heures i peine
apris, dans les plus consolantes dispositions.
21 mars. - De Sarzane, les coll6giens m'ont envoy6,
Sl'occasion de ma fSte, une caisse de giteaux pour
mes blessbs. Un billet sign6 par tons les colldgiens
me disait : a Depuis quelques mois, nous nous sommes
tous les jours priv6s d'une partie de notre dessert
pour 1'envoyer A vos soldats, sfrs de vous faire plaisir.
Et maintenant que nous en avons une petite caisse,
nous vous l'expedions". , Quels bons et chers enfants I
25 mars. - Mon allee a Villa Russiz (lazaret de
nos seurs) s'est effectuee en d'assez bonnes conditions. Le temps boudait, mais il ne pleuvait plus. A
mi-chemin un ruisseau grossi me barrait le passage;
avec des tiges de mais, j'improvisai an isthme. Vous
auriez ri en me voyant arriver a l'h6pital, toutboueux,
muni d'un alpinstock de bambon, j'ai di relever
l'aube suffisamment pour ne pas la rendre imm6diatement digne d'une b6nne lessive. Les soeurs vont bien,
sont contentes et vous offrent leur respect.
29 mars. - Avec le reveil de la nature, depuis deux
jours, a eu lieu le r6veil des armes; combats sur combats, attaques et contre-attaques; prisonniers et bless6s passent sans reliche; c'est un mouvement f6brile.
II est tard deja et pendant que j'6cris j'entends un
pauvre blessd gCmir; par deux fois je suis all6 le voir
pour lui porter quelques petits soulagements et lui
souhaiter une bonne nuit, mais le pauvret ne parvient
pas & prendre un pen de repos.
4 avil. - L'aum6nier d'un r6giment de tranchles
m'6crit: c Cher collegue, faites-moi la charit6, pretezmoi, donnez-moi, vendez-moi un pen de vin pour c6l6-
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brer la sainte messe en ces derniers jours de ma we
si cependant vous arrivez a temps encore. C'est an
carte autrichienne sur laquelle je vous ecris. J'a
aussit 6 t remis au porteur du billet tout ce qui me
restait de vin, d'hosties et une cinquantaine de casles
postales. Voila la vie de nos chers amis du regiment.
Si je n'4tais pas lie A la Communaut6, j'aurais d6j~
demand6 de partager leurs p6rils; ce doit etre bon d&
mepriser la mort pour l'amour de Dieu, de pouvoirdire : a Viens 6 mort,- je ne te crains pas parce que je
fais la volont6 divine, et redde me magistromeo. Peut6tre avant que la colombe portant Ie rameau d'olivier-

ne paraisse a l'horizon, partagerai-je ces perils.
17 avril. -

Non officiellement, mais de fait, me

voila devenu aum6nier de plusieurs centaines d'ouvriers militarises travaillant non loin de nous. Je suis
heureux de cette occasion de pouvoir faire un bien
tout a fait selon l'esprit de notre sainte vocation. Ces
nouvelles ouailles m'ont presque d6valis6, aussi je
recevrais avec reconnaissance medailles et autres
objets de pit&6.
Ig avril. - Je me souviens avoir lu dans la Vie de
notre saint Fondateur que nos premiers confreres pre-.
chant aux pasteurs de la campagne romaine passaient
la nuit avec eux sous leurs tentes pendantces temps de
mission. C'est la forme de mon apostolat actuel; je
devrais les imiter, du moins en partie, puisque je n'ai
que la nuit pour confesser mes braves ouvriers. Aprbs
souper, vers sept heures et demie, je me suis rendu
auprbs d'eux au milieu des vignes et comme toujours
j'ai 6t6 accueilli-avecla plus franche cordialith. Aprbs
distribution de quelques petits objets de piet6, je me
suis install•6 la chinoise sous -ane tente, j'ai entendu
plusieurs confessions jusqu'& une heure tardive, trois
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bons ouvriers m'ont accompagni jusqu'n
mon petit
h6pital; demain je recommencerai, priez pour mes
paroissiens.
6 mai. - Me voila rentr6 d'une petite mission.
Ayant obtenu du capitaine la permission deme rendre
ce soir a un chantier ou sont reunis un grand nombre
d'ouvriers, j'y suis all6 d'assez bonne heure, et, apris
avoir cherchb a gagner leur bienveillance, je suis
mont6 sur le parapet d'une fontaine et leur ai adress6
quelques paroles du cceur pour les inviter A remplir
leurs devoirs religieux; docilement ils ont r6pondu a
mon invitation et la besogne ne m'a pas manque, mais
au bean milieu une violente giboul&e est venue tout
giter et force m'a 6t6 de rentrer A l'h6pital. Demain
de bonne heure je serai de nouveau au milieu d'eux
pour c6l6brer la sainte messe.
12 juiX. - 11 y a quelques jours que je vous ecrivais etre devenu aumbnier d'artillerie et maintenant
je le suis d'un groupe de bombardiers, de ceux qui
depuis f6vrier combattent avec les bombes. La aussi
la moisson a 6t6 abondante et c'est ce qui fait le
charme de la vie d'aumonier militaire.
25 jillet. - Santd toujours excellente. De nouveau
pres de trois cents ouvriers sont camphs non loin de
I'h6pital; ils me donnent bien de la besogne, mais
comme je suis heureux de pouvoir leur etre utile. J'ai
dG me constituerleur caissier et expedier leurs 6conomies A leurs families. Deja plus de 4 ooo francs sont
passes par mes mains. Cela encore pour I'amour de
Dieu; si saint Paul ou saint Vincent 6taient A ma
place, je suis sir qu'ils en feraient autant.
3ojui4et. -

Pendant

que je c6l6brais la .sainto

-

666 -

messe, en plein air, pour I'artillerie,' un airoplane
ennemi poursuivi par les coups de notre artillerie anti*
adrienne passa sur nos tktes. Mon ordonnance quiser
vait la messe et la plupart des assistants se refugiirent
en toute hite dans les souterrains. Aprbs avoir jett
un regard sur mon crucifix, je continuai de c6l6brer
tandis qu'un sifflement aigu, croissant d'intensiti se
faisait entendre : c'6tait un obus qui vinthclater a pea
de distance. J'en ai 6t6 quitte pour une forte secousse
ilectrique.
t aodt. - Nous avons eu quelques jours de travail
extraordinaire par suite des nombreux blesses entr6t
dans notre h6pital, maintenant le calme revient.
Comme nos valeureux soldats ont transporti le froit
bien'en avant, notre ambulance se trouve hors de la
zone de tir; habitu6 depuis plus d'un an I entendre
le canon mugir, les balles siffler, j'6prouve un peu de
nostalgie du calme qui nous environne et il me semble
_que je jouirais de nous voir rapprocher du theitrede
la guerre; il est si consolant de pouvoir donner les
premiers rbconforts a ces chers soldats venant des
tranchees. Demandez an bon Dieu que je corresponde
fiddlement a ma chbre vocation; chaque jour je comprends mieux quelle grace incomparable m'a kt6 par

1Iaccord.e.
GARLANDO.
Lettres de M. Dominique ABBO, aumdrier
au 162* d'iafanterie.

x4 avril 1916. - Deux paroles en toute hate dans
l'impossibilit6 d'6crire longuement, comme je le
souhaiterais. D6ja vous saurez sans doute qne j'ai pu
obtenir- comme ordonnance le frtre Sanguanini.
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comme il est content! cela lui

semble-un reve. Vous devinez si pour moi aussi c'est
une consolation. Je me trouve bien et suis content,
cependant caro et sanguis n'ont rien a y trouver. Le
peril est de tous les instants, les obus et les balles
pleuvent jour et nuit. Cette nuit le rigiment se

deplace; erust novissimi primi. Priez pour nous.
23 avril. -

Pques au camp ! Aujourd'hui je devais

biner, c616brant d'abord la messe aux tranch6es avanc6es, puis a I'arriere. Toutes les dispositions avaient
Wt6 communiqu6es pour permettre aux hommes libres
de se rassembler et de faire leurs d6votions.
Hier la pluie fut continuelle, faisant fondre la
neige et rendant les sentiers de veritables bains de
boue.,M
Mme quand le temps est beau il y a certains
endroits qu'il est impossible de parcourir en soutane.
(Pauvre soutane, en quel 6tat elle se trouve t) Cette
nuit, il semblait que nous fussions la fin du monde:
vent, pluie torrentielle, tonnerre, canonnade. Par
moment le vent amenait violemment la pluie sur notre
pauvre cabane et alors on I'aurait dit secouie par un
tremblement deterre;.une fois entre autres, j'ai dn me
lever htivement, prendre les couvertures dans la persuasion que la cabane etait renvers&e. Frere Sanguannii r6veill en sursaut poussait des' exclamations
expressives que je ne saurais traduire. Vers deux
heures, la pluie a cess6 et la neige a commenc6e tomber, mais si serrbe, si abondante que je n'ai jamaisvu
neiger de la sorte. Si bien que fr&re Sanguanini, mettant le nez dehors pour observer, chantonnait : cher
monsieur Abbo, impossible d'alter a la tranchee. Et
vraiment il 6tait impossible de sortir en d6pit de ma
rbsolution de procurer i ces pauvres soldats la consolation d'assister h la messe. De cinq heures et demine
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huit heures j'ai confesst une cinquantaine de soldas
du g6nie qui attendaient leur tour, dehors, exposes al
froid intense, pauvres-jeunes gens! A huit heures, jai
celbr6 la sainte messe sous un hangar ouvert a tous
les vents, quel froid! les dents claquaient, I'hostie
m'&chappait des mains; et les pieds ! et encore ktai
je sur une planche tandis que les pauvres soldats
6taient dans l'eau; j'ai c6lebr6 au plus vite, adressaat
quelques breves paroles aux soldats que j'ai laisses ea
libert6 apres leur avoir fait faire un peu d'action de
graces.
Maintenant me voili dans notre cabane avec frbe.
Sanguanini qui souffle de son mieux pour allumer us
petit poele, bien pr&cieux, je vous assure. En voyant
passer devant nous les soldats conduisant des mulets

charges de fer, il fremit et fait. certains soliloques...
Les ils a 6tendre sont gelds, mais il faut les 6tendre;
si vous voyez comme nos braves soldats sont admirables par leur activit6 as milieu de privations extraordinaires.
Les canons se taisent, mais fervet opus... Ce silence
de l'artillerie me plait, c'est sans doute pour I'obtenir
que le bon Dieu a envoy6 cette neige abondante.
Je reprends ma lettre apres avoir reauvotre seconde
lettre : merci bien senti, comme elle fait du bien cette
parole qui, d'autres fois dejk, dans des moments
d'&preuve m'a Wtk de consolation. Je puis vous rip6ter
et j'esphre de pouvoir toujours le dire : je suis contentt
mais non certes que je trouve mes aises et jouisse; je
ne saurais dire moi-meme pourquoi, ii me semble ne
pas sentir la fatigue, on mieux le bon Dieu m'aide
beaucoup. Ici il faut toujours l'avoir present a la
pensee, le bon Dieu, pour se soutenir; cependant bien
souvent je trouve a peine le temps de r6citer mon
chapelet. II y a mille petites choses qui remplissent
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la journ6e : A l'arrivie des blesses je vais les voir, les
riconforter, j'6cris au bureau des nouvelles, etc., puis
je vais trouver les soldats de service, il faut s'arreter
un peu afi de leur montrer que je reste volontiers
avec eux, etc. Je n'ai pas encore vu tous les soldats
du r6giment, mais j'espere les voir pen A pen quand
ils se trouvent en repos; j'irai pendant la nuit, car
dans la journee, impossible, il faut passer devant la
gueule du loop.
Vous me demandez comment jeme suis arrange pour
la lingerie : j'ai fait la lessive!... J'ai pris une boite
de fer-blanc, I'ai remplie de neige (il n'y a pas d'eau)
et, grice A un bon feu, en une demi-heurej'ai pu commencer la besogne. II etait neuf heures do soir; A
minuit le linge 6tait sec. Le lendemain, voyant que la
chose 6tait allke A merveille, Sanguanini a voulu en
faire autant pour son compte, mais comme le poele
ne marchait plus aussibien, d6ception! et... il a di se
faire pr&ter une chemise.par le cuisinier notre voisin.
Jusgu'i maintenant j'ai pu c6l6brer chaque jour la
sainte messe, un- peu tant bien que mal vraiment, car
parfois le vent souffle si fort qu'apres Fl'~~vation force
m'est de tenir mon doigt sur la sainte hostie; I'autre
jour, pendant que je tournais un feuillet du missel,
I'hostie s'6chappait et si je n'avais pas 6te un pea
leste elle allait tomber dans la neige. Quand le temps
est par trop mauvais, je c6lbre dans la cabane plus
commodement et surtout plus selon mes gouts.
Fr&re Sanguanini qui, i son arriv6e ici, 6tait tout
d6fait, presque malade, a bien vite repris sa sant6,
c'est un crescendo quotidien, trop m&me, carl'appetit
est si grand que la ration disparait en un instant sans
Passouvir pleinement. C'est mon fidele Achate; nous
dormons dans la meme cabane tout habillis avec cinq
couvertures et tout ce que nous avons de vestiaire pour
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nous puer du froid qui, malgr6 cela, est parfois
intense, II me sort la messe, ensemble nous faisons
nos exercices de communaut6 et c'est une consolation
qui fait oublier tous lesennuis. La semaine derni&re il
a fait une course de 60 kilombtres pour aller me
chebcher les hosties et le vin pour le saint sacrifice. Il
eat toujours d'une humear jbyeuse et m'assure que s'il
avait le don d'6crire, il ferait A la tres sainte Vierge
un poeme d'amour et de reconnaissance pour la protection dont elle l'a si souvent couvert.
Les disagriments viennent de ces esp&ces d'oiseaux sans ailes de tous poids et nresures. La neige
d'aujourd'hui suspend un pen 1'infernale musique;
s'il en etaitautrement, je ne pourrais certes vous 6crire
aussi longuement. Avant-hier, par exemple,. a la
seconde ligne d'une-lettre a votre adresse, j'ai. dA
m'interrompre, plier bagages et porter mes p6nates
ailleurs, car un obus a double port6e venait d'iclater
Smoinas de 5o matres et un n'arrive jamais seul;
Ie robusto pin sous lequel je me trouvais a perdu,
par Ie aeul d6placement de 1'air, la plupart de ses
branches. Aussi le paysage est disolk, les arbres sont
arrach6s comme de fragiles roseaux.
Ma lettre est bien longue, excusez-moij mais il me
semble me retrouver aupres de vous, an milieu des
confreres, et le temps passe sans que je m'en apercoive. C'est une douce illusion que celle de me croire
encore a la Mission et cela me donne un nouveau courage. Tous ces jours-ci j'itaia pr6sent de coeur aux
imouvantes c6rmonies de la semaine sainte; entre
deux coups de .canon je goutais quelques versets des
Lamentalions de J•drmie et comme j'aurais voula passer
un quart d'heure aupres du tombeau I...
30 avril. -

Me voild seul an milieu d'un immense
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bois de pin du Trentin. Un pin est mon abri, mon
bureau, ma -chaise. Les aeroplanes ennemis et les
n6tres fendent L'air en se poursuivant, de temps a
autre quelque eclat .provenant d'une batterie autrichienne arrive jusqu'ici avec un sifflement aigu, qui
sait de quelle hauteur? Hier, pendant que je confessais, dans une cabane, ils me troublaient 6trangement.
Ce matin, a cinq heures, je me suis rendu a un campement et y ai dit ma premiere messe, mais pour y arriver j'ai pris plusieurs fois possession de la neige
boueuse, quand je n'itais pas assez leste pour planter
mon alpinstock. A dix heures, je dirai ma seconde
messe pour les compagnies. J'ai fait venir de Turin
cinq cents feuillets pascals portant la photographic
d'un anm6nier militaire celebrant la messe au milieu
des soldats, ce qui m'a valu leS filicitations des officiers et m&me du colonel qui cependant en dispense
peu sur ce sujet.
4 mai. J'ai pris possession d'une autre cabane
plus lfavant, plus expos6e par conasquent, mais les
anges la couvrent de leurs ailes. Ma position est bien
difficile, non pas .cause des privations qui lui sont
inherentes, mais des circonstances dans lesquelles je
dois remplir mon ministere. Les privations, les dangers disparaissent devant la peine que causent certains
spectacles. Dieu a vraiment 6t6 pour moi un bon PNre
et je ne cesse de lui en dire ma reconnaissance.
9 mai. - Recevei un salut tout i fait militaire, sans
c&remonie, mais de quel cceur! Je voudrais vous raconter tant de choses; le temps, me manque et c'est
presque un bien. Grace a Dieu, je suis toujours en
bonne sant6 et plein de bonne volont6 pour faire du
bien, dans mon champ plut6t 6pineux. Me voil& en
tenue complete d'officier, il ne me manque que 1'arme,
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mais j'ai mon crucifix dans lequel j'ai beaucoup plus
de confiance.
19 mai. - Adhuc vivo... Affaires serieuses qui fniront bien, esperons-le. Priere!
23 mai. -- D6j vous saurez que je suis prisonnier
des Autrichiens, je suis en bonne sant6 et me trouve
bien. J'ai toute confiance que le bon Dieu continuera
a m'accompagner, mais veuillez prier et'faire prier
pour moi. A l'instant je viens de voir frere Sanguanini, prisonnier comme moi, et dont je ne savais plus
rien.
27 mai. - De nouveau j'ai vu Sanguanini pendant
quelques instants; nous sommes s6parbs, mais tous
deux trbs bien,- soyez tranquille sur notre compte.
Dans la m6ele, j'ai tout perdu; mon breviaire me
manque surtout. Quelques livres s6rieux, instructifs,
pieux me feraient bien plaisir pour m'occuper pendant les longues journaes d'inaction forc6e. Jusqu'a
aujourd'hui je n'ai pu dire la sainte messe, j'espere
avoir bient6t cette consolation.
31 mai. - C'est I'heure du crpuscule, le dernier
de ce mois de mai qui en a eu pour moi de si chers et
qui aujourd'hui ne m'apporte que melancolie. Je ne
suis pas mal et ne souffre pas mat6riellement, mais
quelques petits soupirs ne laissent pas de s'6chapper
devant ce triste cr6puscule autrichien au souvenir du
pass6 et a la penske de I'avenir : demain, jour de 1'Ascension, je n'aurai pas encore le bonheur de c6~1brer.
Du reste, soyez tranquille, je suis bien.
23 juin. - J'espere que maintenant vous saurez que
je suis prisonnier. Sanguanini est avec.moi; je 1'ai
demand6 et obtenu comme ordonnance. Je suis entre
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les mains du Seigneur qui ne me manque pas et
cherche a faire un pen de bien dans ce nouveau
tres vaste champ. Permettriez-vous que je demande
rester comme aum6nier des prisonniers dans le cas
l'on voudrait me rapatrier?

je
et
de
oi

13 juillt. - Les nouvelles sont toujours bonnes. Je
suis au milieu de nos chers soldats comme leur anm6nier et j'en remercie Dieu. Bon saint Vincent! Je suis
avec la Communaute par le coeur pendant cette neuvaine. D'Italie je n'ai encore rien recu, ni lettre, ni
carte. Dans ma captivit6, j'ai bien des motifs de consolation. Je dis la messe et prache chaque matin a des
centaines de prisonniers; j'assiste les malades, Sanguanini me suit, toujours gai, portant i'autel sur le dos.
25 jillet. - Merci, merci, aujourd'hui m'arrive
votre carte postale du 18 juin et comme elle nous a
fait du bien! Sanguanini est toujours avec. moi et le
ABBO.
bon Dieu. avec nous.
Fragmentd'fue lettre de ma sueu MONTALDI.
S

Ambulance de Corzico, a7 decembre

g196.

Notre h6pital qui devait se fermer s'est ouvert de
nouveau, mais savez-vous pour qui? Pour des blessis,
oui, mais qui sent tons de pauvres prisonniers italiens
lesquels depuis dix-huit mois 6taient en Autriche, a
Mathausen. Pauvres enfants, ils nous arriverent le 15
au soir,nous 6tions la bien entendu pour les recevoir;
il 6tait dix heares quand ils entrerent dans le salon
tout illumin6 et quand ils virent ces lits tout blancs,
ils se jetrrent dessus, les embrassant comme des personnes aimbes. Leur enthousiasme fut tel en nous
voyant, nous, -soeurs, qu'il y eut quelque peril d'embrassement! - Nous nous retirimes et, en sortant, je
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leur dis : t Nous reviendrons bient6t. ,» Quelle ne
fat pas ma penible surprise en rentrant pour porter a
ces pauvres gens caf6, bouillon, etc., de voir suspendus
a leur lit : bras, jambes...; ils 6taient tous mutil&s!...
Ils nous d6siraient, car ils voulaient que nous 6crivions
4 leurs parents. La scene la plus douloureuse fut quand
leurs parents vinrent les trouver. Oh! quelle douleur
de voir des pauvres jeunes gens de vingt ans, des
pOres de famille ayant trois ou quatre enfants, priv6s
de leurs bras, de leurs jambes, devenus aveugles ...
Le 17 d'autres prisonniers arriverent venant eux aussi
de Mathausen, et, quand ils se rencontrerent avec leurs
compagnons d'infortune, ils s'embrasserent pleurant
comme des enfants. Tons se sont confesses; ils ont
6crit une belle lettre a notre Saint-Pere le Pape et
I'ont tons signie rayonnants de bonheur.
Tous veulent nous aider, mais je les occupe tous:
ils ont fait des fleurs, des maisons, des paysages pour
la creche qui est vraiment originale. Ils 6taient cinquante-quatre occupes a cette creche. Combien d'entre
eux no I'avaient jamais vue ! Combien d'iutres n'avaient
jamais pens6 a son origine! Tout en fabriquant monts
et vaux, j'eus occasion de leur faire un peu de catkchisme. Ils apprirent plusieurs cantiques, mais celui
Squ'il prkferait etait la Ninna Nanna.Comme ils se pr6parerent bien a la confession! La sainte messe fut dite
dans une grande salle. M. Bisleri envoya des lampes
merveilleuses, tous les bless6s etaient heureux et
quand, a minuit, je sonnai la clochette pour annoncer
le commencement de la messe, tous saut&rent du lit
et vinrent nous entourer pris de 1'autel. Ils firent la
salute communion avec nous, nous prinmes en commun
et quand, & 1'e'lvation, je ricitai tout hautla priere du
Saint-Pere, il y eut un silence solennel, on n'entendait
que sanglots et soupirs. J'entonnai bien vite : a Nous
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voulons Dieu... ) q.i fut chant avec grande conviction.
Oh! ils n'oublieront pas de sit6t le Noel 1916. L'un
apres l'autre, ils firent leur visite i l'Enfant Jesus; et
comme les MM, Bisleri devaient venir passer la soiree
avec nos malades, craignant de ne pouvoir trouver le
temps de faire donner la b&nediction, je leur proposal
de la demander pour midi,a I'heure oi ils 6 taient avec
leurs parents. Le croiriez-vous? tous, exceptA ceux qui
6taient clouis dans leur lit, accoururent i la chapelle
et en sortant, ils.disaient : u Voila, maintenant, nous
c4,comme il y avait longtemps que
sommes en regle
je ne pensais plus. a ces devoirs! n
Ils descendirent dans la salle transform6e en salle
a manger, ornie de lierre, de guirlandes de roses
blanches, rouges, toutes confectionnses par eux. Vingtcinq tables recouvertes de nappes bien blanches garnies de rubans tricolores faisaient un effet magnifique.
Au fond de la salle, on voyait la fameuse creche objet
de leurs pensees,de leur curiosite; elle 6tait illuminee
d'une faeon f6rique, grice aux belles lampes envoyees
par la famille Bisleri. Tout 6tait repr6sent6 : Dieu,
famille, patrie. - Deux orgues de barbarie donnerent
un peu de vie a la fete; des fameux artistes de Milan
vinrent chanter et faire passer quelques heures
agreables, mais ce qui les amusa le plus fut la course
aux sacs, les marmites brisbes, et la course des grenouilles. A chaque jeu, un prix 6tait d6cern&.
D'apres l'ordre minist&riel, le diner ne pouvait se composer que de deux plats, malgrb cela rien ne manqua :
aperitif, charcuterie, beurre, riz, canard, salade, gateaux, cafe, fruits, vin blanc et rouge. Un toast fut
porte en l'honnear de la famille Bisleri, et les larmes
dans les yeux, ces pauvres enfants rappelerent Ie jour
de Noel 1915, en Autriche, ou un kareng gdti partagi
par moitik avait 6t6 le repas de deux. Sept Aaricots
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avaient 6t6 la seule ration d'autres. Des feuilles
d'arbres hachees et bouillies avaient du rassasier des
pauvres malheureux qui, depuis plusieurs jours,
n'avaient pas mang6. Et, enfin, quelques-uns avaient
du se contenter de marrons d'Inde! Aussi vous pouvez
vous imaginer combien tout leur semblait exquis. Ils
bais-rent le pain comme une chose sacr6e et pas une
miette ne fut gaspille-. 11s etaient vraiment heureux et
n'osaient croire a leur boaheur de se retrouver dans
leur chire patrie. Au mois de juin dernier, cespauvres
prisonniers de Mathausen furent envoyesa
Vienne
pour &tre rapatries, ils 6taient deja dans le train qui
devait les conduire en Italie, quand un contre-ordse
les fait rebrousser chemin. Pendant plusieurs jours,
ils ne purent manger, tant ils 6taient peines. Ils
s'6taient.resignbs & mourir tl-bas quand ils reCarent
1'ordre de partirpour 1'Italie ces jours derniers; a cette
heureuse nouvelle, ils perdirent sommeil et app6tit,
quelques-uns donn&rent des signes de folie!... Mais
quelle peine de laisser en pays ennemi leurs compagnons qui n'itaient pas mutil6s. Ce furent des scnes
d6chirantes au moment de la s6paration!
Sceur MONTALDI.

PROVINCE DE NAPLES

Lettre de M. RISPOLI, su*irieur de Naples,
, M. VENEZIANI, assistant de la Congrigation.
Naples, le 14 fvrier 1917.

Le bon frere Louis Moscialino, coadjuteur, qui est
mort, age de quatre-vingt-neuf ans et ayant soixantetrois ans de vocation, 6tait une relique de nos anciens.
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II s'6tait trouvi a la suppression en i86o en grand danger, mais, avec la grace de Dieu, il est toujours reste
attach6 i sa yocation. Avant la suppression, il Rtait
dans la maison de Tursi, en Basilicata, et apres avoir
edifi d'autres maisons de la province, il fut placi a la
maison de Vergini, et il a toujours donn6 le bon
exemple par sa piet6 et son amour du travail. Charg&
pendant piusieurs annies de 1'office de la cave, il y
contracta des douleurs rhumatismales et ses superieurs
furent oblig6s de le changer de cet office. Mais malgri
son grand Age et ses infirmitns, il ne voulut jamais cesser
de travailler, et il se trainait a la cuisine pour y rendre
quelques petits services. A la fin de sa vie, oblig6 de
garder la chambre, il voulait recevoir souvent la sainte
communion, et principalement les jours consacr6s a
quelques sourenirs de la Congregation. II supportait
sesmultipleset douloureuses infirmitis avec une grande
patience, ne se plaignant jamais des quelques negligences que l'on pouvait commettre a son 6gard, et se
soumettant avec an grand esprit de resignation A la
volont6 de Dieu.
Depuis environ un mois, il restait au lit et il y souffrit
un douloureux purgatoire. Dans une crise de faiblesse,
je lui fis adnministrer le saint viatique et l'extremeonction. Ses forces revinrent un peu, mais il perdait
la m-moire. Apres une amelioration passagere, il alla
en d6clinant et hier matin, vers sept heures et demie,
il rendait son Ame aDieu. 11 fut assisti a ses derniers
moments par M. Jamarco.
RISPOLI.
Lettre de ma swu TESTA & ma swur CHESNELONG,
visitatice.
Naples, ambulance princesse Jolanda,

25

dkcembre 1916.

Je tiens A vous d6crire la joyeuse nuit de Noel que
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nous venons de passer avec nos chers malades blesses,
pour vous faire part de la joie pure et sainte qui inondait notre ame en ces heures de paradis.
II etait minuit moins un quart, lorsque nos soldats
malades, au nombre de quatre cents et meme plus, sortirent de la chapelle, deux ~ deux, bien en ordre, au
chant du Te Deum, portant des cierges allum6s. Le
chapelain, accompagne de plusieurs pretres-soldats,
venait ensuite portant dans ses bras l'Enfant Jesus qui
semblait sourire de complaisance a cette touchante
manifestation de foi et d'amour. La procession fit le
tour des diverses salles, chantant a pleine-voix : Tu
scendi delle stelle, u Tu descends du ciel 6toil6 ,; les
malades qui n'avaient pu prendre part k la cbrimonie
se soulevaient sur le lit au passage du petit jesus, et
chacun avait son cierge allum ai c6t6 de lui. Enfin,
le cortege rentra dans'la chapelle tout illumin&.
l'6lectricite, et les notes gaies de M'hasmoniim ranimhrent encore dans I'ame de chacan de vifs sentiments de foi et d'esp6rance.
Oh! ma respectable Sceur visitatrice, si vons aviez
vu notre chapelle a ce moment! Elle 6tait trop petite
pour contenir tant de monde, on aurait pu marcher sur
les tetes de nos soldats, et pourtant, le plus profood
silence r6gnait. La grand'messe commenia,et i l'Evangile, le chapelain fit un discours de circonstance, puis
le sous-chapelainun autre tr-s bref, mais trs fervent;
an moment de la communion qui fut g6nerale. La
messe fut suivie d'un salut solennel, et le divin Enfant
dut benir avec amour cette foule de soldats prosternes
i ses pieds. Dans le mystirieux silence de cet instant
solennel, il semblait r6pondre au chant du : Gloria in
excelsis Deo, et in terrafax hominibus bonae voluxtatis!
-Oui, paix... paix a tous.
Sceur TESTA.
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Extrait d'une lettre de ma sawt LA MATTINA
a ma sawu CHESNELONG, visilatrice.
Casrta, h6pital militaire, io janvier 1917.

Sachant combien vous prenez int&ert a nos chbres
oeuvres, je me fais un devoir de vous raconter brievement la belle et touchante cer6monie que nous avons
eue le jour de l'lpiphanie. Du front, Mgr Castrense
(c'est-i-dire 1'&v4que de toute l'arm&e) avait adress6
une circulaire A tous ses dependants militaires pfin que
tous les soldats se consacrassent au Coeur de J6sus. Les
mesures furent si' bien prises et benies de .Dieu que,
seulement dans notre h6pital, il y eut de tres nombreuses confessions et presque six cents communions
samedi matin. Les soldats assisterent aussi a la grand'messe chantee, puis le soir, au sermon de Mgr Falladino et a la ben6diction solennelle. Vous ne pouvez
croire quelle consolation eprouverent nos coeurs a voir
le Seigneurainsi glorifii, et nos chers malades avec
presque tout le personnel se consacrer an Sacr;-Co•ur
de Jesus. Tons 6taient decores d'une petite banniere
tricolore avec le Sacre-Cceur au milieu, et, joyeux,
tenaient en main leur feuille de consecration. Esperons
qu'ils se maintiendront tous dans la ferveur et consoleront cet adorable Cceur de tant d'outrages qu'il reqoit
des mauvais chritiens et des coeurs afflig6s qui s'abandonnent au desespoir. Que ce soit vraiment une reparation mondiale!
Soeur LA MATTINA.
Lettre de ma scur GREY a ma sceur CHESNELONG,

visitatrice de la province de Naples.
Tarente, Ic 29 janvier 1917.

MA TRES RESPECTABLE SCEUR,
La grdes de Notre-Seignew soit avec nous pour jamais!
Vous avez sansdoute su la rencontre d'un train, por-
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tant les troupes francaises, avec un train de marchandises dans la station de Massafra. Le d6sastre aurait
pu Atre immense, vu la velocit6 du train de voyageurs;
par une protection sp&ciale le nombre des morts s'est
limiti 5 huit et celui des blesses a seize. Quinze sont
ici, soign6s par nos seurs, a I'h6pital de la Riserva,
un est rest6 a Massafra, 6tant presque sans vie; on dit
qu'il va us feu mieux. Ce sont nos seurs de Massafra
.qui ont donn6 les premiers secours; sour Angaud,
accompagn6e de soeur Gamurrini, est all6e, malgri ses
soixante-quinze ans, a la station, aidant elle-meme &
sortirles blesses ensevelis sous les debris des wagons.
Ils 6taient d6ji pans6s et installis & l'h6pital de Massafra, lorsqu'on est venu les prendre en automobile
pour les transporter &Taranto. Nos seurs ne voulaient
pas les laisser partir. Le colonel, directeur de l'h6pital
de laRiserva, abeaucoupadmiri leur divouementetleur
presence d'esprit. Espirons qu'on pourra sauver tous
Slesbless6s, trois seulement donnent des inqui6tudes.
Hier ont eu lieu les funerailles des huit morts; toutes
les autorit6s civiles et militaires suivaient les aatocarri
ou ils etaient deposis, couverts de couronnes, et les

militaires anglais, italiens, francais, formaient un long
et triste cortege.
Dimanche; le cardinal Bourne, archev&que de, Westminster, est venu dire la messe aux Anglais dans notre
chapelle; ils taient .tres nombreux. Son Eminence
s'est montree tres bienveillante, nous a beaucoup
remerciees du bien que nous faisons aux marins
anglais, il a &tC tres content de les voir si retueillis et
d'entendre leurs chants; c'est seur Spinelli qui les
accompagne; heureusement elle 6tait rentr6e samed
soir. Hier lundi, le cardinal est revenu & sept heures
du matin pour la communion g6n6rale des marins; ils
6taient au moins trois cents. Lorsqu'il est entr6, la
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chapelle, tout illuminie, remplie par ces hommes
recueillis, pr6sentait comme une celeste vision. Presque
tous ont fait la sainte communion. Aprbs la messe,
nous avons revu le cardinal qui s'est montr6 encore
plus bienveillant, presque paternel C'est un aimable
saint; il doit ressembler asaint Francois de Sales, dontil
porte le nom. Grand, toujours souriant, avec une physionomie illuminee de cette sereine bont6 qui semble
le reflet d'une ame vivant bien plus baut que nos terrestres r6gions. Son secrbtaire a sa seur Fille de la
Charit6 en Angleterre, elle a trois ans de vocation. En
nous quittant, le cardinal nous a dit : ( Je vais voir le
Saint-PNre, je lui dirai tout le bien oue les Filles de la
Chariti de Taranto font aux marins anglais, et je vous
obtiendrai une spiciale benediction. » Malheureusement, le reste de la maison n'encadrait pas bien cette
touchante f&te et'le passage d'un si grand personnage.
C'est an milieu des balais de cordes des marins qu'il
Sceur GREY.
a di traverser les corridors.
GRACES ATTRIBUTES A L'INTERCESSION
DU VENERABLE DE JACOBIS

Apr~s une operation de laparotomie subie en juillet I913, qui a 6t6 suivie dix heures aprbs d'une
grave p6ritonite, j'etais a la dernimre extr6mit,. Sanv6e comme par miracle de la mort, j'6tais toujours
infirme et oblig6e de me menager de toute faqon.
Vers la moiti6 d'avril g915, je tombais malade d'une
fievre intestinale pour laquelle j'ai Wt6 alit&e pendant
quinze jours. ].tant presque guerie et diji levee du
lit, je me proposals d'aller a la chapelle le 1i' mai.
Mais la nuit du 3o avril, subitement, de tres violentes
douleurs se manifesterent avec enfiure du ventre et
fievre tres forte. Apres avoir donn6 les premiers
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secours d'urgence, le m6decin declara qu'il s'agissait
d'une appendicite grave, mais que 'operation ne pouvait se faire a cause de mon extreme'faiblesse. Le jour
suivant, survint la pOritonite avec un foyer de suppuration qui aggravait beaucoup les conditions du mal.
Je croyais etre arriv6e a la derniire heure de ma vie,
et aussi mes compagnes. Les soins qu'on me donnait
ne m'apportaient aucun soulagement et, pendant plusieurs jours, je souffris affreusement, n'ayant pour
me soutenir que des injections de ,camphre. On me
tonseilla de recourir a I'intercession du vknerable de
Jacobis; toute la communaut6 s'adressa a lui avec des
prieres ferventes et, moi aussi, avec grande foi, en
appliquant son image sur 1'endroit du mal. Mais le
mar paraissait empirer, de sorte que j'ai demand6
a &tre administrke, ce qui me fut accord&. Je tombai
ensuite dans un 6tat d'assoupissement. Contre tout
espoir et prevision humaine, je.suis arrivie an 19 mai;
dans l'apres-midi de ce jout, j'entendis se dechirer
quelque chose dans mes entrailles et aprbs toute douleur cessa. Le lendemain, le m6decin iconstata la totale
disparition du foyer de suppuration et de la peritonite; tout danger de mort 6tait 6carte. De fait, ma
sant6 s'am61iora de jour en jour; j'ai recouvr6 I'6nergie.
et les forces perdues et j'ai pu me lever du lit, le
matin du 6 juin. Maintenant, par l'intercession du
v6nerable Jostin de Jacobis, je jouis d'une bonne
sante, et pour lui manifester ma reconnaissance, je
fais moi possible pour le faire connaitre, et lui acqudrit un grand nombre de d6vots.
Sceur Lucia BROYA.
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PROVINCE DE CONSTANTINOPLE

M. Lobry, visiteur, nous communique les nouvelles sui
vantes :
CONSTANTINOPLE

Le fait saillant est la mort de la soeur Badenhuyer,

superienre de la maison de Tchoukour-Bostan., Elle est
morte comme une vraie sainte, le 2 d6cembre j916 >,
6crit M. Dekempener. Les Allemands eux-m6mes, qui
avaient subi i'ascendant de cette vaillante Fille de
la Charith, ont voulu entourer ses funerailles d'uwe
grande solennite. La sour Badvnbuyer laisse a nos
soeurs d'Orient un grand et bel exemple de courageuse energie dans l'accomplissement des volontes de
Dieu, de prudence dais les situations difficiles oit elle
s'est trouvie, de g6nerosit6 chretienne daos les drs
sacrifices qu'elle a eua faire, et aussi de complet et
admirable abandon a la Providence. Sa couron'ne au
ciel est aussi belle qu'enviable.
Rien de change a Constantinople depuis mes dernitres communications. Missionnaires et sceurs vont
bien, sauf la smur Le- Floch, superieure de 1'hospice
des Artisans, qui est souvent fatigu6e. La sceur Agnas
de cette maison ne serait pas morte, comme on l'avait
cru. On continue de jouird'une tranquilliti convenable.
SMYRNE

Smyrne est toujourss6pari de nouscomnpe par uo mur
d'airain. Je sais poartant que la tranquillite y r goe,

sous l'administration du vali, qui deseure le aeme.
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ROUMANIE
Nos sceurs Rtaient install6es dans trois et mnme
quatre ambulances a Bucarest. Depuis l'invasion de
1'ennemi, je n'ai plus de nouvelles.. On m'a assure
qu'elles avaient quitt6 la capitale pour se rendre a

Jassy.
SANTORIN ET SYRA
Grice a la bienveillance de la marine francaise, les
maisons de nos seurs ont pu se ravitailler. On y'tait
menace de famine, et le pain a manque. Nos sceurs de
Syra, soit a Hermopolis, soit a'l'hopital frangais,continuent i se d6vouer pour nos marins qui abordent 'ile.
Elles ont aussi recueilli, dans leurs deux maisons, les
naufrages anglais du Braemer Castle, torpille en vue
de Syra. Elles ont ° recu les remerciements du gouvernement anglais.
A Syra, Mgr 1'6veque a voulu cel~brer, a la cathAdrale, un office solennel pour le repos de l'ame du
Tres Honor6 Pere Villette.
THASOS
M. Jougla et M. Critico continuent d'habiter cette
ile. Depuis Noel jusqu'en f6vrier, ils n'ont eu pour
vivre que du pain et des haricots. Leur abstinence
-vient de prendre in; car, sur ma demande, I'amiral
Salaun les a autorisis a s'approvisionner a l'intendance
de la marine.
SALONIQUE
Le frire Moussat s'en est all vers le ciel. L'avantveille de sa mort, il avait encore servi la messe. le
matin. Dans la journe, il se plaignit d'une obstruction
intestinale, ce qui lui arrivait de temps en temps. Le
lendemain, la souffrance persistant, on fit venir le
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medecin, qui diclara son 6tat grave. Comme une intervention chirurgicale offrait une certaine chance de
guirison et tout au moins de grand soulagement,
l'operation eut lieu, sans plus de delai. Mais l'intoxication avait fait des progrbs rapides; le 16 f6vrier,
vers sept heures et demie du matin, il s'6teignit brusquement. IIs'6tait confess6 deux heures auparavant,
alors qu'on ne s'attendait pas a une mort aussi proche.
II comptait bien commihier le 17, fete du bienheureux
Clet. On eut juste le temps de lui donner l'extr6meonction. Prions pour le repos de l'ame de ce bon frere
qui a travaill6 pendant un demi-silcle et plus, dans les
ceuvres d'Orient. II aspirait i rentrer a Saint-Benoit.
Aupris de Dieu, il priera pour nous.
Parmi nos confreres faisant partie de l'armee
d'Orient, M. Lampe a 6t6 bless6 gri-vement a l'eil
gauche, qu'on a du extraire; il est rentr6 en France.
M. Lignier, dans un poste dangereux, alors que le
m6decin-chef disait de tirer i la courte paille pour
savoir qui resterait, se.borha a faire cette rAflexion :
a Pas la peine, je demeurerai au poste. , Sept maisons
sur neuf venaient d'etre d6truites par les obus. M. Calmet, atteint de paludisme, est 6vacu6 vers la France.
Les autres Missionnaires appartenant a I'armne vont
bien. Certains remplissent des missions p6rilleuses.
Une joie pour nous tous a t6 de voir arriver M. Kr6mer, en qualit6 d'aum6nier volontaire. II a gard6 son
entrain, sa belle humeur et sa bonne sante.
Huit de nos sceurs, appliqukes aux soins des soldats
malades on blesses dans les h6pitaux temporaires de
Zeitinlik, ont recu des distinctions honorifiques; deux
ont en la croix de guerre;'six la mldaille des 6pidemies, dont deux en argent. Aux chefs militaires me
demandant si l'on pouvait decorer les sceurs, j'ai
r6pondu que je ne pouvais que laisser faire, sans
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m'occuper antrement de cette question. Je sais que
d'autres seurs encore sont propos6es, a dirers titres,
pour ces memes distinctions.

F.-X. LOBRY, visitea.
Lettre de ma swar CORNET a ma soea REISENTHEL,
visitatrice.
3 janvier 1917.
MA RESPECTABLE SCEUR,
La girce de Notre-Seigueur soit avec nous powu jamais!
-Vous desirez avoir les details de la remise de la fameuse croix de guerre!
Voici; ils ne seront pas nombreux, la c6remonie
ayant revetu la simpliciti d'an acte de communaute.
J'en ai remerci6 Dien, puisque c'est pour Lui et pour
elle que nous avons accepte, soeur Th6r6se et moi,
cet insigne de distinction pea mhrit6.
Le 31 decembre, M. le medecin-chef, tout joyeux,
vint maannoncer que m'ayant propos6e plusieurs fois
pour la croix ainsi que seur Th&6ese, il esprait enhn
avoir r4ussi et que je me tienne prate A la recevoir des
mains du gnerpal Ruotte, dans les quarante-huit heures.
Le surleademain, 2 janvier, vers les dix heures du
matin, M. le m&decin-chef me fit prevenir de me rendre
aussitot &son bareau accompagn6e des soeurs de I'h-

pital. A la hte, nous faisons one toilette sommaire (car
c'.tait le moment do service de nos malades) et aous
nous rendons au lieu d4signk. LA, se trouvaient
reumies des dames de la Croix-Rouge frangaise et
russe (l'uae e ces dermires devant Atre amEdaillUe
comme nous.) Le g6n6ral s'etait fait remplacer par
le colonel Riquelot. A notre arriv6e, M. Ie u6deci-.
chef nous prksenta aimablement an coloaId et, iai
remettaat Ies croix pour nou, celai-ci s'empress de

-

687 -

les accrocher en nous felicitant et remerciant tres gracieusement des services rendus A nos soldats malades
depuis les quinze mois d'existence de l'h6pital I, nous
assurant que nous l'avions bien meritee. A mon tour,
je le remerciai de sa bienveillance et de son indulgence, lui disant que nous n'avions fait que remplir
un devoir bien doux! a Encore y a-t-il facon de le remplir )), rlpondit-il aimablement. Je le remerciai encore
a nom- de nos sup6rieurs et de notre ch&re Communauth qui en seraient honores.
Les dames de la Croix-Rouge nous offrirent ensuite
leurs vives felicitations, nous demandant meme de
nous embrasser, voulant nous photographier, mais je
m'en excusai, disant que cela nous &taitdfendu.
Voici la citation: u Mme Cornet, en religion soeur
Marthe, a lh6pital n"* i Zeitenlik. Depuis sa fondation a, dans les circonstances les plus difficiles, coptribue au traitement des malades souvent contagieux
et rendu les plusgrands services.n
MONAST1R
Deasons d'abord des details rirospectifs. Voici le journal
de la soeur Raymond peadant son annie de sijour au milieu
des Bulgaro-Allemands.
Aprbs plusieurs alertes, le 27 novembre 195, 1'arm6e serbe commen;a a se retirer de Monastir; le froid
6tait rigoureux, i8 degr&s au-dessous de z&ro, la neige
abondante; n'importe, la plupart de nos blesses vonlurent nous quitter, ils avaient peur de la vengeance
des Bulgares.
Dans la nuit du t" au 2 d&cembre, ce fut le tour des
autorit&s serbes. Quelques incendies accompagnes de

pillage kclaterent sur divers points. Les consuls de
France, de Russie et d'Angleterre avaient quitt6 la
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ville; les Freres Maristes de meme; il ne restait de
Frangais & Monastir que M. Bergerot, pr&tre de la
Mission, un frire coadjuteur et les Filles de la
Charite.
Le 2 d6cembre, des le point du jour, l'un de nos
voisins, Bulgare influent, vint nous demander I'hospitalitb; il craignait le pillage de sa maison. II itait
encore dans notre pharmacie lorsque, dans la matinee,
les notables de la ville le firent chercher, ils l'avaient
choisi comme maire de la ville.
Le 6 d&cembre, les Bulgares et les Allemands firent
leur entrie dans la ville; les habitants lear firent fte,
naturellement, mais il n'y eat pas de d6sordre.
Le 7, je priai le maire de la ville de me faire savoir
si les classes pouvaient continuer; aprks avoir vu les
autoritbs, il fit r6pondre qu'il n'y avait pas de difficultes, au contraire, les enfants ktant d6ja trop nombreux dans les rues.
Le 8, le major Kovadcheff vint avec M. Bergerot
nous demander des renseignements sur le personnel
de la maison. 11 fat trbs convenable, voulut visiter la
chapelle qu'il admira avec sa parure de lis et, en nous
quittant, nous dit : C'est bien, mes Sceurs, vous etes
resties i votre poste comme de vaillants soldats franqais. , II revint une heure apres avec le colonel
Stoikoff, commandant de la place, qui visita toute
notre maison et voulut parler a toutes les soeurs reunies :- Soyez assarkes, nous dit-il, que vous n'aurez
rien t craindre des Bulgares, les autorites militaires
vous prot6geront toujours, etc. » En attendant, la
difficult 6tait d'obtenir des vivres pour nos blesses
serbes..
Vers le io d6cembre, fe g6nAral Mitoff vint les voir,
nos pauvres Serbes tremblaient, mais le g6neral leur
parla avec bont6, lear donnant mime des renseigne-
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ments sur leur village et promit de leur faire envoyer
Stout ce qui lqur itait n&cessaire.
En effet, tout en continuant la visite de la maison, le
general Mitoff nous indiqua la marche a suivre pour
obtenir des vivres. II nous dit aussi son dtsir de confier aux seurs le soin des officiers bulgares tal.des
ou blesses. En voyant au dispensaire la foule des
pauvres soignes par nos soeurs, ii fut imu : a Mes
Sceurs, nous dit-il, je puis vous assurer que vous vous
priparez une belle place dans le ciel! ))
Ces commencements 6taient vraiment trop beaux, ce
fat bient6t le tour des difficultes.
SLe 22 d6cembre, deux sons-officiers vinrent nous
accuser d'avoir reru des autorit's serbes et d'avoir
cache des provisions extraordinaires; ils vont jusqu'i
interroger nos bless6s. Heureusement'notre itonnement arrate leurs velleit6s le perquisition et ils nous
laissent les quelques sacs de farine qui nous restaient
et nous 6taient si n6cessaires.
Le 27 d6cembre, le docteur Nicolieff, directeur et
chirurgien en chef -de I'h6pital militaire, vint visiter
nos bless6s; il nous aveitit qu'il va nous envoyer en-core trente malades pour compl6ter notre ambulance.
iuMais nous n'avons ni materiel, ni linge, ni infirmiers. - N'importe, la chose est arrethe, vous devez
avoir cinquante blesses dans votre maison; je vous
enverrai des Serbes, ce sont vqs alli6s, vous pouvez
bien faire quelque chose pour eux; du reste je ne suis
pas en peine, j'ai v6cu en France et je sais que les
Francais savent se tirer d'affaire dans les positions
les plus difficiles!t
Nous comprenons que notre maison et nos services
sont r6quisitionnes et nous nous mettons I I'ceuvre,
installant les classes dans les pices libres et prbparant une vaste salle pour les malades annonc6s; tant
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tard; mais quelle arrivre! De pauvres Serbes, les
pieds gelis et gangrenes, couverts de vermine et dans
an etat de malpropret6 et de faiblesse a faire peur. Le
chirurgien du dispensaire veut bien nous aider, toes
les jours il opere quelques blessis, les soeurs font tons
les pansements et meme les operations de moindre
importance.
En meme temps une de nos sceurs est arr&ee par
une fievre tris forte; le doctewr constate une tumeer
an c6te droit; ii conseille le transport & Salonique; la
permission est refus6e par les autoritis bulgares, aussi
l'op&ration urgente a lieu dans notre maison; elle
reussit aussi bien qie possible, mais il faudra 4es mois.
pour remettre notre pauvre malade.
Le 3 janvier, le gne'ral Boyadjieff entre a Monastir;.
on Ini fait une ovation; lel6, il vient a I'h6pital; trEs
poli, il veut savoir si nous n'avons ea, de la part des
autorit6s bulgares, aucun ennui, aucune difficultk.
Durant tout le mois de janvier, le joint difficile est
le ravitaiilement des blesses. L-docteur Nicolieff, qui
doit nous envoyer le necessaire, nous laisse souvent

dans un p6nible embarras; pea de pain, presque jamais de 16gumes; ni bois, ni petrole, ni savon; la
viande seule est fournie en. quantit6 sufAisante; nous
partageons avec nos malades nos dernieres provisions.
, Vers le milieu du mois, le chirurgien diudispensaire
nons avertit que, dans une reunion madicale, les docteurs bulgares out parl6 de fermer notre dispensaire

et peut-,tre toute notre maison. 11 nous assure avoir
pris notre defense- et croit le danger 'conjuri pour
quelques jours.
- Le 23 janvier, i neuf heures un quart, douze aeroplanes franmais survolent Monastir et bombardent la
ville;. cinq bombes rasent nos murs et &clatent dans
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notre petite rue; les deux maisons situees en face de la
n6tre sont traversees, toutes nos'vitres sent brisies, des
6clats de bombes p6netrent dans la chapelle. On parle
de cent cinquante morts on blesses. Des soldats allemands apportent deux femmes gravement blessies; un
chirurgien allemand, le docteur Keller, les suit; il examine notre salle d'opirations et opire la pfus atteinte.
Le 24, nous apprenons que tous les sujets 6trangers
doivent se faire inscrire a la prefecture de police •le

bombardement de la veille nous fait consid6rer avec
d6fiance.
Le 25, I'abb6 Scharlenski, aum6oier catholique du
146' d'infanterie allemande, vint nous avertir que la
Mission catholique est occuple militairement et que
M. Bergerot ainsi que le pr&tre catholique du rite
slave et le frdre coadjuteur sont gard6s a vue, les
scell6s mis sur toutes les chambres et le dcpart pour
Sofia signifi6 pour le lendemain matiri.
Nous allons transmettre la triste nouvelle au consul
de Grace et deRoumanie: ce dernier craint que la m6me
mesure ne soit prise vis-a-vis des sceurs et nous conseille une visite an colonel Asmanoff, commandant de

la place. Nous nous y rendons de suite; dans des
termes tres convenables, le colonel Asmanoff nous dit
son regret d'etre oblig6 d'ex6cuter des ordres venus
de Sofia: ( Toutes les soeurs sont comprises dans cette
mesure, mais rien n'est pressi, ajoute le colonel, et
dans tous let cas, je vous prometa que yous ne partirez
qu'en automobiles. )
La pensxe de nos dix orphelines que nous ne savons
a qui confier, celle de notre sceur si gravement malade
parait toucher le colonel. Peut-6tre, dit-il, deux soeurs
pourraient-elles, rester pour garder les orphelines et
soigner la malade, mais il faudrait qu'elles trouyassent
une autre maison. )

Cette proposition demande rbflexion; le colonel
nous donne par 6crit I'autorisation de faire une derniere visite a M. Bergerot. Nous y allons de suite, les
gardes refusent d'abord l'entr6e, mais l'ordre du colonel Asmanoff ouvre les portes. M. Bergerot juge
qu'il serait bien dangereux de laisser deux ou trois
smurs aux mains des Bulgares; il a lou6 deux voitures.
pour le voyage jusqu'i V6lez, lea trois exiles doivent
avoir quitt6 Monastir avant huit heures du lendemain,
les clefs de l'6glise restent entre les mains de l'aumcnier allemand.
II faut songer a placer les enfants dans des families
connues, le consul de Grece se charge des Grecques,,
pour les autres, c'est dificile : la vie'est si-chre que
chacun ne pense qu'a soi! Enfin, tout est regl6 avant
huit heures du soir.
Au retour, c'est le commencement des priparatifs
de d6part; demain sans doute il faudra subir une perquisition en regle, puis les scell&s. Rapidement tous
les papiers sont brfi6s; la nuit se passe pr6parer les
paquets des enfants.
Le 26 an matin, le pretre allemand vient nous dire
la sainte messe a cinq heures et demie et nous donne
des nouvelles de M. Bergerot; ce dernier quitte la ville
avant huit heures.
Les enfants des classes arrivent en foule, ramassent
leurs livres, nous font leurs adieux.
A dix heures, le chef de police Marinoff vient nous
lire l'avis officiel de notre d6part pour Sofia; toutes
les soeurs doivent avoir quitt6 la ville dans quarantehuit heures. Aussit6t, la maison est gard&e au dedans
et au dehors. Ce sont des difficultes sans fin pour faire
partir nos pauvres enfants; les gardes ,ie veulent rien
laisser sortir de la maison.
Le 27, il faut songer a l'6vacuation de nos pauvres
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blesses serbes qui doivent 6tre transport6s a l'hopital
militaire. Rapidement nous les pansons, nous les
habillons de notre mieux, il fait si froid! la plupart
sont des amput6s et si faibles! mais li encore il faut
latter contre nos gardiens qui n'admettent pas que
nous transportions un' objet on un v6tement d'une
pi&ce dans one autre, nous nous rendons compte que
nous sommes tout a fait des prisonnibres.
Les charrettes arrivent, nos blesses nous disent
adieu en pleurant; au milieu de ce mouvement, trois
docteurs bulgares se prisentent; ils viennent visiter
toute la maison afin de privoir ce qu'ils en feront
apres notre depart; ils s'arretent dans la chambre d'un
officier bulgare que nous soignons depuis plusieurs
semaines; craignant que le transport ne lui occasionne
une rechute, les docteurs r&clament deux sceurs pour
le soigner encore quelques jours. Je dis qu'il est impossible de laisser deux seurs seules a Monastir; alors
un docteur du grade de colonel s'emporte, insulte les
sceurs-et finit en me disant : u Sachez que vous etes
toutes nos prisonnieres, que nous avons sur vous ponvoir absolu, que ce n'est pas pour Paris, mais pour
Sofia et en qualit6 de prisonnieres de guerre que vous
partirez demain, et que si cela nous convient nous vous
ferons partir une A une dans diff6rentes directions. ,
Dieu seul sait jusqu'ot auraient 6t, les paroles et les
gestes de ce colonel si le docteur Nicolieff ne lui avait
impose silence. Plus que jamais nous comprenons qu'il
est.necessaire que nous ne nous s6parions pas.
L'6vacuation des bless6s terminee, nous nous retrouvons dans un d6sordre indescriptible; en hite nous
achevons nos- pr6paratifs personnels. On nous a averties de nous fournir de vivres pour huit jours et d'emporter de nombreuses couvertures : c Malgre tout,
ajoute le Bulgare pr6voyant, vous risquez beaucoup
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d'avoir les pieds gelis, en cette saison le voyage eat
terrible. )
Quelle perspective! nous avons des smurs' gees,
une grande malade, mais cette dernire prefere mourir
en chemin plut6t que de rester.
Dans l'apres-midi, deux seurs vont s'informer pres
du colonel Asmanoff, si le depart aura vraiment lieu
le lendemain; il repond que, suivant sa promesse, nous

ne partirons qu'en autos, dans un jour ou deux, quand
la benzine sera arrivee.
A cinq heures et demie, un agent de police vient
nous avertir que nous devons avoir quittt Monastir le
lendemain avant neuf heures du matin. u Mais le colonel Asmanoff nous a assure, il y a deux heures, que
nous ne partirions qu'en autos, et il n'y a pas de benzine. n Le gendarme complaisant va transmettre la
r6ponse a son chef et revient un instant apres. a Le
prefet de police fait dire aux seurs que.l'ordre est
absolu; si, demainmatin,vous ne vous etes pas procure
des voitures, vous partirez, mume a pied. - Mais les
promesses du commandant de la pilace? - Le prefet
de police dit que, ce sont des meusonges de votre
part, que certainement vous n'avez pas vI le colonel
Asmanoff! ,
II faut aviser a toute 6ventualite; notre kavass va a
la recherche des voitures, pendant que nous allons de
nouveau chez le commandant de la place; il nous recoit, quoique malade, nous assure qu'il y a un malentendu, ecrit imm6diatement au g6n6ral Boyadjieff et
nous fait attendre la r6ponse. Le g6neral est au
cin6ma; pendant qu'un sois-offcier court a sa recherche, le colonel Asmanoff nous par4e de Sofia,
nous assure que nous serons libres de loger chez les
religieuses de Saint-Joseph et qu'il fera son possible
pour que notre voyage ne soit pas trop dur.
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La r6ponse du gen'ral arrive, elle est affirmative;
nous ne partirons que 4oxsque la fameuse benzine sera
arriv6e. Dans la grande rue, nous rencontrons le pr6fet
de police, Boyadjieff fils, qui parait surpris et contrari6 que notre d6part soit retard6;il ajoute: a Pourquoi les aviateurs francais ont-ils jeti des bombes sur
la ville? Vous partirez & Sofia, soyez-en sfires et les
consuls de Gr&ce et de Roumanie partiront 4galement. N'importe, c'est un jour de gagnh.
Le 28, plusieurs docteurs allemands viennent visiter
notre maison. c Vous allez partir, c'est dommage, nous
disent-ils; nous allons demander aux Bulgares de vous
garder pour nous aider a soigner nos malades. n
Le 3o, dimanche, l'aum6nier allemand c6l6bre. la
messe de paroisse &. I'heure ordinaire, la tribune est
reserv6e aux civils, l'6glise 6tant remplie par les soldats allemands. Deux soeurs rencontrent Marinoff qui
les avertit de se tenir prates au d6part: c J'irai vous
donner l'avis officiel, leur dit-il, demain ou apresdetnain. ,
Le 31, la ville entiere est dans lakcrainte; le g6neral
Boyadjieff a fait circuler des la veille des avis annoncant pour cette matin6e du 31 de nombreux aeroplanes
francais. L'etat-major et une partie de l'armCe bulgare
ont quitt6 la ville pendant la nuit.
La journ&e se passe et les adroplanes ne paraissent
pas a l'horizon. Les Bulgares en sont pour leurs frais.
Ce i" ft vier, nouvel avis officiel de depart :
cc Tenez-vous prates, d'un instant & I'autre on pent
venir vous chercher n, dit Marinoff.
Le 2 fevrier, le docteur, Keller se prisente a l'h6pital: a Les Bulgares nous ont donn6 votre maison, nous
allons en faire un h6pital allemand; si vous restez, c'est
bien; si vous partez, c'est bien aussi. » Sur ces paroles
aimables, il nous quitte.
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Nous nous occupons de mettre en stret&le mat&riel
des classes dans notre grenier, Il nous faut livrer aox
Allenands tout le premier itage.
Pendant catte semaine, ces derniers forment lear
h6pital. Le docteur Courtions est docteur en chef, itse montre toujours parfaitement convenable, ne vest

rien changer dans la maison sans nous demander notre
avis, nous assure que nous serons indemnisbes des
dtpenses faites pour les malades et smrtoqt noes
donne sa parole qu'aucun Allemand ne monaera jamais I'eacalier qui donne acc-s aux appaxtements des
smurs. II a avec hli le docteur Keller, chirorgiea
habile, mais dont les proc6d6s et les paroles resterot
toujours & la hauteur de sa phrase d'introduction, et
an jeune m-decin, le docteur Aydoom qui -doit tre
interne dans la maison; trxs franc, il prend a t&che de
rectifer toutes les nouvelles fansses et peiMbes qui
nous sont donnees par les uns ou par les autres et
cherche toujoars adoacir la situation des stmurs.
Le 6 f6vrier, nouvelle visite de Marinoff qui noas
avertit que le drpart des consuls de Grke et de Roumanie est fix pour le lendemain et que
ntre suivra
immidiatement.
Neos voilk au rang des consuls, c'est beaucoup

d'honneur; ces dernieis ne trouvent qu''une raisnes ce
que notre depart succedt an leur, tHlen'est pas rassurante. t Les Bulgares, nous disent-ils, ne vealent pas
de timoins. i -

L' 7, depart des consuls;-e personuel de "hppital
allemand arrive, il nous taut aider a preparer les safles
et 4 faire i'inrentaire dt mnateriel et da linge drmbalance.

Le 4, toutes les sce•rs sont perte au d4part, cette
fois encore les autos n'arrivent pas, par contre I'installation des Allemiands est achevie; notte dispenssai
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est devena bureau des entries; le cabinet du docteur,
poste teltphonique; toutes les classes du premier
itage, salles de malades; le parloir, chambre du docteur interne; Ie cabinet de la sup6rieure, bureau du
ckefarts; le r6fectoire des enfants, dortoir des infirmiers.
Peu & pea les malades arrivent; les docteurs riciament one saeor pour les maladies infectieuses, une
autre pour la salle d'oporations; bient6t toutes soat
occup~es dans les salles; les infirmiers se font corn
prendre comme ils peuvent, deux seulement parleat
franoais; mais le plus embarrasEs est le cuisinier; it
est entendu que la sawer chargie de la cuisine mettra
a sa disposition tous les ustensiles n6cessaires; mais,
a qtoi servent. marmites et casseroles quand ii n'y a
rien a mettre dedans. Le premier repas pour le personnel et les malades se compose d'uae tasse de cafi
sans sacre et d'•ne 16g&re trancheed pain, le deuvi•ane
est semblable, ie troisiAme de meme; an changement,
soupe et viande, puis on retombe dans le cafe et le
pain noir. Personne ne dit rien, la discipline allemande
depasse tout ce que nous nous en imaginsons.
Cela dure ainsi du 8 an 14; de temps autre, il ya
an repas qai mirite ce nom, mais c'est rare; a la fin

le personnel ext&ute achkte quelques denrkes at seem
Vincent est mise i contribution. DMs le ii pourtant, Le
local devient insf&sant et le docteur r-cLame la classe
enfantine; il faut enco•e caser tout ce materiel; on y
arrive.

Le 14, grande visite de i'Fhpital par des offAciers
supriearzs et des docteum hast grades; le rssultatquii
nous regarde nous est commiMniquh par le doctur
Aydoum : ( Votre depart sera recul indeaiment, les
docteurs allemand ont 44&id6 de protester conte tons
lee ordCes des Bulgares. * L'aatre esuitat de la visita
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est appr6ci 6 par le personnel et les malades, le cuisinier respire : a Maintenant, dit-il, I'h6pital est reconnu, nous aurons des provisions. )) - Ce ne sera
jamais bien large, toutes les administrations qui se
succdderont maintiendront le meme r6gime : sept
heures, caf6 noir sans sucre avec une tranche de pain
vaguement recouverte de marmelade quand il y en a.
A douze heures, viande bouillie avec soupe de legumes
secs: haricots, riz ou orge ; pas de pain. A trois heures,
caf6 et tartine. A six heures, de meme; A moins que, le
pain manquant, une soupe de bl6 casse ou de farine
fasse l'affaire. Dans ce cas,-aucun malade n'a le courage de vider son assiette, l'odeur seule de l'affreusefarine souleve le coeur.
Quand l'administration de l'ambulance sera plus
riche, il y aura pour les grands malades des biscuits
pour remplacer Ie pain, du lait et quelques aeufs.
Pour les convalescents de la ficvre typhoide, le grand
r6gal sera la puree de pommes .de terre et le riz au
lait. Les seeurs faisant seules le service des malades,
les inirmiers viennent supplier de leur r6server un
petit suppl6ment. Us ont faim, toujours faim. 4 Comment vivre et travailler, disent-ils, a un regime pareil.
Et dire-que dans toute l'Allemagne tout le monde a
faim! n A la cuisine, a la d6pense, c'est la m6me lutte
pour la vie.
Le 15 f6vrier, un pharmacien bulgare vient faire
l'inventaire de notre pharmacie; le meme jour des
oficiers procedent A l'inventaire de l'6glise de la
Mission; le pr6tre catholique allemand est present, il
emp6che tout vol et toute tenue inconvenante dans
l'6glise; du reste il a pris ses avances et mis .-l'abri
les vases sacr6s et les ornements precieux.
R6gulibrement, chaque matin, ii nous dit la sainte
messe dans notre petite chapelle; ilnous donne le salut
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du saint Sacrement tous les soirs, suivi chaque samedi
de l'absolution g6narale, jusqu'au jour oit sa connaissance du franqais devient suffisante pour lui permettre
de reprendre le mode ordinaire.
Vers la fin du mois,on parle d'un changement d'ad-

ministration, Deutsch Lasaret doit faire place a Feld
Lasaiet.Le changement a lieu le 4 mars. Le Feld Lasaiet arrive avec un nombreux personnel et tout un materie bien conditionn6 : cuisine ambulante, pharmacie,
lingerie, etc.
Le docteur Meinhausen est medecin chef; le professeur Hacker, premier chirurgien; Mosess, deuxieme
chirurgien et le docteur Schmitt est medecin interne;
l'ambulance est complitie par desinspecteurs, des
surveillants, un pharmacien, des 6tudiants en m6decine, etc.

Le nouveau chefarts demande une piece en plus au
rez-de-chauss6e, c'est le r6fectoire des- soeurs qui
devient salle de bains et salle de visites pour les soldats malades. II faut encore se serrer, nous transformons I'infrmerie en rdiectoire.
Le docteur Aydoum reste quelques jours pour mettre
le nouvean personnel au courant; son premier soih est
d'avertir les docteurs et les inspecteurs, que toutes
les personnes de la maison, sceurs et enfants, sont
nourries par I'ambulance.
ccNous n'avons pu vous donner que peu de chose,

nous dit-il, parce que nous itions pauvres, mais vous
avez toutes droit au regime des docteurs et la nouvelle
administration a ce qui lui faut pour deux cents malades; or, il n'y en a que cinquante. n
Les choses s'arrangfrent ainsi, heareusement; nos
provisions 6taient a leur fin et tout itait hors de prix
Monastir.
L
Le 8 mars, Marinoff se pr6sente de nouveau, le doc-
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teur Meinhausen se trouve 1M; immndiatement, il vest
savoir de quoi ii est question. Toutes les sceurs doivent partir dans quarante-huit heares. ( Elles ne partiront pas, assure le chefarts, je ne r6ponds plus des
malades sans les soeurs. - C'est un ordre de Radslavoff, rkpond Marinoff. - C'est bien, ditle doctear,
je yais imm6diatement as quartier gneural. - Inutile,
dit Marinoff, en se retirant, leq sceurs partiront.
Pourtant A son retour le cheffart nous assure qu'if
a eu gain de cause, ( mais, dit-il, il est nicessaire qoe
les Bulgares ne puissent jamais vous soupronner d'espionnage n. D6jk nous avons supprim6 toute sortie et
toute correspondance, il faudra encore renoncer
recevoir les quelques personnes qui vieanent parfois
nous voir; la prison devient plus 6troite.
Comme compensation, le personnel du Feld Lazaret
se montre constamment bienveillant pour les seurs
et nos quelques orphelines.
Nous avons beaucoup de travail, il faut que deux
sears veillent tootes les nuits, le travail de la cuisine
se complique egalement, les docteurs- prennent tous
leurs repas dans la maison et ne se font pas faute de
faire des invitations; ii y a aussi pas mal de mouvemnentet de bruit dans les couloirs et le jardin, surtout
a certains jours, lorsqu'il se fait des distributions de
cognac; mais dans notre pauvre maison devenue
presque une caserne, la protection divine ne cesse de
se manifester; chacun respecte les sceurs, et mame les
docteers et les inspecteurs.qui profitent de leur personnel pour faire des reparations utiles et transformer
notre petit jardin ne decident rien sans demander
notre avis.
Vers la fin d'avril, nous-apprenons que le r6giment
allemand va quitter Monastir, le Feld Lazaret Ig suivra
naturellement. Rapidement le personnel fait les pr6-
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paratifs de depart, les malades sent evacues, il ne
reste que les derniers opers.
Le 24 avril, le personnel nous quitte, non sans
essayer de reaplacer une partie des objets de premibre
n&cessiti qui oat disparn depuis leur arrivie; par
contre, la pharmacie voit disparaitre avec cette ambulance tons les remndes co4teux. C'est la guerre!
Le professeur Heecker reste avec les derniers malades; il fait d6marche sur demarche pour obtenir
de rester & Monastir, notre salle d'operations lui
plait.
Ce meme 24 avril, le docteurNicolieff vient, suivant
l'usage oriental, nous faire sa visite de Paques et,
comme souhalts de-fete, il nous annonce que tous les
Allemands quittant Monastir, nous allons etre toutes
et promptement envoyees a Sofia. 11 nous parle
ensuite de la fin de la guerre, de ses resultats; ses
vues sont si peu rMjouissantes pour des caeurs franacis
que nous le prions de se taire. Les Allemands, malgr6
leur pen de d6licatesse, n'attaquent jamais ce sujet
avec nous, au contraire. a Les Franjais, nous disent-

ils, se coaduisent admirablement hien dans cette
guerre; ils sont dans leur droit puisqu'ils d6fendent
leur pays, toujours les premiers an combat, ils sont les
meilleurs et les plus vaillants et sons tous les rapports
dignes d'eloges. a
Le 25 avril, le prefet de la villg vient nous poser
differentes questions :,Notre maison est-elle destinee
a former des sceurs ou simplement a instruire des
enfants? les sceurs consentent-elles a rester en Bulgarie on d6sirent-elles partir? n La reponse est vite
donnee : t Nous ne quitterons notre maison que par
ordre formel, mais depuis trois mois les autorites bulgares ne cessent de- nous ripiter que nous serons

expulsees. -- Mais non, reprend le prefet, ces rensei-
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gnements sont demandis par Radoslavoff, mais si
vous le desirez, vous resterez A Monastir. )
Le 27, le professeur Hcecker annonce qu'il doit
quitter dans la matin6e pour rejoindre son ambulance;
mais a dix heures on lui tlitphone qu'il est autorisi &
rester et a former un nouveau personnel.
Les malades arrivent, l'ambulance fonctionne avec
deux ou trois infirmiers et les sceurs qui doivent reinplacer m6decins, chirurgiens et pharmaciens. Malhenreusement, le nouveau chefarts n'a rien d'un administrateur; il ne peut comprendre qu'il y a des depenses
n6cessaires; son horizon n'a jamais depassi une salle
d'operations; de plus il n'a pas de fonds; le nouveau
Deutsch Ldzaret qu'il a pris sur lui de former n'appartenant a aucune cat6gorie d'h6pitaux. Ce sont alors
des tiraillements continuels pour la nourriture, le
blanchissage et l'6clairage; nous avons beaucoup a
souffrir, mais notre consolation est de penser que
notre nmisre depend directement de celle de I'Allemagne. 11 leur faudra bient6t baisser leurs pr6tentions,
nous disons-nous tout bas.
En effe't dans le courant de mai, les idbes des officiers allemands au sujet de la paix paraissent subir
de s6rieuses modifications. Cette paix, is en ont faim
et soif. u II nous manque tant de choses en Allemagne,
nous disent-ils; quand la paix sera sign6e, ce n'est pas
de la joie que nous eprouverons, mais du delire. Certainement, nous rendrons A la France les d6partements occup6s, de meme pour la Belgique et une
partie de la Russie, mais 4a Serbie! non, nous ne la
laisserons pas revivre! nQuelques mois plus t6t ils ne
voulaient pas c6der une ligne des terrains occup6s.
Le 28 mai, M. Risoff, ministre de Bulgarie A Bucarest, vient nous voir; il nous apporte des nouvelles
de ma sceur Pucci, superieure & Bucarest. a J'ai e6t
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ileve' en France, nous dit-il; malgr6 la guerre j'aime
la France et de plus j'ai voue un culte aux religieuses
catholiques; deux d'entre elles m'ont sauv6 la vie, je
ne saurais l'oublier. Je serais heureux de porter de
vos nouyelles a ma sceur Pucci, j'ai tant travaill pour
arriver a connaitre votre sort afin de la rassurer; enfin
il y a un mois nous avons en une reponse sure; mais
6crivez-lui, je me chargerhi de la lettre.
Quelques jours aprbs, M. Risoff revint de nouveau
pour chercher cette lettre, il voulut savoir si nous
n'avions pas trop a souffrir des Allemands, s'ils nous
donnaient le necessaire. c Prenez courage, nous dit-il,
il y a tant de pauvres soeurs dont la vie est encore plus
p6nible que la v6tre, et puis la guerre ne durera qu'un
temps, vous verrez encore vos classes remplies d'enfants; je vous prie de garder des places comme pensionnaires pour mes trois nieces de Resna. Je tiens
essentiellement a ce qu'elles aient une education francaise. J'irai maintenant A Philippopoli rendre visite a
M. Bergerot, et m'inqui6ter de ce qui peut lui manquer. »
Sur ces mots, le ministre nous quitta; ce fut la seule
visite bienveillante de notre annee.
Une autre consolation pourtant nous est reservie,
nous pouvons envoyer un*lettre en France par l'interm6diaire du docteur Dimitroff qui fait partie de la
Croix-Rouge bulgare; mais la r6ponse n'arrive jamais;
du reste, des le commencement de l'occupation, nous
avons 6t averties qu'aucune correspondance n'est
permise. Cependant, les Allemands se chargent de
quelques lettres et cartes pour ian prisonnier franqais
et nous remettent fidlement les r6ponses. C'est notre
seul point de contact avec nos compatriotes. Les mois
de juin et dejuillet se passent ainsi, tristes et penibles,
les 6pid6mies augmentent le nombre des malades,
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notre maison est trop &troite, les Allemands lai
annexent 1'h6pital grec, deux soeurs y vont passer,
lears journkes dans les salles de typhus et de dysenteries.
La chaleur excessive, les mouches, le manque d'air
rendent la vie fatigante; les seors sont a bout de
forces, mais il ne faut pas penser i s'arr&ter; jour et
nuit le travail commande. *Les nouvelles se font de
plus en plus rares, nous en sommes k nous demander
si les Allies songeront jamais k reprendre Monastir.
Pourtant il en serait temps, la population est a bout
de privations et de mis.res; on parle de femmes et
d'enfants morts de faim dans les rues; l'affreux pain
allemand est envi6 par beaucoup et achete 4 et 5 francs.
Vers la fin de juillet, i'rganisation de i'ambalance
change. C'est maintenant un hdpital de ville, un inspecteur doit-pourvoir au materiel; it arrive difficilement a comprendre que tout nous appartient; dis
les premiers jours, il veut monter an second 6tage,
car il a besoin de plusieurs pices. Je.larrete a la
premiere marche : « Vous ne monterez pas, j'ai la
parole de vos chefs que cet 6tage sera reserv aux
sceurs; vous etes oblig6 de vous conformer anx conditioas posbes avant votre arriv6e et sans lesquelles nous
n'aurions pas acceptk de sofgner vos malades. a
L'inspecteur s'arr&te et essaye de faire admettre ses
pr6tentions par le docteur en chef qui e prie de
renoncer a penitrer dans nos appartemets.
Le r6le de cet inspecteur sera phnible pour les
soeurs; jusqu'an dernier jour ce sont des difficult.s
sans fin pour obtenir les choses necessaires aux
malades, lea soeurs se trouvent entre les ordonnances
des doctears et les ordres de l'inspecteur qui ne pense
qu'a supprimer le plus de d&penses possible.
De plus, it faut arriver k lui c6der notre depense,
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seule piece du rez-de-chaussie encore i notre disposition et qi sert aux enfants de r6fectoire qt d'ouvroir.
Maintenant les pauvres petites sont rel6gu6es dans le
grenier qui leur sert d6ja de dortoir; de plus pous
n'osons pas. les laisser un instant au jardin, de peur
qu'on nous renouvelle l'ordre de les placer au dchors.
II faitt donner aussi le dortoir des pensionnaires qui
nous sert d'infirmerie, mais qui heureusement a son
escalier ind6pendant. Nous nous demandons si un
jour on I'antre il ne faudra pas nous en aller, nous
aussi
Vers le 15 aoft, nous remarquons un pen d'agitation,
les combats vont commencer; le 17, nous supportons
un violent bombardement d'aoroplanes frangais, et le
18, nous apprenons que les engagements ont eu lien.
Pour nous, c'est comme un voile-qui se souleve;
depuis si longtemps nous sommes dans la nuit et la
bataille n'est-elle pas le prelude de la victoire? Bient6t, ce sent des nouvelles disastreuses : les Bulgares
occupent Florina, ils avancent chaque jour, bient6t
nous seronss Salonique rt6ptent-ils a satift6.
La confiance ne nous quitte pas; nous connaissons
trop la route de Salonique : avant d'avoir passe
Ostrovo, inutile de chanter victoire.
Les premiers blesses allemands nous arrivent :
a Ostrovo est un enfer, nous disent-ils; les Balgares ne
tiendront jamais devant I'artillerie franaise. n En effet
le recul nons est bient6t annonc6, le bruit du canon se
rapproche; les blesses nous assurent. que les Francais
arrivetont i Monastir des qu'ils le voudront.
Dans la nuit du 14 au I5 septembre, la sceur qui aide
le chirurgien comprend que les docteurs sont inquiets;
les Bulgares se replient sur Monastir, les Alli6s les
suivent de prs. Enfin nos malheurs vont finir!
Le I5, de grand matin, les autos sont a la porte
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pour emporter malades et materiel; A ce moment grand
bombardement d'abroplanes francais, le depart s'effec-'
tue quand meme. I1 ne reste que quelques blesses;.
l'h6pital grec est Avacui egalement, quatre malades
seulement y demeurent, ils doivent etre:transportbs
dans notre maison. A deux heures, le pretre catholique nous r6unit a la chapelle et nous donne la sainte
communion; il' consomme la sainte reserve, car il
pense partir dans la nuit.
Le 16, les malades arrives de la veille partent, mais
l'ordre difinitif de d6part pour le personnel n'arrive
pas, on t6elphone que de nombreux blesses sont en
route pour Monastir;-il faut de nouveau preparer les
salles.
Le 17, nous esperons encore, les blesses sont nombreux et nous annoncent les Alli6s; mais, h6las! les
pr6paratifs de depart sont completement arrkt-s.
Le 18 et les jours suivants, il nous faut reprendre
courage, le materiel revient, l'ambulance recommence
A fonctionner, de nouvelles troupes allemandes sont
la avec de l'artillerie et des mitrailleuses.
Pendant les derniers jours de septembre et les premiers d'octobre, les aeroplanes francais nous font
visite sur visite, les bombes eclatent de toutes parts,
la population vit en partie dans les caves. Le 3 octobre,
les bruits de recul se murmurent.
Le 4, c'est une nouvelle panique des Allemands; de
meme qu'au r5 septembre, le pr&tre catholique nous
fait consommer la sainte reserve au milieu de I'aprismidi, nous remet les clefs de l'eglise et nous fait ses
adieux. Bless6s, malades et une partie du personnel et
du materiel sont dirigis sur Perl6pe. Encore une fois
nos coeurs s'ouvrent a l'esperance.
H6las deux jours apres, tout est a recommenter,
mais l'etat-major bulgare a quittA la ville; le haut

-

707 -

commandement est confi6 aux Allemands. On nous
dit que le gin&ral Boyadjieff est destitu6 et conduit
sous escorte a Sofia oa il sera jug6' et peut-etre
fusil1. Les Allemands recoivent chaque jour des renforts, mais le nombre des blesses augmente en proportion, les r6fugies des. villages environnants
encombrent Monastir; jour et nuit nous entendons le
canon.
Dans ces premiers jours d'octobre, le prefet de
police ne cesse de faire des arrestations; malgr6 les
protestations des Allemands, tons les m6decins grecs
de la ville sont exp6dies a Sofia, et comme les docteurs bulgares militaires et civils sonf partis 6galement, la ville reste sans autres medecins que ceux de
1'ambulance allemande, assez occupis jour et nuit par
les nombreux blesses.
Bient6t on ne sait oiu mettre ces derniers, I'h6pital
grec et notre maison sont insuffisants, les couloirs
sont remplis; pourtant chaque jour il y a des 6vacuations de plusieurs centaines de blesses, tant en
camions-autos qu'en charrettes.
L'encombrement devient penible, l'infection extr6me; les'chirurgiens et les soeurs ne quittent la salle
d'op6rations ni jour ni nuit.
( Cela n'est rien, disent nos soeurs, qu'importe le
travail, nous approchonsde la fin! »
En effet le canon est tout pros :maintenant on
entend la fusillade et les mitrailleuses, et les ballons
captifs se rapprochent.
Enfin, le 15 novembre, les pr6paratifs de depart
recommencent; c'est i peine si nous osons y croire :
encore une fois, nous faisons la sainte communion
dans 1'apres-midi. Le 16 et le 17, ce sont des d6parts de
blesses, des ordres et des contre-ordres d'6vacuation
finale. Le'i8 a huit heures, on lie parle que de depart;
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adix heures, on arr&te tons les preparatifs; diji nos
ceurs se serrent lorsqu'l deux heures lagitation devient extreme, les infarmiers courent de droite et de
gauche, habillent les malades, Ies entassent dans les
autos, ramassent le materiel, le jettent dans les charrettes. La paille s'accumule; dans notre cour et dans
la rue, c'est un d6file ininterrompu d'aatos de toutes
sortes. Quant a notre pauvre maison, c'est un fonilis
indescriptible; les docteurs nous font leurs adieux,
nous confaent leurs grands bless6s. a Nous savons
disent-ils qae dans une maison frangaise, is n'ont
rien a craindre. o
A six beures du soir, la rue est vide; le docteur en
chef arrive, il est revenu de Perlep, on ii &tait
parti
le rnatin, pour nonsjfaire ses adieux et nous reamecier.
Le prktre catholique nous fait apporter les ornaeents
et les vases sacris de I'4glise, mis en sfret6 par ses
soms. Une demi-heure aprks, 1'auto des doctears Wie
a toute vitesse, vite nous fermons toutes nos podtes et
nous nous retrouvons enfin libres apres tant de mois
de captivit6. C'est un cri de reconnaissance qui
s'&chappe de nos lkvres: Marie Immaculte a preserve
ses files de tout danger.
Mais il faut songer a nos pauvres blesses abandonnks, pls abandonns que nous ne le croyaon, car en
vain cherchons-nous ls sanitaires qui devaient-reser avec eux, tons sont partis.
Ces pawvres malades appellient toute la nuit mlurs
u kamerades »; la plupart ont eth tripages et chde
quelques-uns la mieingite est djidiecaree; i'u d'eux
meurt dans I ma it, les -deux sceors qui veille le
traasportent dans la petite chambre des earts; as
moment o elles traversent la cour ane explosion for-

midable eur fait poser i terre leur fardeaa; iIletr
semblee q" de nombreases bombes oat 6clati astoa
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d'elles. En m•me temps leciel se colore de toasc6ths,
ce soot des incendies qui commencent.
Vers trois heares do matin, 'incendle des casernes
prend de telles proportions qu'il semble que la ville
entiire va ktre incendike; la chalelr p6natre jusque
dans les appartements, on vent terrible active les
flammes et des 6tincelles d'abord, pois de grosses
flammes passent au-dessus de aotre maisoa et tombent
sur 1'iemoae tas de paille qui touche nos mars.

Promptement, toutes les sceurs sot a l'ce&vre; elles
couvrent la paille de draps mouilhls, mais se comfient
surtoat en la protection de Marie Immaculie.
Les explosions continuent: ce sont les dep6ts de
munitions et ies posts que les Bulgares foat saater en
quittant la ville.
Enin te vent toame, pois s'apaise; bientt, sous
n'avons plus rien a craiadre; le jour se I•ve, quelques

soldats busgaves on allemaads circalet encore en
vile, les gensdn pays coaseat de droite et de gauche.
C'est le pillage qui commence.
II ne dare gu&re, car Aihit heares et demie nous
entendons des acclamations: les Fra~ais entreat dans

la vile, toutes les ctockes sonaeat, les drapeaux pa- raissent.

Cette fois, 'est la d6livrance. Le travai presse, car
nous comptons que notre maison sera uae ambulance

francaise et les Allemaads sous oat laiss* un desordre
extraordinaire. Chacou se hate, on reuait les blesses,
laissis la veille, dans deax petites salles; ils commencent ase rendre ompte qe'ils eot eth abandona's
et cette constatatioa, potr deux des moins salades,
sera le coapde la mort.
Enfi«, a onae heures, on aambnir divisionnaire, le
P. Burtin, est au parloir; depais an an nous n'avons
pas parle a un Francais, aussi qael boahewr de meteo-
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ver notre belle langue, d'avoir des nouvelles de la
France, de la mission de Salonique, de nos soeurs!
La fin de ce jour se passe en actions de graces; les
visites commencent, ce sont des docteurs et des officiers francais; le 20, on nous assure que nous aurons
l'ambulance alpine VII; a cinq heures arrive le personnel suivi de nombreux mulets sur lesquels sont
couches blesses et malades; tous sont heureux de retrouver un bon lit et, si loin de la mere patrie, on
petit coin de France!
Pour nous, la consolation est telle que nous en
oublions les fatigues passies et les angoisses de notre
annee de captivite.
11 y aura encore des heures pinibles; les combats se
continuent a quelques kilometres et les blesses sont
parfois nombreux, puis c'est le bombardement systematique de la ville, voire meme, le 12 d6cembre, de
toutes les ambulances; malgre tout, la confiance et la
reconnaissance sont les sentiments dominants.de nos
Ames.
La seule peine que nous 6prouvons, c'est de voir le
13 d6cembre nos braves soldats transport6s dans I'h6pital grec; mais c'est pour leur bien; l, dans des
caves bien abrities et bien fortifiees, ils pourront supporter le bombardement; deux soeurs, du reste, iront
chaque jour leur rendre les services habituels. Notre
maison sera pour les blesses civils, atteints chaque
jour par-les obus; ce sont des vieillards, des femmes,
de pauvres enfants, nous rouvrons egalement le dispensaire oit les pauvres sont si heureux de nous revoir.
Les obus sifflent au-dessus de nos tftes, tombent sur
les, maisons voisines, notre cour recoit constamment
des eclats; la protection divine qui nous a gardees au
milieu de nos ennemis nous preserve encore de leur
bombardement inhumain.
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Le 25 d&cembre, la messe de minuit est celbr6e
dans notre petite chapelle; nous chantons les noels
connus, les soldats reprennent tons en choeur l'Adeste
fideles et le Gloriainexcelsis Deo et leurs voix dominent
le bruit du bombardement.
Le 26, c'est le d6part pour Salonique de quelques
sceurs et des orphelines; le 28, les dernieres sonrs
quittent Monastir, le coeur serri du depart, mais avec
1'espoir que Marie Immacule continuera sa protection
sur leur petite maison et leur facilitera un prompt et
heureux retour.
Soeur RAYMOND.
Le frere Tousi 6crit le 25 janvier i917 a M. le Vicaire gdndral :

Nous tenons bon a Monastir bombard6e par les
Bulgares ou plus exactement par les Allemands, car
munitions et canons sont allemands et autrichiens.
Nos artilleurs qui ont fait Verdun et la Somme trouvent devant eux ici le meme ennemi que l.-bas.
Ils s'attendaient a rencontrer ici quelque vieille artillerie balkanique dimodee. Ils avouent leur d6ception; les artilleurs germano-bulgares, en effet, frappent fort et juste! Les nombreuses maisons 6ventrees
de Monastir bombard6e le t6moignent suffisamment.
La maison des confreres n'a pas et4 epargnae, cependant elle n'a pas encore trop souffert. Je viens de la
visiter ce matin. Un obus de gros calibre a fi;t upe
6norme lucarne dans le mur du rez-de-chauss&, czt6
du jardin, renversant la statue de saint Joseph qui se
trouvait dans la cour. Le bon saint a 6t6 bless6 16gerement : trois doigts i-e la main droite emportes.
Moins heureuse, Notre-Dame de Lourdes a 6t6 d6capitee. Les vitres de I'6glise et les carreaux de la
maison sont en miettes. Presque tout le mobilier a
46
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pris le chemin de h Bulgarie; aussi les chambres sont
roes et froides. La maison des Frires Maristes d'
c6t a rePenassi an obus et est fortement ecornie.
Je passe souwent pres du cimetiire fran~ais oi est

enterri M. Beliýres, mort du typhus & Monastir, victime de son diroaement pour les prisonniers autrichiens dcimns par ce terrible ffan. Je my arrete
chaque fois poo riciter an De profwdir.
En ce moment les soldats de Frapce tomb&s devant
Moaastir soat enterris dans notre cimetiare, ls y reposent en terre franaaise.
Th. Touzt.
M. Lignier, qui est dans ia-mine region, ecrit le zo.ferniet1917 A M. le Vicaire gen&al:

,C'est an dur matier que la guerre, et on U'a pls

vingt ans. I faut marcher commoe les jeuaes. Les
jooitures ne sant portant plus si souples.
La maisox des sears a Moaastirc 'a pas eaarce eti
touchee par les obus. Elle est occupie pa twois iafirmikres haillndaises qui soat loin de meada les services readus par les seems, Les paws
bxesless oat
bien perd. 4. leu depart, et les civils assi. Persouae

ne s'occupe plus. du dispensaire; plaritant lss malades
ne manquent pas, etles blesses ciil&noaplUtu.

Des renforts aYriveat contin•.llement

et plusiacs

Lazaristes sont dans ces parages; je a'ai pat e& oit
aucun, i-part M. Touzi qui fait parti-de a ame
formation que mai. 11 nous est abs*ohmeat inoerdit d
sortir de qote cantonnement. O ae peut vow personne,
.
LIGNUEB.
Depuis cette 6poque M. Lignier a kti rappeld en France
pour etre interprte des ovriers chinois.
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YtNIDJE VARDAR
M. Lobry
niral :

6crit L ha date du 6 mars 1917 a M. le Vicaire g6-

A Y nidjeVardar,les Grecs avaient mis des soldats
dans la maison des soears. L'antoritb militaire francaise a libir6 l'immeuble de l'occupation grecque. Un
medecin militaire y a ouvert un dispensaire. Puis,
comme YWnidjA est une 6tape importante sur la route
de Monastir, on vient d'y installer une ambulance de
cinquante lits dans les classes de la maison des
scenrs. Or, on demande trois seurs pour soigner nos
soldats maladeson bless6s.
L'occasion qui s'offre aux sceurs de.-rentrer dans
leur maison est vraiment providentielle.
De plus, les Grecs s'taient empar6s de '6glise
bhtie par notre confrere, M. Torroques. L'auterite
militaire encore nous la fait rendre ces jours-ci. Les
catholiques ont r&clame cette 6glise qui lent appartient. La chapelle des seurs, oui Poe dit la messe, est
trop petite pour la population. C'est M. Mages qui est
&Yenidj6 dans notre risidence. Iry est rentr6 de par
l'autorit6 militaire.
Les Grecs sont fWrt en baisse dans la Macidoine.
L'autorit6 militaire les tient avee fermet6. De plus on
va vers une sorte d'autbaomie en ces regions, ce qui
sera uiie garantie pour la liberth de nos acevres.
Nous avoas de bien consolantes runions sacerdo-Calamari et & Zeitenlik. A
tales en deux centres,
ma derniere reanion da2 mars, ii y avait prbs de cent
vingt pretres. Ea ce moment ils font une petite retraite fort suivie. Dimanche ii, je prisideraile renomw
vellement de lewes prioesses eldneales, etc.
LOBRY.
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MACtDOINE
Lettre de M. Scorro a M. BOURZEIZ,

supirieur de Jirxsalem.
z6 decembre 1916.

CHER MONSIEUR LE SUPERIEi R,
La gryce de Notre-Seignrur soit avec

ous peor jamais!

Hl6as! j'ai encore pu dire la messe de minuit pour
la derniere fois.
Ma provision de vin et d'hosties est achev6e; je
sais seul pr&tre dans la region, impossible de se procurer quoi que ce soit. Voil plus de quatre mois que
je ne suis plus all a Salonique et que je n'ai plus
revu un seul confrere; c'est disolant, et je ne vois
pas comment rem6dier a cet etat de choses.
J'ai cra i an moment que ma situation allait s'amiliorer, et voici comment :
Le 12 d&cembre, j'ai subi avec succjs un examen
d'interpriteitalien, l'etat-major. Snr trois candidats
j'ai 6t6 class6 n* I avec f£licitations. Tout mon dossier est parti an ministere de la Guerre avec avis tris
favorable de mon capitaine, lequel a ajout la note suivante: ( Eccl6siastique, remplit k l'escadron les fonctions d'infirmier. D'une tenue parfaite, n'a cessh de
remplir ses fonctions avec le plus grand d6vouement,
s'attirantainsi l'estime et le respect de tons. )
Etant donn6 le grand nombre de troupes italiennes
qui nous arrivent, je croyais r6ussir; mais c'est a
Paris qu'il faudrait etre appuy6 et on me donne pen
d'espoir, si au ministere je n'ai pas un bon coup
d'6paule. Ce serait la delivrance pour moi, car je serais nommi pour commencer interfrkre stagiaire, avec
le grade d'adjudant, je me rapprocherais d'une ville,
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d'oii facilit6 de me-procurer les objets nicessaires
pour dire la sainte messe. Sans cela, me voilk pour
longtemps priv6 de cette consolation et de ce riconfort.

J. SCOTTO.
Leitre dr M. BIZART, brancardier militaire,
A M. LOUWYCK, Vicaire gineral.
15 fvrier 1917.

MONSIEUR LE VICAIRE GENERAL,
Votre binediction, s'il vous plait!
Ce matin au bureau de la poste militaire AJ..., j'ai
rencontre M. Dagouassat. J'ai et& heureux de causer
quelques minutes avec ce cher confrere qui, l-bas en
ligne, nous protege avec ses terribles craponillots.
a Pas de nouvelles de la Maison-Mere, de Dax, de
Hollande ? n On.se dit brievement ce que l'on sait...
On constate que l'on s'intiresse toujours beaucoup aux
choses de la famille et que par consequent on n'est
pas un diracin6... et l'on s'en revient heureux aux
dures besognes, parles pistes d6fonc6es sur lesquelles
grincent les voitures, soufflent les bates et hurlent les
conducteurs. Elle est jolie, la Mac6doine, I'hiver, avec
sa neige sur les monts, le vent glacial du Vardar qui
balaye la plaine et Y'absence totale de routes praticables ! Pour ma part, je pourrais ccrire un vrai roman
qui aurait pour titre: ( Les d6boires d'unvaguemestre
qui a une et meme deux voitures automobiles a. sa
disposition. - Tous les matins, je pars h 7 kilometres
d'ici en auto... LA, le torrent a emport6 comme un
f6tu de paille le pont nouveau construit par le genie...
I1 faut se hisser sur une sorte de corbeille qui glisse
le long d'un cable pour passer de l'autre c6t... Ici,
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conmeacect les diboires sirieux : tant6t la second¢
auto n'est pas la, tant6t elle est Ik, mais on crave, on
a des paanes et I'on arrive piniblement A ce que 1'oa
appelle le poteau ! A cet endroit, le terrain est si ma-.
recageux que les roues ne peuvent avancer, et apres
avoir joui de deux autos, il faut s'en aller, comme les
vulgaires pietons, faire 3 kilometres dans la boue,
derriere le mulet qui porte les sacs... et arriver essouffli
au bureau postal.
Au retour, c'est la m&me chose... et tous les jours,
c'est le meme aler, le mame retour. Joli mitier que
celui de vaguemestre par ici! Aussi j'ai hate de rentrer le plus vite pour voir un pen nos malades, faire
tn pen de miaistere.
Notre petite ambulance de jadis est deveane une
s 6 rie d'h6pitanx. Nous avons de cinq a six cents
malades, presque tons paladens. Selon ces messieurs
de la Faculth de r6decine, le paludisme n'existait
pas Phiver. Comme pour prouver que la science est
aussi dkcevante que beancoup d'autres choses, Toici
que noasavons plus de cas de paludisme cet hiver que
l'ti dernier. Je m'amuse A noter les tUtonnements de
toes ces pritendus scientifiques. Tant6t la quinine,
pais plus de quinine... Pourquoi? C'est au petit bonheur! Comme beaucoup de ces messieurs qai pritendent avoir i'esprit scientifique nous prenaeat, nous
autres les croyants, pour des naifs, vous pensez si je
me g&ne pour leur dire et leur prouver qh'en g6neral

nous sommes mille fois plus positifs, plus critiques,
plus scieutifques qu'eux. Le poilu comprend cela. On
fait de I'apolog6tique commne on peut, & la guerre.
L'essentiel est de s'attirer la sympathie et de faine
rire aux dhpens des Homais. Excusez-moi, si je m=dis
an peu... cela soalage, disait Louis Veuillot, de bafouer

Is

sots. Grace A Dien, je n'ai pas score fait com-

naissance avec ce terrible paludisme. J'ai en quelques
petits acces de fivre dus a la fatigue. Jamais je ne
me suis arrkt6 dans mon travail.
Finalement on se rdsigne i donner des permissions
PI'A. O. Quand mon tour viendra, la guerre touchera
peut-8tre a sa fin... Esphrons que le bon Dieu prendra
enfin en pitii la pauvre France qui se bat et saigne et
permettra aux pauvres exiles que nous sommes de regagner leur foyer religieux.
Priez pour moi et donnez-moi votre b&nediction
pour que jusqu'au bout je reste vaillant.
19 man 1917.

Ce soir nos pieces de marine font un vacarme
assourdissant. Qui sait comme il fait bon 1a, en face de
nous, au Ilanc des monts couverts encore de neige. Je
suis sfr que notre cher M. Dagouassat est sur le quivive. Les Bulgares semblent vouloir remuer. Ils seront
bien accueillis, je vous le certifie, i en juger par les

munitions que j'ai vo monter-l-haut, ces jours-ci. 1I
se pourrait bien que nous aussi, nous voulions enfin
changer de place... Nos poilus de France nous donnent r'exemple... Ici, on voit partir tant de malades,
on pietine depuig si longtemps sur place, on se sent si
loin de tous que'forc6ment le moral n'est pas toujours
tres bon. Mais voill, ici on annonce la prise de

Bapaume, mon cher petit pays natal... Aujourd'hui je
rapporte de P'tat-major le communique annoncant
la conquete de P6ronne, Nesles, Chaulnes, Roye,
Noyon, etc.
Les langues se delient, on reve tout haut... IL y a de
la gaieth dansl'air et un tantinet d'esprit belliqueux
anime les Ames. II faat en finir. Qu'on y aille, si on se

casse la pipe... quelque voisin en profitera. Bref, les
moins militaires redeviennent soldats des qu'on fait
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entrevoir la possibilit6 de reconquerir un coin de la
France envahie ou de la Serbie opprim.e.
Ces temps derniers, par deux fois, une escadrille
boche d'une vingtaine d'avions est venue lancer des
bombes dans nos parages. Quel bruit! Au second
bombardement, nous efmes la chance de voir tomber
pres de chez nous un avion de chasse mont6 par un lieutenantprussien. Jugez s'il fut prestement arr&tA. Ainsi
les infirmiers out eu leur petit moment de notoriett
publique. Depuis I'escadrille a df filer ailleurs...
7 avril 1917

Quelle ne fut pas ma surprise ce matin, an retour du
courrier,de voir dans mon petit bureau M. Dagouassat
en personne. Tout d'abord mon attention fut attir6e!
par le pansement qu'il avait autour du cou et de
l'6paule... a<Vous etes blessi? - Oui, un rien, dans
quelques jours ce sera fini. , Hum! Je n'etais pas
rassure... M. Dagouassat est modeste. L'essentiel
6tait que je le voyais 1l marchant, mais ne pouvant
cependant pas-tourner la tete. On babilla un peu. Plus
tard, j'allai au bureau des entr6es'voir quel diagnostic
avait .t6 port6... Je lus : tPlaie penetrante a la nuque
par shrapnell. , La petite boule de plomb avait &tA
extraite et n'avait pas touche la colonne vertibrale.
En somme, un peu de repos dans notre superbe
h6pital et la plaie sera ferm6e; je I'espere ainsi du
moins. Ainsi, soyez bien rassur6. Seulement ce brave
sous-lieutenant ne pense qu'I reprendre sa placederriere ses crapouillots pour I'attaque qui est proche.
Pour la premiere fois, j'ai un confrire avec moi. 11
sera bien soigna, je vous le promets. Je suis content
qu'il puisse voir comment nous vivons. S'il 6tait arrive
un jour plus t6t, il aurait assist ai notre belie c6rimonie du Vendredi saint. Au sermon de la Passion, il
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y avait foule. J'ai eu l'idee, & la fin de mon sermon,
d'inviter les soldats A venir baiser le crucifix, en
union avec les leurs de lt-bas qui, dans nos eglises
de France, avaient le meme geste de gratitude
et d'amour. Vous eussiez et6 touchk de voir ces
rudes poilus s'approcher plus ou mois gauchement,
mais r6solument, pour baiser les pieds de Jsus crucifi.
J'esplre que demain, a la messe de communion,
beaucoup viendront recevoir J6sus... M. Dagonassat
dira la messe a sept heures; pour moi, je chanterai la
grand'messe et precherai de mon mieux. La f&te religieuse deviendra dans l'apres-midi quelque pen profane. - Rien a dire ! II faut bien que les poilus se
distraient. - Is ont mont6 un theitre. II y aura des
jeux, on dibitera des sornettes qui feront rire, on
chantera un peu... Ainsi le jour de Piques laissera
dans l'esprit de tous an bon souvenir. Tout ce qui peut
contribuer . remonter le moral de nos soldats est bon
et legitime. Je suis sur a l'avance que le plus gros
succis sera pour un mioche de six & sept ans, un petit
Turc blessi grievement et que nous avons adopti.
HabillC6en soldat, il chanteia la Marseillaise. Moustique, - c'est son nom, parce qu'au debut, quand on
le touchait, il se d6battait, criait et piquait, - Moustique, avec sa jambe de bois, son galon de sergent, ses
brisques et sa petite croix de guerre est un ph6nomene... Plus tard on en fera peut-etre un bon chr6tien.
Malheureusement, on lui apprend un pen trop de
grivoiseries. Je fais les gros yeux et le marmot se
tient coi. Je crois bien que je ne tarderai pas a revoir
la France. Au premier tour de permissions, j'ai le
numiro un. Naturellcment, je passerai par la MaisonMrre. Apres dix-huit mois d'Orient, ce sera bon de se
retremper un peu lt-bas, de revoir les confreres... a
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moins que quelque sons-marin se m'envoie refaire
connaissance avec mes confrres de ~4-ant

Je vous prie de me biir et de prier an pea por

mes poihls et lear petit aum6nier.

P. BaZA&T.
Extraits d'uwe etir ede M. Lucien HUGUET, Prhtre dt
la Mission, aumonier militaie des Malgackes, A

M. F. CAUSSANEL, Pritre de la Mission.

En Serbie, fn arril 1917.
MONSIEU

ETr TReS CmHE CONF•l
z,
La gdce de Notre-Seigneur soit avec xons posr jamais!

Que se passe-t-il dans nos parages qui puisse vous
interesser? Voici, en quelques mots. D'abord, que vous
sachiez que ama vie n'est guire en danger, quoique
quelquefois il m'ait etk donna de faire connaissance

avec ce qu'on appelle un marmitage; notre bataillon

n'est point en ligne, et est toujours au-servicedu g6nie
pour des travaux A exicuter sur les derrikres de notre
armee.
C'est ainsi qu' Iheure
'
qu'il est, nous sommes sur
la Cerna, en Serbie, pas bien loin des t Bulgares ) et
en
plein dans la zone des armies; nos compagnies malgaches sont dispersies dans la montagne, les unes travaillant aux voies de communication, les autres
an
ravitaillement. C'est IA pour moi n embarras, ne ponvant comme avant avoir tout mon monde sous la
main;
pourtant, grace A Dieu, j'ai pu voir presque tons mes
chrltiens pour les Piques; les officiers de compagnies
avaient ete assez gentils pour failiter a tons le moyen
de venir jusqu'an a Pare v. Nos ftes de Piques
se sont
en effet, quoique bien simplement, fort
bien passfes;
officiers, sous-officiers et indigenes ont
fraternis6 a

la saiate table; j'tais content, presque autaot que lesananes prci•dentes,quand, dans !a brousse malgache,
je voyais autour de moi tons mes chritieas _rJuis
pour I'accomplissement da devoir pascal.
Evidemment il manquait bien quelque chose; de
beaux chants, un aatel bien orn6, des crieaonies en
rapport avec la fte, et biem d'autres choses encore..
Tout de -mieae, le boa Dieu a itk ooatent, et c'est Ii
ce qui importait le plus.
A propos de4ministere au bataillon, il faut bien que
je vous dise que, sons notre capote d'infirmier, nous
a'avons pas tout a -ait perdu notre temps; plusienrs
cathchuamaes n'attendent plus que l'occasion pour
6tre baptises, voili sept mois qu'ils apprennent le
cat6chisme et que je les
•
prouve.

Au fond, je crois que la Propaganda ne me blimerait pas dans les circonstances prisentes, quand m~iae
j'abr6gerais uc peu le temps du catchumenat. Autre
point. Nos chritiens out pu vivre la vie cbrktienne
et l'ont fait, Dieu merci, A ma grande consolation;
j'ajoute que nos paiens lesquels ignoraient le missionnaire, avant de prendre contact avec moi, vont a lui
bien voloatiers, s'adressent i lui dans beaucoup de cas,
et je gage que, si la guerre dure, on les aura bien un
jour on I'autre, seuje la difficult6 d'apprendre la religion leur paraissant le principal obstacle. Enfm, j'ai
le plaisir de constater que, parmi les offciers qui ne

pratiquaient pas encore lors de notre entree en campagne, qui m6me avaient des allures de libres penseurs, l'un est venu a la pratique, I'autre a abandonne
pas mal de ses idles fausses, et me parait passer par
une crise fort curieuse, due surtout, je crois, aux prinres
que j'ai fait faire Ason intention; les autres sont avec
moi en fort bodnes relations, et me manifestent tous
les 6gards que provoque la personne du pretre chez
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les personnes bien elevbes. Mon infirmerie est devenue
comme une sorte de patronage ou de cabinet de lectures, oi sous-officiers, soldats, officiers viennent faire
une bonne causette, demander une bonne revue ou un
bon journal; j'ai pu en effet faire venir les publications
de la a Bonne Presse ,, voire quelques bons romans,
dons de lceuvre des a Saines Lectures * et c'est ainsi,
cher M. Caussanel, que se passent mes journees,dans
le soin des corps et des Ames que la Providence m'a'
confi6s depuis bient6t dix mpis de campagne.
Comme tous les autres, 6videmment, je fais des
vceux pour la fin de la guerre, pourtant moins que
d'autres je dois 6tre impatient; je puis rester pretre,
faire du bien, etre meme missionnaire comme au beau
temps de 1'avant-guerre; que ferais-je de plus, que je
n'aie l'occasion de faire Al'heure qu'il est? Ceci
evidemment pour-vous dire, cher Monsieur, que j'ai
tout lieu de remercier Dien plus que d'autres de
m'avoir mis, par le tempsqui court, dans d'aussi favorables occasions de faire le bien.
Inutile de vous dire que si jeyvous parle de la sorte,
c'est que, meme an point de vue personnel, j'ai pu
aussi jusqu'ici conserver la vie d'union A Dieu, par
I'oraison, la sainte messe, les lectures pieuses,
moyens qui m'ont permis de rester, m&me dans ma
vie d'isolement, aussi pr&tre que possible; sans doute,
il m'a manque (et je n'en souffre que trop). les graces
de la bonne vie de commuhapta,
mais n'etant point
responsable de cette situation, L'essentiel tout de
meme a pu etre sauvegard6, et c'est la que j'ai trouvi,
depuis que je suis en Orient, la douce paix de l'Ame,
le z:le du salut de 'mes chers tirailleurs, la force surtout ile supporter mon isolement et ma vie nomade
A travers les pl4ines et les montagnes de la Macedoine.
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Comme autres nouvelles, je vous dirai que nous en
avons fni avec L'hiver et la neige, pas fichW! mais
voici venir, presque sans transition, les fortes chaleurs
de 1'Orient, et alors gare les fiEvres! Pour moi, je les
apprehende, mais on essayera de tenir quand mnme
jusqu' la fin, laquelle du reste, si on en juge par les
ev6nements, ne peut plus etre bien 6loignie.
Tout de meme, comme visiblement on remarque
1'action de Notre-Seigneur sur notre cher pays, et
comme -ala longue la p6nitence et la priire laissenttomber doucement leurs fruits !
L. HUGUET.
Au moment oui nous corrigeons les 6preuves de ce numiro,
nous apprenons la triste nouvelle de la mort de M. Dagouassat dont il a 6te parle plus haut.Nousdonneronsla prochaine
fois une petite notice sur ce cher confrere qui est mort glorieusement en remplissant vaillamment son devoir de F rancais.
Voici la belle citation qu'il avait m6ritie quelques jours avant
sa mort:

Officier du plus grand merite, a toujours montr6,
lors des operations auxquelles sa batterie a pris part,

le plus bel exemple de courage et de- sang-froid. Le
personnel qu'il commandait ayant &t6 soumis a. un

bombardement intense sur une position en cours d'organisation, est reste sous le fet jusqu'a ce qu'il ait
fait abriter tous les trayailleurs. A 6t -bless6 dans
cette circonstance.
M. Dagouassat a regu sur son lit de mort la croix de chevalier de la Legion d'honneur.

ASIE
CHINE
Lettre de la srow LEBRUN, visitatrice,

& la Trks Honorid

Mkre MAURICE.
A bord duEimag-Yir sur le Yang Ts.
I9 novembre gt-.

MA TRkS HO*OREE MEI E,

La gXa&b de Notre-Seigzeur soit avec zous po~

jamais t

Voici mon grand voyage qui s'avance, puisque c'est
an retour, sur Ie Fleuve Ble, que je viens vous en
donner quelques nomvelles, remettant -mon arrivee i
la chre maison centrate le compte rendu des visites
de Kiang-Si.
En ce moment, res voyages dans le midi- de l
Chine sont trbs ennuyeux : souvent des troubes, on se
m-fre des Europkens, par malveil•ance o enxig•,
passeport et papiers; c'est ce qu noes est arrivi se,
tout le parcours. Je vous avais dit, ma Tres Honorie
Mere, que je partais seuic, le 3 octobre, par zaison de
pauvret6 d'abord, puis aussi parce que le personnel de
la maison centrale est tellement restreint que je ne
puis prendre, avec moi, une soeur de bonne sante et
I'enlever aux oeuvres pendant plusieurs semaines. De
Shanghai, un bon paquebot m'amene en trois jours A
Kiou;Kiang; c'est la navigation, facile et confortable
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des grands fleves, et j'en profte pour bien travail er
et vous crire tla date du 5 octobre. Mais i partir de
Kiou-Kiang, voyager seule, en barque, en chaises a
portears on en brouette, nktait plus possible, et j'ai
pris ane jeune seer chinoise comme compagne de
route. Un chemin de fer tout recent et des plus primitifs ree maintenant Kion-Kiang 5 Nantehang, nous
en avons profit, et, le 9 octobre, la barque envoybe
complaisamment par Mgr Ciceri noes attendait i
Nantchang meme; 1• commecerent les tracasseries;
des soldats apercevant ane Euaophenne se mirent &me
poser des questions, qri furent souvent renouvel&es
pendant notre voyage : t Doi venez-vous? ot atezvous? pourquoi voyagez-vous? w La carte de visite en
caracteres chinois fat cependant trouv-e suffsante, et
on nous laissa nous embarquer avee nos bagages qui
ne furent pas oyerts. En moins de quatre jours, nos
itions a Kin-Ngan; noes y arvrvions. e i3, a qlatre

heures un quart le matin, et notre joie de voir nos
sears en cette missio )ointaine a'etait surpass6e que
par ke bonhrer de faire en&~ la sainte communion.
Nos suers out I& de belles euvres, bien florissantes,
dansas milieu .tout a fait paien le dispensaire marche
tres bien, &l'h6pital ja•ais a lit vide; mais c'est avec
grande .motion qae 'faiv les dig&ts caes6s par la
terrible inondation de I'amn6 derniere. Combien nos
smurs et lemrs eafants oat soffert! elles sont restees

quarante-huit heores sans nourriture, la force du conrant empEchant les barqes de provisions d'approcher

des toits et des gremers on elles s'etaient refugi6es,
tout astewr d'eIes les toirt s'effoadraient, emportant
des famnies eatimes! Nos seeus n'ont eun deplorer
que des pertes materieles, mais eles sont immenses.
Apres cin jumm pesess b Kin-Ngan, cinq jours
d'ane vraie vit de famiMe, apres avoir requ la bWn&-
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diction de Mgr Ciceri, il fallut reprendre la barque et
revenir a Nantchang, car la j'esperais trouver an
remorqueur pour Yaochow.
Bien souvent, ma Tres Honoree Mire, on vous a fait
le ricit de ces voyages en barque on jonque Ciinoise,

et je ne voudrais pas recommencer tout an long : on
part quand le vent semble favorable, on s'aqrte quand
il est contraire, quand il n'y en a pas, quand on craint
quelque attaque pendant la nuit, et, dans ces conditions, on arrive quand on peut, on plut6t quand le bon
Dieu le veut. Tel voyage qui peut s'effectuer en deux
ou trois jours en demaudera quinze on vingt parfois.
En revenant de Kin-Ngan, nous avons gofit6 aux
ennuis de ces retards, le septiine jour nous 6tions
encore sur le fleuve, et nos provisions commengaient a
diminuer; ma sceur Ouang regardait d'un air dbsol6
l'eau filtree qui s'ipuisait, notre dernier pain qui s'en
allait vite; pour moi, ma Mere, je vous avoue que
j'itais ravie de sentir un pea la vie de nos missionnaires, celle de nos pauvres soldats dans les tranch6es,
et que je n'aurais pu trouver une larme pour attendrir
la dernimre bouchee de pain. Mon action de grices
n'6tait pas moins vive.lorsque, chaque soir, apres la
priere faite pros du gouvernail, en face d'un merveilleux coucher de soleil dont l'Extreme-Orient a le
secret, sur le long ruban du fleuve noir, eitre deux
rives sauvages et magnifiques, lorsque, apres avoir
contemplt ces merveilles, j'allais prendre an peu de
repos sur la natte chinoise, dans la petite cabine qui
est bien la meilleure des cellules. Enfin, Ie 24 oc.tobre, le bon saint Raphael, que j'aime tant, nous
ramena a Nantchang; mais ce jour-li encore nous
fumes privies de la sainte communion. J'avais fait de
beaux projets; je pensais descendre dans la ville, voir
un terrain destin6 a reconstruire la maison de nos
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seurs, brle'e pendant 1'une des derniires revolutions,
et de laquelle elles se sent 6chappees, dguiisies sons
des capotes de soldats; je songeais a cette nouvelle fondation, car si Nantchang est la capitale revolutionnaire
du Midi, c'est aussi la ville de nos martyrs, et c'est _
bien notre place. Oh! comme j'ai du d6comptert Des
la veille de notre arriv6e, des soldats qui nous avaient
suivies constamment dans tout'le voyage arr&etrent
notre barque a sept heures du soir, s'y installerent
pour y coucher, ain d'emp cher a 'Europ6enne o de
descendre a Nantchang la nuit et notre barque de
repartir le lendemain avant le grand jour. Enfin, A
dix heures, le 24, nous arrivions; mais M. Domergue
nous envoyait un mot par son cat6chiste, disant l'imprudence qu'il y aurait a descendre, A cause des
ennuis que le mandarin suscitait aux Europeens. Que
faire donc? quitter la barque, revenir jusqu'a KiouKiang par le train, et 1U essayer de trouver an moyen
de transport pour Yaochow. Notre parti fut vite pris,
le soir mieme nous 6tions a Kiou-Kiang, a la grande
surprise de nos soeurs, mais pour repartir des. le lendemain pour Ya6chow par un remorqueur. De nouveau les soldats nous escorterent; A minuit, A deux
heures du matin, ils frappaient encore a la porte de
la cabine, et toujours les memes questions : a Poarquoi voyagez-vous ainsi dans tout le Kiang-Si? quelle
mission remplissez-vous? - -

Je n'ai d'autre mission,

ai-je repondu, que d'aller voir les h6pitaux et les dispensaires oi les sours soignent les Chinois pauvres,
dites-le au mandarin! n Les Chinois apprecient beaucoup ces (euvres de charite. Que de fois, a Shanghai,
de grands mandarins, des personnages de toutes les
grandes villes de.Chine, ont hastement manifest6 leur
admiration pFur 1'h6pital Saint-Joseph, le a Sin Fou
Yao Dan »,- le nouvel asile de toutes les miseres!
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Notre entree a Yaochow se it cependant sans diftculte, a huit heures et demie le soir et sons une pli
dilhvienne. La encore nos sceurs ont une belle missios
bien organisie; elles n'ont nullement souffert. d
l'inondation, qui, cette annie, a detruit tant de villages.
J'ai eu la consolation de saluer Mgr Clerc Renaid,
qui avait bien voul' retarder son depart dans les
missions pour m'attendre. Ce fut une bonne semaie
que celle passe i Yaochow avec nos sceurs; elles sot
les plus 6loignies, non comme distance, mais comme
difficult6s de communications, et jamais, en dehde la visite tous les deux on trois ans, elles ne voiest
de smur. Vous devinez alors; ma Mire, la joie rA6proque, et l'impossibilit6 de leur mesurer les hems
et les minutes, aussi suis-je rest6e hait longs jie
avec elles. Nous avons fet6 ensemble tos les Saints et
prie pour les chers d6funts si nombreux en ces ann*r
terribles. Mais quel regal offrir a la chere maison&?
Quatre fois l'an, on donne de la viande, du porc tonjours. II tait facile de faire de meme; pour inaagurer une cinquiime grande f&te, une de nos soeus
me souffa : < Ma SEour, si vous ajoutiez un bon paquet de sel pour chaque office, les Chinois I'aiment
tant! ) J'6tais enchantee de I'id&e, et chaque sceum
trouva A sa place, A la chambre de communaut6, une"
petite provision de gros sel. La distribution d'ope
aiguille a chaque enfant de l'ouvroir mit le comble t
la joie de tout notre monde. Aurais-je jamais pens
faire plaisir avec si peu de chose! oh! si ce n'6tait
pas la guerre, je queterais bien quelques aiguilles;
alors, au lieu d'en donner une seulement, a la prochaine visite, ce serait un paquet pour chaque enfant,
et combien de saplques -cela repr4seterait pour
chacune d'elles!
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II fallut se quitter cependant et user un pen de stra-.
tageme pour partir sans donnerl'eveil aux soldats. Sa
Grandeur avait fait de meme quelques jours auparavant. Les eaux sont tres basses en ce moment, les
petits vapeurs me peuvent plus passer, il faut se contenter de la barque publique; deux places avaient ete
retenues a l'avance, et, afin d'eviter les troupes, cette
barque devait nous attendre au debors de Yaochow,
au delh de la douane.
Au petit jour, le 3 novembre, nos bagages partaient
par une petite embarcation, nous les suivions dans
une autre, et a neuf heures nous etions en dehors de
la ville, a bord de la barque de Fou-Tcheou qui devait nous amener B Kiou-Kiang. ('a 6et la partie
la plus p6nible du voyage : d'abord c'6tait une
barque publique; un petit r6duit fermi seulement par
un ndeau pour nous separer des Chinois nous ktait
reserv6; ce reduit, pompeusement decorG du nom de
cabine, poss6dait diji de nombreux habitants : rats,
chauves-souris, araign6es grandes comme la main;
de plus, impossible de se tenir debout, il fallait rester
assise ou A genoux; la nuit nous 6tendions notre natte
sur nos bagages, et il ne fallait pas songer A trouver
du repos, mais A lutter contre les h6tes que nous ggnions peut-&tre, mais qui nous g&naient bien davantage. De nos deux nattes s'6levaient parf9is des oh!
et des ah! impatient6s, mais plus souvent un petit
eclat de rire venait troubler 1'heure du grand silence.
Tout cela etait acceptable pour un jour ou deux,
car on nous avait promis que le voyage ne durerait
pas davantage, mais le bon Dieu voulut nous faire
go0ter davantage A ces petites privations : l'entr6e
du lac Poyang, la barque dut s'arr&ter ne pouvant
aller plus loin, le sable menagant de l'enliser tout a
fait. Que faire? attendre qu'un remorqueur vint nous
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tirer de 1, et nous faire continuer notre. route vers
Kiou-Kiang.
Nous avions compti sans la tempete qui se mit A
souffter avec violence, soulevant les flots du Poyang
comme ceux d'une mer agitke, engloutissant deux
petites barques non loin de nous, et nous causant'un
vrai mal de mer. Dans ces tourmentes, et afin d'offrir
moins de prise la bourrasque, les barques se rapprochentet s'attachent les -unes avec les autres.,. alors,
c'est de plus en plus la vie en commun, avec des superstitions multipliees pour apaiser le demon du lac :
des coqs teints en rouge vif qu'on plonge dans l'eau
bouillante, de la monnaie artificielle, en papier d'ar-.
gent, qu'on jette a profusion dans les eaux, une musique infernale sur des tam-tam. en cuivre, enftn les
prostrations devant l'ame des ancetres'enfermne dans
une boite sculptee, ou devant les poussahs domestiques.
Depuis plusieurs jours, nous n'avions plus de provisions; il fallut vivre a la chinoise, de riz, d'herbes
sales, d'aeufs sales; plus de lumiere dans un-rbduit
qui n'en recevait que par une petite porte en bois que
nous tenions fermee A cause du froid, et meme plus
de laine pour tricoter, ce qui me reduisait a une inaction terrible. La caisse contenant nos petites reserves
de toutessortes n'avait pu nous suivre A Yaochow.
Le plus p6nible 6tait la position constamment.
courb&e qu'il fallait garder, et la lutte de nuit coqtre
les rats; c'est ainsi que nous avons passe nos journees
du 3 au o1novembre au matin.
Le 7, fete du bienheureux J. Gabriel, fut une triste
journee: pas de communion, pas plus que les jours precedents; se pouvait-il que notre bienheureux frEre, dans
ces pays que lui-meme avait traverses, oi son souvenir'
ne me quittait pas, se pouvait-il qu'il nous laissat sans

communion? C'est vrai qu'il nous donnait, en abbndance, les petites souifrances corporelles qui furent
son pain quotidien dans sa longue passion, mais... je
n'ktais pas contente de lui... Lui avait la radieuse
vision du martyre, il l'attendait et en savourait les
joies a I'avance... pour nous, pauvres petites Chinoises
voyageuses; nous ne pouvions pas nous faire la plus
lgebre illusion.
Une nuit, la barquecraquait de toutes parts, je crus
que notre tombeau serait le Poyang, et je fis mon acte
de contrition; cependant les rafales de vent devinrent
moins violentes, notre barque put arriver enfin &
Foukeu, le 9au soir, et nous .tions encore &6olieues
de Kiou-Kiang. J6 me demandais quand nous arriverions? je pensais' l'angoisse de nos saurs de KiouKiang,-je craignais qu'on communiquit cette inquietude & Shanghai, et je pris le parti de faire par terre
le trajet qui nous restait, & travers les belles montan
gnes du Kiangsi. DMs le matin du lo, apris nous &tre
assur6es de la compagnie d'un chr6tien sur, nous quittames la barque, y laissant tous nos- bagages que nous
devions retrouver plus tard, et nous primeS des chaises
a porteurs. On nous promettait d'etre & Kion-Kiang
avant la nuit, avec trois relais daas les auberges des
montagnes... Oh! ces chaises & porteurs, je ne
les oablierai pas! Figurez-vous, ma Mere, deux
tres longs bambous reposant sur les 6paules de
deux vigoureux Chinois, -aux jambes nerveuscs,
habitudes & escalader lea hauteurs; entre les banmbous une planchette pour s'asseoir, et, suspendu
a deux ficelles, un biton pour les pieds..- voilk
1'automobile des montagnes du Kiang-Si; il est 6vident
qu'on n'accepte, avec Ie voyagear, qu'un petit sac
comme bagage... Ainsi suspendues, nous avond traverse cette chaine magnifique qdi borde le Yang Tsd,
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la sensation de vide et de vertige se fait bien un peu
sentir, en descendant les pentes, mais on oublie les
incommodit6s du vehicule pour regarder et admirer
les splendeurs de la nature; je me croyais a Cauterets
ou A Gavarnie; les cimes des montagnes seperdaient
dans les nuages; ces montagnes restent vertes malgre
la saisonavanc6e; par endroits, la v6getation du Nord
se confondait avec celle du Midi; on voyait des pins et
des sapins jusqi'au sommet et, a la -base, des bananiers, des palmiers et des pamplemousses. Un beau
soleil d'automne colorait tout ce vaste panorama; le
dorait et l'empourprait, et nous empechait de souffrir
du froid assez vi£ ce jour-la..,.Enfin, nous apercevons
le Yang Ts6, c'est I'immense fleuve blea, si large
qu'on perd parfois de vue l'une des rives, avec ses
plages de sable fin comme celles de FOctan, plages
immobiles, sur lesquelles Confucius lui-meme ne
censtaterait aucun progres, avec ses pontons noirs et
fumeux ot accostent les navires,et qu'6clairent depuis
des centaines d'ann6es les torches de bambous. Nous
voici &Kiou-Iiang, la grande ville murie; je souris
bien un peu d'en franchirles portes dans an 6quipage
qui figurerait avec avantage au mus6e de. Cluny, mais
que m'importe. Je suis bien honoree de voyager comme
nos missionnaires, et tent6e de r6peter avec nos
braves Chinois: , Taxpoutchi! Je ne suis pas.digne!
Mais, il faut l'avouer, nous sommes bris6es de fatigue
quand nous pen6trons chez la bonne soeur Mac Carthy.;
avec ses compagnes, ellUe nous accueille a coeur et a
bras ouverts, elles 6taient bien inquittes, des tlt6grammes avaient 6te ichang6s, demandant oit nous
6tions? Hlas! un autre t6l6gramme m'attendait aussi,
t6e6gramme douloureux, envoy6 de Paris A Shanghai,
exp6di6 a Kiou Kiang : Notre Tres Honore Pere 4tait
retourný au bon Dieu, laissant la double famille dans
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.une peine profonde. Ma Mere, combien aussi j'ai
pens6 &vous! Que vous devez avoir de peine I Combien nous souffrons avec vous et pour vous! Bien vites
une dlpeche est allie vous le dire, le soir quelques lignes aussi sont parties vers vous; je pense que
vous avez tout recu et, anjourd'hui encore, je ne saurais vous envoyer ces pages, sans vous redire notre
douleur filiale si vive, si profonde. Plus de .six semaines seront passees depuis cette grande 6preuve,
quand vous me lirez, et notre chagrin restera le
m&me.
Bient6t je serai
Shanghai, pres de nos seurs, de
notre bonne soeur Henry qui a eu seule la charge de la
maison centrale, notre chore soeur econome itant
toujours k Tientsin. Apres ce p6nible voyage, nous
jouirone doublement ensemble des belles fetes de la
MWdaille miraculeuse, solennellement celebrses ici,
et qui amenent tant de monde dans notre chapelle.
Toutes vos intentions y seront ien instamment recommand6es.
Ma Tres Honoree MBre, vveuillez croire. an bien
filial respect avec _equel j'ai l'honneur d'etre votre
fille tris humble et tres obeissante.
Sour LEBRUN.
Le Petit Messager de Ning-Po publiel'article n6crologique
suivant sur Mgr Coqset :
Atteint, il y a deux ans, d'un mal qui semblait sans
remede, Mgr Coqset avait pu cependant surmonter le
peril prochain. Mais un nouveau coup est venu
d6truire tout espoir et, le 4 fUvrier, le venfri malade
s'eteignait paisiblemant entre les mains de ses confreres.
Mgr Coqset laisse le souvenir d'un confrere pieux
et fidle, d'un Missionnaire' studieux et prudent, et
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d'un 6veque qui fut a la fois ap6tre, bon theologien

et excellenFtadministrateur. Pen ont connu aussi bien
que lui la Chine et lea Chinois. Sa conversation &tait
agrhable, instructive et facilement 6maillee de traits
caustiques dont il tachait d'imousser la pointe quand
elle pouvait blesser. La dominante de son zMle semble
avoir 6th 1'ordre et la prudence. Plus r6fl&chi qa'enthousiaste, il avancait lentement, k coup sur, ne
s'engageait pas au delt de ses forces, faisant bien ce
qu'il entreprenait et prefrfant la qualitý au nombre.
Esprit observateur, il savait saisir au vol une bonne
occasion et rkaliser ainsi des conquetes pr6cieuses qn'il
avait le talent de bien organiser afin d'en assurer le
suces.
Voici les principales dates de cette carriere apostolique qui fut longue et fconde. Nk en 1849 dans le
diocese de Soissons, Mgr Coqset entra A Saint-Lazare
en 1866. Ordonne pretre, il fut destin6 au grand
s6minaire de Kouba pour<enseigner la philosophie.
Mais, en 1875, il quittait 'Afrique pour 1'Asie et

l'Algirie pour la Chine ou il arriva en 1879, en compagnie de Mgr. Delaplace et de M. Coqueugiot, ancien
zouave pontifical que la b&nkdiction de Pie IX avait
guiri d'une maladie reputee incurable. La bonne sceur
Archenaut, morte & Hai'gtcheou, faisait partie aussi
de ce voyage, avec quelques autres membres de la
famille de saint Vincent. A Pekin, le jeune missionnaire eut vite gagn6 1'estime de tout le monde, et,
avant sa mort, Mgr Delaplace le nomma provicaire.
Le choix de Rome 'enleva bient6t de ce poste pour lui
confer la succession du v6nerable MgrRouger en qualitb de vicaire apostolique du Kiang-Si meridional.
Cur6 du Nan-t'ang, il fut sacri dans son 6glise, le
16 octobre 1887, par Mgr Tagliabue, assist& de NN.
SS. Sarthou, Reynaud et Devos. (Notre vicaire apos-
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tolique est le dernier survivant de ces cinq &v6ques.)
Apris vingt et un ans de luttes f6condes, melees
d'6preuves douloureuses, il fut de nouveau choisi
pour occupe un autre poste vacant et succeder a
Mgr Bruguibre, comme vicaire apostolique du Tche-ly
occidental. C'est l& que, au milieu de ces fervents
chr6tiens convertis par Mgr Anouilh et faconnes par
Mrg Tagliabue et ses confrires, il livra ses derniers
combats apostoliques. Quand, vaincu par la maladie,
il rendit les armes, il comptait soixante-dix ans d'ige,
cinquante et un. ans de vocation, quarante-deux de
Chine Ct trente d'6piscopat. Quel bienveillant accueil
ont du lui preparer aupris du divin Maitre ces longues
ann6es pleines de loyaux et fidiles services!... Opera
enim illorm sequunur illos.

AMERIQUE
ETATS-UNIS

Letre de M. MAC HALE, visiteur, A M. LOUwYcK,
Vicaire gimiral.
Germantown, Phil., le 3o janvier r97.

MON TRis HONORt PfRE,

.

Votre baxddiction, s'it vous plait!
J'ai pens- qu'il vous serait agriable, parmi les
troubles et les anxiitis de votre office, d'avoir des
nouvelles de notre celibration d'un double anniversaire, l'un trois fois s6culaire, 25 janvier 1617, Ie commencement de la t petite Compagnie ,, l'autre, le centenaire de I'arrivie de nos confreres aux Etats-Unis.
Nous avons recule ce dernier anniversaire, qui aurait dfi
etre en juillet 1916, afin de l'unir avec l'autre, et d'en
faire une double comm6moration.
Les fetes du 25 furent d'un 6clat inoutt Germantown. Son Eminence le cardinal Gibbons et six
autres vyýques, Nos Seigneurs de Seranton, de Mobile, de Wilmingtpn, de Wheeling,l'auxiliaire de Baltimore et 1'auxiliaire de Philadelphie, les honorerent de
leur presence. Mgr 1'archeveque. regrettait beaucoup
de ne pouvoir, a cause d'une indisposition, assister a la
messe. II y avait de plus plusieurs prilats domestiques,
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les provinciaux des Prres Augustins; des J6suites, des
Passionistes, des Oblats, des Peres du Saint-Esprit,
des pretres au nombre de cent quarante des divers
dioceses, avec beaucoup de religieuses et une grande
foule de fideles. Le sermon que pr#cha Mgr Patrice
Donahue, 6veque de Wheeling, fut non seulement un
digne panegyrique de saint Vincent,, mais aussi une
revue de l'oevre de la Congrigation, partout et particulirement aux Etats-Unis.
Plusieurs &veques et pretres nous ont envoy4 leurs
regrets, en meme temps qu'ils exprimaient leurs .feli,
citations et leur bienveillance envers nous.
Le 2 octobre, les fetes eurent lieu au siminaire, oit
Mgr Bonzano, d6elgud apostolique, ce14bra la messe.
pontificale, en presence de trois autres 6veques qui
n'6taient pas chez nous le 25, Mgr 1'6veque de
Richmond, Mgr de Harrisburg et Mgr de Charleston.
Cette fois aussi, ii y eut un grand nombre de pr6lats,
de pretres, religieux et religieuses, et une multitude de
fideles qui remplissaient tous les coins del'eglise.
Parmi les pretres, 6tait le supirieur des. Sulpiciens
aux Etats-Unis, M. le docteur Dyer, qui represente si
bien les traditions d'amiti6 entre les families de
saint Vincent et du v6n6rable Olier.
Le discours du 28 fut prononc6 par Mgr Philippe
Devitt, eveque de Harrisburg, avec une eloquence
et une sincfritk dignes de 1'occasion. Ainsi se passa
notre double anniversaire. Coincidence curieuse: presque en mnme temps que nous faisions les preparatifs
pour cel1brer nos anniversaires, deux archeveques,
'un de Saint-Jean, Terre-Neuve, sur 'Atlantique,
Pautre de San-Francisco, sur le Pacifique, m'ont
demand6 des missionnaires pour pr&cher des missions
dans leurs dioceses. Heureusement, j'ai pu y envoyer
un personnel assez nombreux : trois missionnaires a
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cadre de missions est d6ji tres ktendu.
Pour les missions de San-Francisco, j'ai demand6 Ie
consentement de M. Finney.
Le Saint-Pere nous a envoyi sa benidiction apostolique avec des vceux poor notre prospirjt6 et accroissement. Il nous reste maintenant a nous renouveler
dans l'esprit de saint Vincent, et dans lobservance de
nos saintes rggles. Je suis. Tres Honor6 Prre, votte
tout obbissant fils. .
Patrice MAC HALE.

BRESIL

VOYAGE DANS L'AMERIQUE DU SUD
Pa M. VERDIER, AssisrANr oxLA CONGc•AITIoN
(suite et fi).

Maintenant, c'est le tour du Carafa. D6part le t2octobre & dix-neuf heures. Nous sommes trois : M. Renault,.sup6rieur de Rio; le frere Chagas, htudiant, et
votre serviteur dejanommA, comme dans les palmars.,
'Nous prenons place dans le dormitorio, Train ballott~
et ballottant. On dort tout de mrme.
La nuit est pass6e. On voit qielque chose : pays,
fleuves, cultures, montagnes et for&ts. A Burnier, nous
sommes A i 126 mitres d'altitude et a 566 kilometres
de Rio. Changenent de train.
La ligne descend; a Sabard. 'altitude n'est plus que
705 metres. Nouveau changement de train. A treize
heures, nous atteignons Sao Berto, terminus de notre
voyage en chemin-de fer. Le reste, en chevauchbe. A
la gate, 1'excellent M. Waessen, superieur du Caraca,

-

739 -

qui a bien voulu se deranger pour nous. Raymondo,
le fiddle etadroit convoyeur de la maison, tient prates
les mules et s'occupe des bagages et paquets.
Avant toute chose, on se refait un peu - ce n'est
pas de luxe que de dejeuner a treize heures-chez le
correspondant de nos confreres. Cuisine br6silienne,
cela va de soi, avec l'indispensable farine de manioc.
Voila! Nous avons pris des forces; done les mules
marcheront mieux. On se costume ad hoc, rien d'6Ilgant; on enfourche de son mieux la mule Tchacun
destinke. Pour les autres, jeunes et experts en la matiere, cet tnfourchement n'est qu'un jeu. Pour moi,
depourvu de ces deux avantages, c'est une chose plut6t
grave. On y est; marche! Le soleil est chaud, les parapluies servent d'ombrelles. La mule qui a 'honneurde me porter- s'en doutet-elle.seulement ? - rdpowd au nom gracieuy de Bellesa; beauteun peu d6fraichie.
II faut lui rendre justice. Elle n'a aucune sournoise
id6e de me-disarconner, encore moins de prendre le
mors aux dents; mais elle n'a pas davantage envie de
se surmener a trotter trop vite on longtemps. Avec
elle et sur elle, ii serait ais6 de se prilasser, mais on
souperait tard. II faut de temps a autre 1'encourager
par les moyens a ce proportionnes et qui 'entrent dans
le d6tail de notre 6quipement. D'ailleurs, nous sommes
encore en plaine, le chemin existe et n'est pas trop
mauvals. Tout a Pheure, ce sera diffiremment.
Une barri&re a claire-voie ferme le chemin. Le chef
de file, conducteur de la caravane, la pousse; nous
passons et nous voil& dans la propriet -du Caraca,
mais non pas i la maison.
Pres de deux heures que-nous chevauchons A mule.
Voici le bois; le chemin.ou ce que de ce nom ii nous
plait d'appeler, grnmpe, grimpera; le Caraca est A
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i Soo metres d'altitude. Tamisi et dija incline vers
l'horizon, le soleil ne nous incommode plus guere;
remis6s done les parapluies. Ombrages, silence du
jour diclinant, solitude a souhait; de quoi satisfaire La
-Fontaine :
Solitude oit je sens une douceur secrete,
Lieux que j'aimai toujours, ne pourrai-je jamais
Loin du monde et du bruit gofter l'ombre et le frais?
Oh I qui m'arretera sous vos sombres asiles!

Que n'est-il venu au Caraca, le bon fabuliste!
Et saint Bernard qui pretend qu'on ,fait de meilleures trouvailles dans les for6ts que dans les livres :

Aliquid amplius invenies in silvis quam ix ibris ! Au Cara•a, il aurait fait ample moisson.
On chemine, devisant on se taisant, montant on devalat parfis-chemins passables, plus souvent rocailleux sentiers;. roccasiQ precipices long6s et c6toyes.
Les mules, chacun sait cela, oat ba pied, bon oeil,
heureusement; mais, on le.sait egalemeat, tees ont
l'obstinee manie de dblaisser la partie meilleare dat
cheminousentier et de choisir le bord plus escarp6 on
dangereur. Histoire sans doute de se payer la tete du
voyageur 6poouant ! Que faire et qu'y faire? La rhponse a cette question est logie, lA, dans un recoin de
ma vieille m6moire.
Chevauchant, a mulet cette fois, -mulet, mule, cela
se vaut, dans les montagnes de Kabylie, voilk
longues annees de cela, - demandez A M. Gleizes,
notre v6n.rable sous-assistant qui etait de la.partie,je m'efforcais de ramener ma bete au milieu du chemin, an bon chemin, ne me sentant nul desir de mesurer la profondeur des ravins que nous longions.
Nenni, Monsieur; il plaisait an mulet de c6toyer
rabime. Je tirais & gauche, il appuyait adroite. Du
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porteur ou du port6, I'un des deux devait c6der; 6videmment le moins ttu. Mais qui ?
Ahmed, notre jeune muletier, a vite fait de mettre

fin au conflit. 11 m'explique que, en somme, le mulct a
plus d'esprit que moi et qu'il n'y a qu'e lelaisser faire.
Je cede, et, au bout de quelques heures, le mulet me
dipose sain et sauf au terme de notre chevauch6e kabylienne.
Je laisse done aller ma Beilesa brs-ilienne, surtout
aux passages scabreux, ardus, glissants et bien m'en
trouve-je.
Nous arrivons - la PedraGrande, tnorme rocher qui
forme voite sur le chemin.
Halt&! -

UMfe Iaike fua
f
ine sord tovte pa-Pe. PNwk
terre, on se desaltdre &lamaniere des trois cents vaillants de Gdbon.
En selle de nouveau et en route! On m'assure que
nous devons avoir fait les deux tiers duichemin, peutetre plus. En verit6, nous en avons fait la moiti6, pas
davantage. On me sait cavalier novice et on veut me
donner du courage. Excellente, I'intention.
II fait sombre dbsormais sons les bois et bientot, la
nuit tombapt, nous cheminons per amica silenia lunae,
quand une 6claircie nous permet de voir cet aimable
-clair de la lune.
Une croix de bois sur le bord du sentier; croix fun6raire. Elle marque l'endroit ou mourut, seul, sans
assistance, notre confrere M. Dhorme. ]puish, n'en.
pouvant plus, parti d'ailleurs malade, il descendit de
sa monture, s'assit sur le bord du sentier tandis que
son compagnon de voyage courait en toute hite an
college pour amener du secours et unelitiere.
Le college est loin.
On ne trouva-qu'un cadavre.
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Un instant, nous notrs arr&tons. Je revois la doul'•me
loureuse scene. Un De profuixdis en suffrage
du cher d&funt; puis nous nous eloignons silencieux
avec nos graves pensees.
On marche. Le bruit, sourd d'abord, distinct ensuite
annonce la cascade. Elle est tres belle ou plut6t elles
sont tres belles, car il y en a trois superposees dont la
hauteur totale ne doit pas rtre infbrieure a une centaine de metres, si j'ai bien apprhci6. Le sentier longe
I'abime oii s'engouffrent ocumantes et bruyantes les
eaux. L'abondante v6g6tation empeche d'en apercevoir le fond; on aurait le vertige. Bon pied, bon oeil,
c'est 1l qu'il en faut a nos mules. Elles en ont. D6passee, la cascade; son bruit nous accompagne, puis se
tait et meurt. C'est le grand silence et c'est la nuit.
Nous allons, ou mieux, nos mules vont i travers bois
par des raideurs de sentes incroyables et par de non

moios invraistmblables pentes a vous faire sauter pardessus la tete de la monture.
Je pense . Dante 6gar6 dans la foret.
Mi retrovai fsr una selva aseura
E quanto a dir qual 'erae cosa dura

Questa selva selvaggia ed aspra e forte
Che nel pensier rinnova la faurf.
Ou bien au pieux Enee accompagn6 de la Sybille

de Cumes dans sa descente aux enfers:
1bant obscuri sola sub nocte

per umbram

Qule per incertam lunam sub-4lce maligna

Est iter in silvis.

Plus heureux que le pokte do Florence et celui de
Mantoue nous ne marchons pas a l'enfer, mais bienvers
la douce clart6 du college qui nous attend.
Et tenez, le ciel s'illumine.
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Ce sont des fuskes, une, deux, trois, d'autres encore;
puis plus rien.
P.c la terrasse du collbge, on a percu un bruit de
sabot sur le rochern On a cru que c'etait le visiteur
attendu.
Pas encore, un peu de patience. C'etait simplement
le brave Raymondo qui, ayant pris les devants, arrivait
avant nous. Jamais, sans doute, il n'avait eu pareil
accueil.
Nous approchons; a travers les branches nous apercevons les lumiires du coUlge. Cela dlasse de voir
ces lumieres et de sentir qu'on approche vraiment; si
bien que tout l'heure. (. Et le voyage?-Excellent.
- Fatigue? - Pas du tout, pr&t A recommencer. u
On nous entend et l'on nous entrevoit. Cette fois-ci,
c'est pour de bon. Les fus6es montent, les bengales
illuminent, la fanfare eclate. Nous y sommes. On descend de mule et a travers la double haie des aposto-

liques nous atteignons la terrasse; les confreres y sont
rassemblis. On fait connaissance.
A la chapelle pour rexercice do saint rosaire;
souper avec accompagnement du Deo gratiasbienvenu.
Priere et repos bien gagn&. Vingt-quatre heures de
voyage, dont dix-huit heures de chemin de fer et six
heures de mule.
On dort bien au Carara: silence A perte de vue,
fraicheur garantie par I'altitude de 15oo metres.

24 octobre. -C'est un dimanche. Offices & la chapelle, chant, gr6gorien impeccable, cer6monies de
m&me. Tres bien. Visite de la maison, r6union des
6leves i la granide etude, compliment et r6ponse, r6ception des confreres et freres, aperqu des travaux de
I'ecole et des missions.
La maison a trbs bon aspect; la chapelle gothique,
constraite parM. Clavelin, se pr6sente bien, simple et
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commode, classes plus que amples, cowus de r4creation
a volont6. Le terrain ne manque pas autoer de la maison et as loin. Comme bat de promenade aux jours
de sortie, on a, a la lettre, l'embarras de choix.

Le Caraca, premiere maison de la Congregation as
Bresil, remonte a I82o. Done bient6t I'anniversaire
sicalaire qui devra etre c6elbr6 solennellement. C'est
justice.
Son fondateur et premier superieur fut M. Vitoao~
confrere portagais qui reVat de Jean VI le don da pelerinage-ermitage avec I'immense propriCt qui Ientoure. II y .tablit Un college, ainsi que le missions
aux pauvces gems des champs. H fit iriger ase province as B•isil et en fat nommn
wisiteur pas It Superieu geaeral. Puis le Saint-Siege le fit kvtqoe de Mariana. 11 y mourat charge d'ans et de merites, laissant
nte m1i6oire imperissable.
D'abord set collige du Bresil et coasequemment
trks peupl• - plusieurs centaines d'QkveYs-- peis concurrenc6 par des 6tablisseamets noaibreex places ea
des centres faciles d'acces, le Caraca devenu moins
necessaire, partimutile et fut ferm= par M. Debaeafe
Grands furen les regrets, lgitime aussi; maissagese
vent qu'on se reaigne I'inavitable et qut'e fassm de
n&cessite vertu. Ainsi fut fait.
Au lieu et place da college fat installje une &ole
apostolique qui donas oute satisfactioncomme aombre
d'pleves, programmes suivis et choix de professetrs.

Quant au.risultats, c.est-4-dire les rocations, ellt 's

pas doaxn
jusqu'ici tout ce qm'on disze, surtout cc
que reclament les besoias de la province. Beascoup
d'appeles, encore peu d'elas.

L'ceuvre des missions au Caraca eat prospe~e. Pr&sentement les missionnaires sont aux champs d'oa ils
e reviendrxoe qwe. vers la.mi-noveabue. Lear beW
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apostolique est targement pay( par la docflitC des populations fonciErement chrktiennes, plut6t oublieuses
que mechantes.
Venir de si loin et ne pas donner an jour de cong6
aux apostoliques, la chose ne saurait aller. Avee
'agr6ment du supIrieur, il est decide
que le mardi 26

sera jour de cong6 et de grand conge, du matin au
soir et a la campagne, c'est-i-dire en pleine campagne,

chose tres aisee au Caraga.
La messe est c6lebrie a sept heures et demie dans
la chapelle du C6nacle on du- Sacr-Ccei;, distanted'environ une demi-heure. Cenacle, parce que bitie
pour le s6minaire interne projett par Mgr Viqoso et
rest6, d'ailleurs, A1'6tat de projet. Sacr&-Cceur, a cause
d'un veu de Mgr Silva, alors superieur du Caraca, d"rant une 6pid6mie de beriberi qui sevissait dant la

province et menagait Ie collbge. Celui-ci fat preserve.
Une statue du Sacr&-Cmur fat plache dans la chapelte
du Cnaicle et le premier vendredi de chaque mois la
messe de communguti et de communion y est celebr&e
en t6moignage de reconnaissance.
La messe finie et collation faith, ascension a It
grotte de Lourdes. Une grotte pour de vrai, dans la
montagne, imitant assez bien celle de Massabielle.
Le frere Joseph, actuellement a Santiago-de Chili, y fit
placer une belle statue en fonte de Notre.Dame de
Lourdes. C'est an but de pelerinage.
Ii fait chaad, le sQleil est ardent, raide Fascension.
La descente sera plus ais&e. De l~-haut, belle et large
vue de vallees, montagnes, plaines, forts. Au retour,
on aperqoit des serpents.
On ! cela repr6sente les blives. Et mtme qtuils en
ont tu6 un c long de 2 metres et plus ?Le soleil,
ce coquin de soleil n, n'a-t-il pas quelque pen ditat6
- dilatation longitudinale- le susdit serpent? En fait
(
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de e dilatation ) le soleil de Provence Jouit d'une cerlaine reputation; le soleil br6silien lui ferait-il concurrence?
Les serpents ne manquent pas dans la contrie.
Mais rassurez-vous et ne fremissez pas. Oyez plutbt
une tradition de par ici.
On vous la sert g6enralement apres la description
des horrifiques mefaits des serpents, de leurs morsures mortelles; apres les variations sur leur nombre,
leurs espkces, leur nocuit6!
La voici: les eccl6siastiques et personnes assimilies
sont indemnes des morsures on piqfres de serpents!
A preuveque,au Caraca,maison bient6t sculaire, aucun
confrere, aucun frere, aucun collegien, aucun apostolique ne fut jamais piqut par un serpent venimeux, le
redoutable cascavel, en particulier. Cette persuasion
-on ne demande qu' la partager - vous fait marcher avec assurance a travers les broussailles et par
les sentiers Apeine 6bauch6s; mais n'emp&che pas d'ouvrir l'oeil et le bon. Cela me parut prudent, malgre tout.
Au reste, au Caraca, affaire d'accoutumance sans
doute, on n'a point tant. de peur des serpents. Un de
nos freres s'est fait une specialiti de les chasser et
d6truire; pas tous, puisqu'il en reste. Un autre frere
les prend a la main et, au besoin, les rapporte a la
maison; dr6le de gout et dr6le de compagnie! Les
apostoliques eux-memes, loin de les fuir, les pourchassent. Les gems du pays les ditruisent par un
procede efficace. De la gauche anrme d'une baguette,
ils excitent le reptile, meme le cascavel; I'animal se-.
dresse d'autant plus qu'il est plus irrit6. D'un coup de
serpe on de faucille, la main droite le tranche en deux.
Ils sont, parait-il, tres experts en ce genre de sport;
aucun ne me proposa d'essayer, reserve dont je leur
sais un gr6 infni.

- 747 II est midi; heure do diner. A table!
Tables s6par6es, c'est le grand nouveau genre;
tables improvisees, et vite faites. Poor pieds, des
branches d'arbre difeuill6es et piquees en terre;
d'autres branches comme traverses longitudinales et
transversales, ramures et larges feuilles faisant office
de dessus de table et remplacant les nappes inutiles. Le
tout lie, reli6, consolid6 par de flexibles lianes. Les
apostoliques sont habiles et exp6ditifs.
Chaque groupe dispose sa table a part et A son
goft; 6legance, solidit6 et varit&.
Examen, Angelus, Benedicite, Deo gratias. Comme
sieges, on mange debout; I'app6tit ne s'en porte pas
plus mal. M. l'Econome a bien fait les choses et si
l'usage des bdasRtait introduit an CaraSa, on lui en
aurait battu un solennel avec un nombre respectable de
queues. La boissoq est fournie, pas toute, par le frais
ruisseau qui, tout pros, serpente et marmure; il
rafraichit celle qu'il ne fournit pas.
Un kodak pretend faire passer a la post6rite la plus
reculee le groupe ou la table des sup&rieurs croqu&s
en cette attitude gastronomique point pr6vue par
Brillat-Savarin, encore moips par le grave M. Tronson.
Termin6 le diner; r6cit6es les gr&ces; retour au
college par le chemin des... coll6giens. Nous passons
par le lac dont les eaux donnent la force motrice a la
maison pour 1'kclairage 6lectrique- et autres appareils
m6caniques. II faut se suffire au Caraia et avoir boncherie, boulangerie, couture, cordonnerie, blanchisserie, tous les corps, de m6tier. Rien n'y manque, pas
meme un bureau de poste, t6l6graphe et tblephone.
Sur le soir, la fanfare nous donne, en un harmo-nieux et sonore concert, une idee de son repertoire
intelligemment choisi. Le maestro Kuenen tient la'
baguette, directeur et, an besoin, excutant.
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27 octobre. - On est fort bien au Cyraia, mais il
faut y venirtt il faut aussi s'en revenir!
A cing heares et demie, les messes- a six heures et
demie, les adieux aux maltres et 4Leves; adieux au
sanctuaire, adieux a la campagne, adieux i tous et
tout. Au revoir? On le dit tout de mCme. Tout peut
arriver. En selle, en route pour Sio Bento.
-Le retour se fait via la Chagra, maison de campagne
ou ferme du college. Autrefois villigiature pour les
sininaristes de Mariana lorsque, sous l'Npiscopat de
Mgr Vigoso, et aprbs, ils faisaient leurs 6tudes au
Carara, la Chagra a servi et pourrait reservir d'infir'merie d'isolement en cas d'ipidhmie as college. Comnaadi. par telphone, un solide dejeuner nous attend
A la Chagra, Nous y sommes a huit heures et demie.
Nous : cela 1eut dire maintenant M. Renault, M. Saraeal eomnoe, votse serviteur et Pu ami do co•Pge,
a.ncit e-lve; autrefois capitaiae, et vagiument colonel de garde nationaleA CatasAltas, pourle moment.
Ce bon onasieur n'ayant pu venir me saluer au Caraqa
* vait eu !'attentipn de se rendre A la Chagra pour mi'y
preseter ses devoirs et me dire sa reconaissance pour
sea .acieas aai•tres,
On a pris des forces. A neuf heures un quart ou
snef heuaes et demie, on repart. A ue bifurcation de
route, le capitaine noun quitte et se dirige vers Catas
Altas distant de I lieue, ljeue brEsilieoae, c'est-4-dire
6 kBn. x/2. Nous continuous, les mules et nouw, les
anes portant Ies aptres, notre descente vers Sao Beatu,
won sans la diversifier par quelque montee selon les

caprices d* sol ou de t'ingneieur improvise - peuttre tot .sijmplement les pasapUts - qui en con~pt et
execata le trac.
SVers naidi.,ous soUmmes au terme du voyage muletier. Adieux aux sentiers et chemins lig&remeat pri-
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mitifs et vive le train! Nous 'attendoms en dejenaant,
ou dinaat, comme vous preftrez.

Louis Venillot a, quelque part, aoe fort jolie tirade,
et spiritaille, contre la valgariti et le prosaisme des
chemins de fer. Parez-nous des diligences! On voyageait a petites jowrnes, on voyait du pays, on itait en
famille, on causait eatre voisins, A mains que la conversation ne devint gne6rale ou qae, apris les repas,
on ne sommeillit en commun. La diligence etait poitique; le chemin de fer est prosaique. Le-maitre 6crivain parle fort bien, scion son habitude. N'empeche
que, vulgaire philistin, je prf6rai la prose du vulgaire chemin de fer A toute la pobiie des mules bresiliennes, aussi po6tiques, sinon plus, que les antiques
diligences.
Au reste, entre nous, je soupeoaeC le spirituel
auteur.d'un peu d'outrance litt&raire dans son amour
pour la diligence, son horrear pour le ttain, et je me
le figure mal, choisissant la 1igesdaire patache pour
se rendre a Rome ou simsplement traverser la France,
sacrifiant, en ua mot, la confortable prose sur 1'autel
de l'inconfortable posie.
Mais pourquoi en vouloir et si fort a la prose!
9ui done la chante ainsi et en vers s'il vous plait?
0 prose, mile outil et boa aux fortes mains I

Quand l'esprit vent marcbe, to lIi fais ded chemins,
Sans toi, dans 'id&al il Jlan et vagabonde.

Vrai langage des rois gt des mattres du mande.
STu donnas a ide as corps ferme et vailant,
Ta Pornes, sLtu veux.
En prose l'on enseigne at Pon prie et Pon pense
En prose P'on combat.
Dans le pables desdesin dont PIme est occupee
Les vers sont Ie clairoa; maisia prose est 1'dpde.
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Aprbs un tel 6loge, Veuillot son auteur me permettra bien, j'espere, de monter 1'me en paix dans le
prosaique wagon qui nous attend et d'y dormir, cette
nuit, en toute suret6 de conscience litt&raire.
N'allez pas, vous on quelqu'un des v6tres, ex-professeur de litt6rature, me rappeler que le m&me
Veuillot, et toujours en vers, execute fort lestement
cette pauvre prose.
Que ferais-tu,
Boa prosateur rempli de vertu

Pedagogique;
Que ferais-tu, si ce dimon (de la poWsie)
Venait te brouiller ton sermon
Et ta logique?
Si voulant te mettre aux abois,
II faisait de ta t6te un bois
Rempli de merles?
Si dans ton esprit tout chantait,
Si la rime i ton front montait
En Rot de perles?
Que ferais-tu ? Moi, je ne sgai :
Mais, quand le lutin empresse
M'offre une rose,
Je cede et ne suis point fach6
De me passer quelque p6che
Contre la prose
.

..

.

.

......

.

.

.

.

.

La prose est commode, en effet!
Durant vingt-cinq ass elle a fait
Ma seule etude.
Que de fois j'ai sau pour rien,
Pour rencontrer l'emphase on bien
La platitude.
La prosel vois ses courtisans,
An seul bruit de leurs pas pesants
Chacua se sauve I
C'est P'amante des renfrogns ;
Qui, parmi ceux qu'elle a peignes,
N'est un peu chauve?

. .
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Prose, je hais ces somnolents,
Ces giomntres, ces talents
SIconoclastes;

Ces pineds comme il en est taut,
Qui cultivent en grelQttant
Tes beautds chastes.
Vive la rime en ses bons jours I
Vous me faites grace du reste par chariti pour la
pauvre prose malmen6e. Que vous dire?
Eh bien voili! Depuis longtemps la pobsie .de
Veuillot sera oubli&e tandis que, de plus en plus, sa
prose sera e fin r6gal des amateurs et connaisseurs de
langue franiaise.
Vive done la prose, meme sous forme de wagon on
de dormitorio. Nous y dormimes en paix, M. Renault
et moi.
Sans incident, ni accident, avec les obligatoires
changements de voiture . Sabara et & Burnier, letrain
nous amena a Rio et nous y diposa an matin du
jeudi 28 vers les huit heures et demie.
La seconde visite & Petropplis eat lieu les 3o et 31
octobre, qui furent un samedi etun dimanche.
La jourane du samedi so passe i recevoir les confreres, les freres 6tudiants et s6minaristes; a faire
visite an ministre de France, M. Lanel, et an nonce
apostolique, Mgr Aversa.
Celle do dimanche-est consacrie & Santa Isabel, la
magnifique maison oin soaur Mahieu, avec dix-huit on
dix-neuf compagnes, preside a de nombreuses oeuvres.
Un pensionnat encore bien forissant malgri les commencements de concurrence; une 6cole normale pour
mattresses d'enseignement scolaire; orphelinat nombreux; ecoles gratuites tres fr6quenties pour enfants
pauvres, gargons et falles.
Superbe maison et de tout bien fournie : Classes;
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sallzs de musique, de dessin oa peiatwur; vaste salle
de. theitre, reunioas et f&tes; dortirs abofidants en

jour, air et espace; cours, jardins, fleurs, arbres, allees
touffues; colline meme, le tout agrement6, pour 'meil
et pour le cceur, de picuses statues, de gracieux sanctuaires.

Seule la chapelle, belle d'ailleurs, pourrait paraitre
de dimensions trop reatreintes. On songerait bien A en
bUtir une autre, aussi belle, plus ample, moanM entale.
Ni le terrain ni les ressources ne feraient defaut.
Mais est-il prudent d'escompter un avenir de propiritC, i la prseante kgale? Le pensionnat, coome
d'autres, ne verra-t-il jamais dimineer, et pour ks
- mmes causes, sa clientele? L'6cole normale rmterat-elle chez les soers? EUl eat sac des trois de l'tat
de Rio de Janeiro; les deux autres sont sous la direction d3 goaveruement de I'tat-; la troisiimae cele de
Santa Isabel, tardra-t-elleaJogtemps i passer sos Ia
direction de i'lnstructian publique? Qiteatios qui

dissuadent de se lancer en une forte depease doot la
necessit6 n'est pas inelactable.
Messe de communion a hait heares et dexie; il fatt
donner aux externes le temps d'y eair. Vera les dix
heures, on passe A l salle des f&tes; decoration soi-

gnae. C'est uns seance qui se prepare, ou mieux, qi
est pr6paree. Int6ressante, vari6e, r6ussic... demandez
A Mme de Sdvignk une bonne suite d'6pithites biea
choisies et lattenses. Au reste, j'en coaserve le pro.,
gramme, en souvenir, sur coquet parchemin enlamian.
Le voici transcrit :
zr Amou ef Y4dnration ir notrg Phrt. (Chaat.)
2 Heureux Revoir. (Compliment.)
3° foyeuse Partie de traineaux. (Divers intrauments.)
4' Le Jet d'eau. (Quatre mains.)
5* Riesrretionde la fille de /aire.

Tableaa vivaat.)

6* Tout le msoads A Paris.(Piano, violon. mandoliae.)
7* L'Annaociation. (tableau et po6sie.)
8* Le Petit Moulin. (Six mains.)
9* Une fotie ckhe les sawvages. (Saynite.)

Ajoutez pour completer le programme de la sance :
io' Disewrs do MA. LAssistant. (Prose nattrellemeat.)

Ce nustro dixieme, quoique attendy, ne figure
pourtant pas sur le parchemio ealumia6.

Ex6cution parf-ite; des neuf premiers num~ros,
bien entendu. Le dixizmen'est IA qu'en fonctiap
d'ombre an tableau,

Voilk pour la matiane de dimanche.
Apres-midi, c'est le tour des sceurs avec oec conference ot -lles foniez
t I'auditoire. La grande soleumite
du leadenmai, fete de la Toussaist, ca fournit la
wati&re et les pratiques lemons.
R6ception des seurs-qui demandent consiil, d6sirent des nouwelles de telle maison ou connaissance,
dongent des commissions. Les heures passent.
Rotour A la maison de nos confrbres.
Retour Ai Rio, apres les dea& consolautes journees
de Pitropolis.
Au jour de Ia Toussaint, messe a la maispo centrale
et distribution des beatitudes, selal'usage de la Communaute.

/

Rien qau'ue beatitude a chaque seur.
Mais, avez-vg#s observe que,cm&me en fait de bkatitudes, la Providence distributive n'arrive pas toujours
a contqnter son monde.

Qui aimerait 4a 4re rangZ parmi les pacifques et
recoit comme aouhait les persecutions; tel recoit la
beatitude des larpmes et trouve qu'on lui ei fait dA
bien trop verser; un troisiame recoit la justice et ne
serait point Ufch6 qu'on uset, 9 son 6gard, d'une plus
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grande misericorde. Cela veut signifier, je pense, que
les beatitudes de la terre, si elles en sont les conditions, ne sont pas encore la beatitude du ciel.
La haut, tout le monde sera content.
Jours suivants : visites ou affaires diverses. Parmi
ces visites, celles de deux vindrables &veques du
Ciara. L'un demande des confreres pour. son seminaire a Crato; l'autre voudrait des soeurs pour un
h6pital a Tkdrisiaa. Pas tres loin, cette fondation
d'h6pital. Quarante-huit heures de chemin de fer et.
quinze jours de cheval on mulet. A part cela, c'esttout
prbs. Ne pas oublier que le Brisil est grand, quinze ou
seize fois comme la France, et que les chemins de fer
n'y abondent pas encore.
Pour Crato, je parle au visiteur. II voudrait bien;
mais pour le moment ne pent absolument pas. Pour
Therezina, je parlei la visitatrice. Elle voudrait bien,
elle aussi; mais oi prendre les sujets? Tant d'autres
demandes deji anciennes ne peuvent etre satisfaites !
Du jeudi matin 4 novembre au lundi soir 8, visite

de notre maison provinciale de Rio. Elle me donne
occasion de faire avec nos confreres une plus intime
connaissance et de mieux apprkcier leurs travaux.
Les missions etant encore A Petropolis, nos confreres de Rio ont leurs travaux limitis, ou a pen pres,
aux ceuvres des maisons des Filles de la Charit6 : maison centrale, maisons libres, succursales de la Santa
Casa. La Santa Casa elle-meme est desservie sp6cialement par les trois confreres de notre seconde maison

de Rio.
La nature tres diverse de ces cuvres, le nombre des
personnes qui recourent a leur ministare : sceurs,
enfants, pensionnaires, orphelines, malades laur
assurent du travail plus que suffisant. Confessions,
cat6chismes, instructions, retraites, tout cela abondant,
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tres abondant. Comme au Chili, I'ceuvre de la Propagation de la foi est confike A nos confreres; M. Defranceschi s'y emploie avez zile et succis.
Mgr Goncalves, aum6nier de Santa Theresa, donne,
malgr6 son age, 1'exemple aux autres plus jeunes. II
n'est pas jusqu'au v6nerable M. Bos, - depuis rappelt & Dieu,- qui ne consacre & d'utiles publications,
les repits que les infirmitis lui accordent. L'apostolat
de la chaire et da confessiognal ne lui ttant plus possible, il se donne a celui de la plume.
Sans en faire la visite officielle j'allai aussi & la
maison de M. Fr6chet. Avec deux autres confreres,
M. Vieira et M. Giannone, mort depuis, il assure le
service spirituel du grand h6pital de la Santa Casa.
Vu le nombre des malades, ils ont beaucoup a faire;
mais leur travail est largement console.
Situ6e en haut, un peu en arriire de l'h6pital, sur le
Morro do Castello, leur maison jouit d'une splendide
vue sur Ia baie de Rio.
Nickteroy est la capitale de i'ltat de Rio de Janiero.
La ville, de quarante mille habitants, est situ6e de
l'autre c6t6 de la baie; vingt minutes de Barca. Les
Filles de la Charit6, au nombre de quinze, y ontunm
etablissement, l'asie Sainte-Iopooldine.
Partant a cinq heures, le zo novembre, avec M. Pasquier, nous y sommes a temps pour cl66brer la messe
a six heures. Visite de la maison, des.aeuvres : orphelines et classes externes; tout y est en de bonnes conditions.
Dans l'apres-midi, visite a Mgr Bennassi, 6veque de
Nichteroy; visite d'autant plus convenable que Petropolis est de son diocese.
Autre visite. Condolances an superieur des Salhsiens
pour le -grand deuil qui r6cemment frappa sa maison
dans le naufrage dont mention a 6t6 faite plus haut.
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Retour a Rio. Le ministre de France vient rendre la

visite de Petropolis. Tres aimable, il m'assure de sa
bienveillance pour nos confreres et nos sceurs.
D6sormais, mes jours de Br6sil sont compt6s, presque
finis. Le travail est achevi on peu s'en faut. II faut
songer A quitter I'Am6rique et regagner la MaisonMere.

Informations sont prises h I'agence. Le premier
bateau en partance pour- lEurope est le Frisia, da
Lloyd royal hollandais, qui fait le service de BuenosAyres k Amsterdam via Montevideo, Santos, Rio,
Bahia, Pernambuco, Lisbonne, Vigo et Falmouth.
iDArgentine, il partira le 12 novembre; de Rio, if
repartira le 17; t Lisbonne, if sera le z decembre; en
fait ce fut le 3. La combinaison me va, le passage est
arret6 pour Lisbonne.
De la, le chemin de fer me conduira a Paris, via
Madrid oni je ferai une petite halte.
En consequence, il faut terminer les queiquesmpetites
affaires pendantes et achever la tourn6e des maisons
de stmrs.
En r6sunm, j'ai pa cdlIbrer la sainte messe dans
tontes les maisons des Filles de la Charit6 de Rio, de
Petropolis et de Nichteroy; jai pu connaitre, non dans
leurs ultimes d4tails, mais suffisamment, letrs dtavres
et constater quel grand bien s'y fait. Merci a Diet, i
saint Vincent et aux sceurs
Des autres vingt-cinq maisons rdpandues dans la
vaste R6publique br6silienne, on me parle, et j'ecoute,
et je lire profit. Ma persuasion se forme qa'un bel
avenir est rdserv6 &feur province, - pour mbmoire, six
cents soeurs dont quatre cents bresiliennes, - a condition, 6videmment, de conserver dans sa puretC lesprit
du Fondateur, de faire les oeuvres de la Communauth
seion les traditions et arthodes hdritees de saint Vim-

cefit et de Mile Legraa, de se mettre es contact totjours plus intime,plus friqaent, plus personnel avec
les pauvres : isite et soindes pauvres malades A domnai
cile, dispensaires, dcoles grataites, patronages, cat6chismes, associations de jeunes flles et feamnes, protections, bonnes gardes et bien d'autres.
Les pensionnats ne furent st ne doivent tre que
l'esprit;
des ceuvres i c6t6, queique non cotnraite
cewres de ndcessiti lecale on passagre, nou dafiitives et de tout repos.
Dans les h6pitaux modernea dw grands centres, bien
des choses exposeraient les sceurs, si elles ny prenaient
garde, & tomber, ot menter, at rang de surveillantes
de salle at lieu de tester les servantes des pauvres Ls;
danger existe, Its sspirieurs veillent.
Au Brisil, la libert6 pour le bien et g•mnde; I'esprit
chr-tien s6 conserve; des vingt Vata-Uai* qui composent la R~publique fdeative, -* il y a, en outte, le
Territoire de 1'Acre et le District fedral, c'est-a-dire
la capitale et ses etvirons, - aucus n'a de politique ni
de l1gislation antireligieuse; ka gnt&rositA ne manque
pas.
vingt millions - as
La population -presentemeat
coniaissant pa les aceroissemofts rapides Ct par acoups d'immigratioa erangbt, l'esprit, It caract:re
brbsiliens, naturellement bomNs out toute chance de se
conserver intacts.
Aprbs-midi de dimanche 14 novembre, double ctr&monie A la aison centrale de Laraujeiras. D'abord
conf&rence aax sceurs servantes de Rio. Puis renovation des promesses du saint baptime pour les enfants
des 6coles de la maison qui, to matin mlame, out fait
dansla chapelle leur premiere communion. M. Quinti6,
leur catkchiste habituel avait ktk aussi le pridicatear
de la retraite priparatoire. Deux & deux, avec ordre et
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pi6t6, les enfants viennent s'agenouiller pros de la
sainte table et, la main sur le saint Evangile, renouvellent leurs promesses du bapt&me, renoncent de nouveau a Satan, a ses ceuvres et s'engagent & Dieu pour
toujours. Vient ensuite la consecration a la tres sainte
Vierge, la Vierge puissante et fiddle.
Sortant du tabernacle, Notre-Seigneur b&nit les
premiers communiants, leurs serments, toute I'assistance. C6r6monie touchante et pleine de souvenirs qui
remontent du-lointain passe.
Le beau jour, le grand jour de la premiere communion!
Le'lendemain, dernire visite a P•tropolis oi nous
appellent- diverses affaires a traiter. Le directeur de
la province M. Pasquier, soeur visitatrice y viennent
6galement A cet effet.
Adieux aux sceurs; adieux aux confreres!
A Petropolis je ne retournerai plus que par le souvenir; et ce sera souvent.
Mardi 16, nouvelleet derniere ascension au Mattoso
pour y arreter les derniires d6terminations relatives
au transfert de la maison centrale. Aucun doute ne
reste; la d6cision est ferme. Remerciements et adieux
i
-a ven6rable sceur Ouin; recommandation de ma
personne et du voyage a ses bonnes priered.
Aller a Rio et ne pas monter au Pio de Assucar!
Autant vaudrait aller a Rome et ne pas voir le Pape.
J'y monterai, c'est certain; mais il faut se hAter, car
demain il sera trop tard. Allons-y done et pas plustard
que tout de suite.Ainsi devise, ainsi r6solu,ainsi excut6
dans I'apres-midi du 16. Detto, fato, dirait un Italien.
Avec MM. Quintio et Picot, nous prenons
place
dans le wagonnet qui peut enclore jusqu'k vingt voyageurs. Nous y sommes seuls; ce n'est ni jour ni heure
d'affluence.
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Un coup de timbre electrique : le wagonnet roule sur
ses rails, puis, bient6t, les abandonnant, demeure
suspendu aux deuxcaibles airiens de support. Pas de
secousse; leger balancement. S'enroulant dans un jeu
de galets situ6 au-dessus du wagonnet, les tracteurs
le font glisser et s'elever le long des cibles-supports.
Partis du sol, ces cables vont se txer au sommet de
la Urca. C'est lamoitib du voyage. Altitude 220 metres;
chemin parcourn, 6oo metres: temps employe, trois"
minutes et demie.
De la Urca au sommet du Pao de Assucar, meme
proc6d6. Altitude, 22o autres metres; longueur des
seconds cibles aeriens, 800 metres; dur6e de temps
pour cette seconde moiti, de l'ascension, cinq minutes
et demie.
Au total 44o metres de hauteur parcourus en neuf
minutes le long des cables a6riens de i 400 metres de
longueur.
Imaginez un cable d'acier partant du, pont d'IUna
pour aller au sommet de Ia tour Eiffel. Accrochez-y
un wagonnet libre de se balancer dans l'air an-dessus
du Champ-de-Mars.Mettez du monde dans le wagonnet,
vous-meme, par exemple, et faites-le glisser apres le
cable d'acier jusqu'a la lanterne de la tour. Vous avez
une idee du Caminko aereo do Pao de Assucar.
Tout de m&me, l'impression de se voir suspendu
dans le vide a 2oo, Soo, 400 metres, n'est point folitre,
au d6but. On raisonne et on se raisonne; on sait que
les cables-supports ont 6t4 eprouv6s a un poids bien
sup6rieur & celui du wagonnet en pleine charge; donc
ils ne casseront pas.
Ils casseront tout de meme un jour ou l'autre; mais
ce ne sera pas aujourd'hui, c'est Ih l'essentieL
D'ailleurs, a curiosite du spectacle, la-vue grandissante et toujours plus large de la ville, de la baie. des
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iles, des montagnes, de la passe, de la haute mer,
appellent et fixent l'attention. Puis, c'est vite fait!
D'en bas, le sommet du Pain de Sucre parait aigu,
telle une gigantesque aiguille. II n'en est rien. Une.
large terrasse le couronne du haut de laquelle, a l1'eil
nu on arm6 de longues-vues mises A la disposition du
public, on peut fouiller l'horizon, an loin, sur terre et
sur mer.
Nous descendons et, ma foi, on n'est pas fich6 de
sentir sons ses pieds le sol solide et resistant. Les
personnes par trop impressionnables feront bien de
ne pas prendre ce camisko aereo, tout pittoresque

soit-il.
Qu'elles y aillent A pied. La chose n'est pas impossible. Ab aclu ad posse...
Longtemps, on crut inaccessible le sommet du Pain
de Sucre, tant le rocher parait & pic. En 1817, un
Anglais intrepide entreprit et reussit l'escalade. Sur
la cime, il planta le drapeau britannique. Piqu, dans
son juste amour-propre national, un soldat brCsilien,
quelques jours apres, y grimpa & son tour et enarracha
le susdit drapeau. On le licencia,' ce fut 1a toute sa
recompense; trop de zAle!
Voila ce que l'on raconte.
Depuis, et A diverses reprises, I'ascensiop a eti ria-

lise. sans incidents douloureux.
17 novembre, jour d'embarquement. Messe d'adieu
A la maison centrale. On me charge d'une multitude
de compliments, de respects, de protestations d'obbissance et de soumission pour les v6n6res superieurs.
Accept&. On me charge de lettres et commissions; le
tout arrivera avee ma personne A moins que quelque
torpillage...
Le Frisiaqui devait arriver a huit heures et repartir
dans la soirte n'arrivera pas avant vingt heures et

repartira a minuit. Done toute la journme pleine A
passer a terre.
Une r&union des consulteurs de la province dicide
de procider a P'agrandissement et amelioration de la
maison provinciale vraiment insuffisante. Les plans
seront soumis et les permissions demandkes a qui de
droit.
Une rapide visite a Santa Theresa proche de chez
nous pour voir la scur administree et qui n'a pas voulu
accepter sa condamnation medicale a mort. Elle. va
mieux; elle ira bien.
Visite au consulat pour le visa des passeports et
papiers nicessaires pour embarquer et dibarquer en
ces temps de guerre; faire ses paquets et boucler les
valises; &couteron faire quelque supr&me recommandation; ainsi se passe la derniere journme - Rio.Souper et priere en communaut&. Adieux an tres
devoue visiteur, au v6nerable Mgr Gonaalvesaux chers
confreres et freres qui si bien me firent goiter l'Ecce
quam bonum et quam jucundum.Aabitarefraresis uanum.
Quel charme, en communaute, de trouver, sous tous
les cieux, la bonti et jucondit6 de la. vie fraternelle.
A tous et a chacun, merci !
11 est vingt et une heures; l'automobile est a la
porte et le Frisiadoitetre diji au port. Nous quittons
la maison par une pluie battante.
Le ciel pleurait mon depart! Si cela vous plait de
l'interpr6ter.ainsi, je n'y fais aucnn obstacle.
Au port.
Le Frisiavient a peine d'arriver et n'a point mnme
termine ses evolutions d'accostage. Ces mouvements et
Ia descente des voyageurs prennent du temps. Les
gens presses bousculent les autres : peur, sans doute
que le bateau ne parte sans eux ou bien que la place
leur manque.
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S'il pleut dehors, il ne pleut pas dans l'automobile
bien fermbe; prenous done patience, et laissons passer
les gens presses. A vingt-trois heures, libert6 d'entrer
en possession de la cabine qui, jusqu'au 3 d6cembre,
sera ma cellule. Elle est large, commode et r6pond au
n' 42. J'y serai seul. Deo gratias.
Avec MM. Renault et Picot qui m'ont accompagn6,
nous faisons le tour sommaire du bateau pour en connaltre la topographie g6nerale; bonne est l'impression.
Ces messieurs me quittent; je leur renouvelle I'expression de ma reconnaissance pour toutes leurs attentions.
Me voila seul.
ividemment, le Frisiane partira pas a minuit; c'est
d'ailleurs, ce que 'on m'assure. Regagnons le n 42
et, oraisons faites, couchons-nous. Rien de mieux a
faire et tIchons de dormir.
Effectivement, le jeudi matin 18 novembre, vers les
quatre heures, Ie Frisia se prepare a partir : bruits et
grincements des chaines qui relevent les ancres, mouvements et commandements divers, coups de sirene et
de sifflet.
Dicidiment, on part.
Par les hnblots, le d6fil un peu brouill6 des quais
et edifices : ilha das Cobras, le pont Sao Bento, la
pointe de la Santa Casa; dans l'enfoncement la baie
Botafogo. Adieu a Riol

C'est fini On ne le voit plus; je ne le verrai plus!
Nous passons entre les forts de Lage*et de Santa
Cruz; nous franchissons la passe et on s'en apercoit
aux secousses; nous sommes en mer.
Le jour est venu. Montons sur le pont, non sans
avoir, au prealable, pris un premier contact avec la
cuisine du bord, sous forme de petit d6jeuner. Dbambulant de-ci de-lk, j'inspecte plus en d6tail les &tres
de la maison : salle a manger, salon, fumoir, salle de
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hains, pont sup6rieur, pont inferieur avec, a l'arriere,
le petit salon de the. Le tout est fort avenant, mieux
tenu mnme que sur les bateaux anglais de moi connus:
Orita, Oriaxa, Amasone. Ne parlons pas du Coya, l'inconfortable courrier du lac Titicaca.'
Le Frisia est plus petit - 7000 tonnes environ que laFla dre; moins bon marcheur, avec escales plus
nombreuses; bonne stabilit6; nolle predisposition
ficheuse au tangage ni au roulis. Sauf des temps particulierement mauvais, on n'y sera point ballott6; la
traversee sera bonne.: pr6vision verifie par l'v&nement.

Le garcon de notre table, celui de la cabine sont
contents de me dire qu'ils sont catholiques. Cela me
fait plaisir aussi. Ce sont de fort braves gens. Ja leur

donne, pour eux et leurs enfants, des m6dailles de
Notre-Dame de Lujan, g6nerositede M. Davani.
Vers midi, nous perdons de vue les c6tes du Br6sil.
Ciel et mer, le soir, la nuit et toute la journ4e du 1g.
Dans i'aprbs-midi de samedi 20, nous nous rapprochons des c6tes, puis nous nous enfoncons dans la
baie de Bahia. Vers tes dix-sept heures, nous sommes
ancres au large et les formalites remplies, nous avons
la libre pratique.
Du haut du pont, je regarde attendant quelque
lancha porteuse de nos confreres; rien qui leur ressemble. Par contre,.en voici une qui approche, ornae
de huit blanches cornettes. Ce sent les sceurs servantes
des quatre maisons de Bahia, avec chacune, une com-

pagne. Elles montent et je les rejois au salon. La
visite des sceurs en nombre me fait prendre pour un
personnage, un prelat et l'on me donnera du ( Monseigneur n. En Sicile, l'on me donnait aussi, facile-'
ment, de 1' tc Eccellenza ,r, surtout quand on avait

quelque chose, faveur ou autre, i obtenir. Ici, ce n'est
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pas le cas. C'est tout simplement une erreur, pas substantielle, sur la personne.
Dans la superieure de Notre-Dame de la Salette,
j'ai le plaisir de retrouver scegr Grand, autrefois sceur
Jeanne a l'h6pital militaire de Marseille, du temps de
la seur SaintJullien, de v6enr6e m6moire, et de saeur
Terris. On parle du passe, de Marseille, de Montolivet, de ceux et celles qu'on y connut. Le sujet s'e~argit; on demande des nouvelles-des supirieurs, de la
Maison-Mere. tchange de regrets mutuels sur l'impossibilit6 de m'arraterk Bahia. Temps, mission et permissions font d6faut. Les seurs se retirent. Toujours
pas de confreres!
Ah! voili deux lanchas qui arrivent, grandes, pavoisbes, sonnantes et retentissantes, entourees d'autres
nombreuses. Malgr6-ma prl6ature de fraiche date,
j'ai peine a croire que bannieres et musique soient
destin6es & mon auguste personne. Et avec raison, car
le Frisia porte dans ses flancs le futar president ou
gouverneur de I'Htat de Bahia. A la veritb, il n'eit pas
encore 61u; mais, perona grata au gouvernement federal, on tient son ilection assur&e, presque un fait
accompli. D'ailleurs, s'il le faut, oriflammes et musicens flotteront et joueront pour un plus heureux; les
memes lanchas resserviront.
Modeste, ce gouverneur Depuis Rio ou ii est mont6
&bord, rien n'avait d6cele sa haute dignit6. .
Les lanchas s'eloignent; avec elles, le gouverneur;
les autres lui font cortege ainsi que les harmonieux et
-dcroissants ftonflons de la musique.
Pen apres s'approche,i vitesse de rames, une lancha,
avec dedans, un, deux, trois chapeaux de cures. Ce
sont eux; en tete, M. Van Pol, sup6rieur du s6minaire de Bahia. On fait "connaissance. Leur retard
s'explique; les admirateurs du gouverneur attendu
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avaient quasi riquisitionnk toutes les lancbas. Plus
avisies, les seurs s'y 6taient prises d'avance.
Le Frisiane doitrepartir qu'I deux heuresdu matin.
Ainsi porte la pancarte affich6e la coup6e.
A terre donc et bientbt nous sommes au seminaire,
au.milien de nos confreres. M. Gavroy, sup6rieur de
la Rtsidence, vient partager notre souper; ce qui ne
nous dispensera pas d'aller voir sa maison. Nous nous
invitons a y aller prendre ou-reprendre le cafe. Au
Br6sil, pays par excellence du caf6, on le prend volontiers et sonvent.
Selon nos petits usages, le m-ime rifectoire r6unit
les s6minaristes - ils sont assez nombreux - et les
maitres, tant ceux de la Congregation que les collaborateurs dioc6sains.
Le tram nous porte chez M. Gavroy. Maison commode et plus que sufisante. A travers I'obscurit6, on
me montre la treille du jardin qui, facilement, m'assure-t-on, donne deux recoltes annuelles de raisins.
On voit les confreres de la Residence, on prend le
caf6, on cause des communes connaissances, personnes
on choses, voisines ou lointaines. M. Gavroy me donne
des commissions pour sa sour, Fille de la Charit6, A
Paris, maison Eugtne-Napoleon.
Aussit6t mon arriv6e, j'allai pour la voir; elle venait
de mourir pen de jours auparavant, saintemeat comme
elle avait v6cu.
Tout en causaat et devisant, le temps s' coule.Nous retournons au Frisia;ces messieurs font un tour
de bateau, tandis que M. Van Pol cause en hollandais
avec quelques-uns de l'6quipage heureux de la surprise inattendue. On me souhaite bon voyage; je
souhaite le bonsoir. Ils regagnent Bahia charges de
mes remerciements.
Promenade solitaire autant que sentimentale, a la
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lueur des itoiles et i la fraicheur relative du pont;
tout en r&citant Ie chapelet. Puis, au n° 42.
Cette visite extrarapide a nos deux maisons de
Bahia porte i six le nombre de celles qu'il m'a kt
-possible de voir.
Au Bresil, la Congregation compte vingt-trois etablissements; seize relevant du visiteur de Rio et sept
appartenant a la province di Cracovie.
Ceux-ci sont destines au service spirituel des colonies polonaises ripandues en divers Etats et leur sont
d'une tres grande utilit6. Avoir des pretres de leur
langue est toujours, pour lea Amigr6s, polonais ou

autres, un effcace moyen de conserver la vie et les
pratiques religieuses.
Parmi les 6tablissements de la province br6silienne

nous comptons sept s6minaires, c'est a savoir : ceux
de Bahia, de Botucatu, de Curityba, de Diamantina,
de Fortaleza, de Mariana, de Sio Luiz do Maranbio.
Si on considere que plusieurs de ces s6minaires ont
un demi-siicle et plus d'existence - Mariana fond'
en 1852; Fortaleza en 1864; Diamantina en 1867 -

on se rendra compte du bien que nos confreres oat
fait au Bresil religieux par la formation du clerg6. Et
comme les missions n'y oat jamais 6t6 acglig&es depuis Mgr Vigoso jusqa'a nos jours, on peut dire que la
Congregation y atteint le double but de son existence:
ad salutem pauperum et deni disciplinamu.
Depart de Bahia non a deux beures, mais i huit
beures du matin. Nous faisons route vers Pernambaco.
II fait chaud; mer calme.
Le 22 novembre, nous arrivuns vers les dix-sept
heures devant Recife ou Pernambuco; au large, car la
passe est dangereuse; le seul nom de Recife i'ndique
assez. Le d6barquement et l'embarqueweat des voyageurs ne manquent pas de pittoresque; ils rappelent
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le proc6de
de Mollendo sur le Pacifque. Seulement,
au lies d'une chaise, c'est un grand panier cylindrique
dans lequel se tassent et s'entassent les voyageurs
pour etre, de la lancha au bateau ou du bateau a la
lancha, enlev6s et transportls i bras de grue. U n'est
point rare que lea mouvements de la lancha, quand la
mer est mauvaisd, et cela arrive maintes fois en ces
parages, fassent basculer le susdit panier, contenant
et contena. Alors, les voyageurs en sortent, non sur
leurs deux pieds, mais, rev6rence parler, i quatre
pattes.
Joli sajet de film pour cinaimatographe.

C'est de ce panier que sort, mais sur ses deux pieds,
M. Dillies Denis envoy6 par son sup6rieur malade. II
m'apporte les respects des missionnaires et seurs.
Nous avons, en effet, & Pernambuco une residence de
missionnaires; les scetrs y ont quatre maisons : hopital, pensionnat, orphelinat, enfants trouves.
La lancha qui fait le service du bateau au port va
repartir; M. Dillies la regagne par le moyen du panier. Elle s'kloigne.
Pen apres, a dix-neuf heures, au moment oui la
trompette guerriere sonne 1'heure du combat ou, prosaiquement, da diner, i Frisia se remet en marcbc;
en route pour Lisbonne. Les lumieres de Recife
s'iteignent I'une aprbs l'autre, puis celles d'Olinda
disparaissent; l'obscurit6 tombe sur la mer; le bateau
s'enfonce dans la nuit et le noir.

Ciel et eau a•oisir, pendant une bonne dizaine de
jours, jusqu'au 3 d6cembre; po6sie de la mer a volont6
et & haute pression.
Aucun intt&&t particulier ne relive notre travers&e
de Pernambuco a Lisbonne; bonne, la mer, a part
quelques emotions ou vagues de fond qui nous agitent
sans nous secouer; la chaleur va crescendo jusqu'a

-4 768 Il'quateur, puis decroit au fur et i mesnre que, la

ligne passie, nous nous rapprochons de P'hiver du
Vieux Monde. Pas plus de rayon vert an retour qu'a
I'aller, je manque d'aptitude, c'est un fait. Mais, qui
sait? Ce rayon est-il 6galement visible, du moins en
puissance, an voyageur qui revient d'Amerique
comme i celui qui y va? Un point'que je n'ai point
6lucid6 et je le regrette pour la goaverne de vos lecteurs ou lectrices qui feront A l'avenir le trajet des

rives am6ricaines aux pays europkens.
23 novembre. A midi, selon l'usage, on affiche le
parcours effectu6 ainsi que Ie parcours A faire. D'ici
Lisbonne nous avons 2967 milles. Dans Ia soiree,
nous longeons 'ile San Fernando, lieu de d6portation
pour les condamnns br6siliens. Une garnison.y est
install6e qui veille sur ces interessants habitants. C'est
aussi un point d'importancestrat6gique, m'explique
un jeune Brisilien qui retourne en France pour y terminer ses 6tudes.
Noter les milles parcourus on a parcourir eat une
des petites occupations de la vie i bord. Les voici
jusqu'au dibarquement.
Le 23 novembre a midi, nous avions done & parconrir 2 967 milles jusqu'a Lisbonne.
Mi.
24 novembre.
25
-

-29
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Pourquoi, apres un siecle et plus de systime m&trique, les marins s'obstinent-ils i compter en a milles i
et non en a kilomttres a comme le vulgaire des mortels? Peut-&tre pricisiment pour n'atre point compris
de ce vulg4ire. Chacun'ici-bas dit, i sa maniere et
dans son patois particulier : Odi'rofanum vulgus et
arceo u
Et le mille, quelle est sa valeur en metres ? Cela dpend. Le mille anglais vaut 69g metres; le mille
marin francais en vaut I'852. Et le hollandais?
J'ignore. Je le suppose igal au mille anglais.
Les 24, 25 et 26 sont trois journses sans grand
relief ni remarquables incidents. II faut se contenter
de pen.
Au loin, le passage d'un voilier, trois mats, toutes
voiles dehors. 11 marche bien, pouss6 par an vent
favorable. On le suit du regard, on lai souhaite bon
voyage. Cela distrait quelques instants.
La chaleur et la pluie qui la mitige, autre genre de
distractions et de reflexions faciles et palpitantes
comme bien lon s'en doute.
Une troisieme est la distribution du livret qui porte
I'image du paquebot et le nom des passagers. Ils sont
peu nombreux; c'est la guerre :cinquante-huit en
premiire, trente-cinq en seconde.
En vertu du principe d'igalit6, les troisiemes ne
comptent pas ou du moins ne sont pas comptees.
Le livret nous fait connaitre 1'etat-major du Frisia
et les officiers qui le composent. Bolkman est Le nom
du commandant, Van Tuinen celui du mdecin; le
commissaire s'appelle Schroder et le maitre d'h6tel
Selman.
Separd de l'tat-major par un mince filet, mais
imprimi en m&mes caracteres, le nom du chef cuisinier-Dado. Ce doit 4tre un Espagnol A moins qu'il ne

-- 776 soit Italien; il s'acquitte d'ailleurs bien de ses hautes
fonctions.

Silence absolu sur les musiciens qui, quatre fois le
jour, de leurs quatre instruments, nous aident A trouver moins long les stations a la salle A Manger ou au
salon de the. Pas meme le nom du chef d'orchestre!
Peu leur importe pourvu qu'avant de debarquer en
Europe, les auditeurs charnies de leurs harmonies
leuren disent un efficace et tangible merci.
La mnme plaquette-souvenit porte laIcarte g6ographiqye du parcours de Buenos-Ayres a Amsterdam,
avec indication du trace et des escales. Comme sur une
carte de guerre chacun peut y matquer, au jour le
jour, avec une 6pingle ou le petit drapeau plus indiqub, le point pr&cis od se trouve le bateau: tant de
longitude et tant de latitude.
Le passage de la ligne -

25 novembre a. dix-huit

heures - eut &t6, en temps normal, avec le rite traditionnel du baptime special, occasion de bruyante et
mousseuse distraction.
II passa inapercu; c'est la guerre.
Inaper"u m8me le saut ou chute qui doit se produire
as moment precis od le bateau franchissant la ligae
passe de I'hemisphere austral ai septentrional on viceversa.
D'ailleurs, il faut, comme pour le rayon vert, une

organisation speciale pr6disposant A ressentir la secousse en question. Tout le monde n'est pas organist.
Je ne le suis guere. C'est - disesperer!
Fate de la M-daille miraculeuse, 27 novembre.
Encore une grande fete sans solenuit I Je n'en suis
.plus les compter. Cette privation est la seule particlarit6 de ce jour.
Lea 28 et 29 novembre, le temps se rafralchit. Nous
sommes d4sormais en hiver. On o'en souffre gu~re ea
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longeant les c6tes, encore invisibles, du continent'
africain.
Le 3o-novembre, nouveaute! On affiche les nouvelles regues par radiogramme, nouvelles militaires et
autres. C'est la premiere fois depuis notre d6part
d'Am6rique. Elles sont en anglais; mais il ne manque
pas de traducteurs bWnevoles pour les interpr6ter et,
au besoin, les deformer : Traduttore, traditore.On les
commente et chacun en fait des applications, selon
ses esp&rances .ou craintes, sympathies ou antipathies.
Radiogramme militaire! Cela sent la guerre et la
poudre. Telles odeurs affectent l'imagination au
moins autant que I'odorat.
A 1'aller, nous avions- eu 1'motion d'un croiseur
allemand qui -finit par 6tre .un pacifique navire de
commerce francais. Le retour nous reservait une semblable 6motion, d'origine anglaise ou supposee telle.
Ce point noir a l'horizon! UL, le voyez-vous? Cela
ne parait rien; eh bien; c'est un vaisseau de guerre
anglais et pas des plus petits. Le savent et 1'affirment,
les gens bien inform6s. De telles gens, il en est sur
les paquebots hollandais, comme sur les francais... et
autres. Un de ces gens-la sait, de science certaine,
qu'en ce point, et il vous en donne les coordonn6es,
croise une.flotte anglaise pour yexercer la police des
mers.

Un autre, non moins pertinemment, assure que le
Frisia porte de la contrebande, sous forme d'un
nombre invraisemblable de sacs de caf6. Est-ce naturel, voyons, tant de-sacs, pour un seul bateau? Et
puis, est-ce bien du caf~? Hum!
Oh! ii y a pire. Selon un troisieme, nous portons
des Allemands. II y a bien, paralt-il, un Allemand malade et dfiment autgris- par les autorit6s comptentes.
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Fort bien! Un d'autoris6! Mais combien de non autorisis? Oui, en effet; combien?
Et, comme sur la Flandre, en mai dernier, les officiers n'ont pas l'air de prendre an sirieux, pas meme
au tragique, le danger qui nous menace, c'est-i-dire
tout au moins d'etre amenes et internes en Angleterre
et jusques a quand? MWme que le commissaire fait
tranq6illement son petit somme, an fumoir; supplement on complement de son sommeil nocturne.
II dormait, le malheureux! II prenait- bien son
temps! C'etait bien de dormir qu'alors il s'agissait!
II ferait mieux de preparer les papiers du bord
pour demontrer a I'officier-inspecteur anglais que le
Frisiaest un honnete paquebot, ennemi de la fraude,
bien sage, incapable de troubler les eaux, c'est-4-dire
les operations britanniques.
Si on-le rveillait! tvidemment!
Mais quoi! C'est un grelot a attacher! Vieille histoire.
Entre temps, le point noir se dessine et se precise
en formes toujours plus distinctes.
Toutefois, chose 6trange, plus it croit en dimensions optiques et plus diminue son importance militaire. De dreadnought, il devient grand cuirass6, puis
simple croiseur, puis torpilleur de haute mer; puis...,
il. n'est plus qu'un cargot-boat, le plus terre
terre
des cargo-boats si l'on peut ainsi dire d'un bateau

qui va sur 'eau.
Indifferent, il passe. Nous a-t-il meme saluks?
Le Frisia, a la conscience pure et tranquille, con-

tinue son petit bonhomme de chemin; le commissaire
continue son petit somme que ne trouble aucun cauchemar et moi je relis dans-La Fontaineid!le
compagnon de mon voyage au long cours - la fable
du Chameau et des Batons flottants.
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On avais imis des gents au gtet,
Qui, voyantsur les eaux, de loin, certain objet,,
Ne purent s'empcher de dire,
Que c'6tait un puissant navire.
Quelqlues moments apris, l'objet devint brilot,
Et puis nacelle et puis ballot,

Enfin, bitons flottants sur i'onde.
De loin, c'est quelque chose, et de pris, ce n'est
rien!
I"e dcembre, journ6e sans incident on distraction
ni strat6gique, ni m6t&reologique.
An 2 decembre, nous sommes A la hauteur du d6troit de Gibraltar; plusieurs paquebots et bateaux.
C'est tn carrefour de voies et routes m6dithrran-ennes
et oc&aniques.
D'apris les indications du parcours effectu6, nous
serons at Lisbonne, demain, de bonne heure. Ni le
temps, ni la mer, ni le cieh~ ne nous menacent d'un
retard.
Avec le reveil, an 3 decembre, luit - an figure, car
la brume absorbe la lumiere - le dernier jour de
demeure A bord du Frisia; on mieux, ce sont les dernitres heures.
Versles cinq heures et demie nous sommes kl'entrie
du Tage et arrat6s : pilote qu'on attend, formalites
fluviales i remplir. Le Fisia reprend sa marche.
Jejette & l'Ockan qui disparaft an loin, un long regard charg6 de multiples et vari6s sentiments.
Comaquei, che con lea aff~anata,
Uscito fwor dal felago alia ria.
Si volge aLPacqua perigliosa e guata...

L'Ocan ne me fut pas perilleux; plutbt aimable et
si je le regarde longueiment, c'est pour lui dire merci
avec l'adieu, n'osant pas lui dire : merci et au revoir I
Lentement nous remontons le Tage. II pleat
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Larmes du ciel qui pleure fdon arrivie en Europe
commie & Rio, et en larmes plus abondantes, il pleura
mon depart d'Amnrique? Liberti d'interpretations!
Vers les sept heures et demie, nous jetons I'ancre
vis-a-vis les quais de Lisbonne. Lanchas administratives, police, sante, etc-.; puis la lancha de I'agence
de la Compagnie oui je dcouvre 1'excellent M. Souza; une place m'y est reserv6e.
A huit heures nous sommes &terre, a la douane ou
-alfandega. Le pripos6, fort aijnable et en bon francais, expidie promptement mes formalit6s fiscales. Je
n'ai ni contrebande, ni. objet soumis aux taxes. On
m'en croit sur parole et les valises ne sont m6me pas
ouvertes.
En automobile fermre, nous arrivons a Saint-Louis,
tout au contentement d'y retrouver les chers confreres : M. Caulet visiteur, et M. Ballester. J'avais
promis de repasser par Lisbonne; vqil& ma promesse
tenue.
Une journee de repos a Lisbonne avec visite au
patriarche cardinal Mendes Bello; au ministre de
France, pr6sident-ne de l'CEuvre de Saint-Eouis; aux
scrurs semi-cloitres de 1'h6pital.
Le soir du 4 dscembre, depart pour Madrid. On y

arrive, le dimanche 5, a huit heures et demie par .un
temps gris, humide et froid. Dkcid6ment, c'est bien
l'hiver et nous ne sommes plus en Am6rique.
A Saint-Louis-des-Frangais, M. Tubeuf, recteur de
1'eglise, me donne la fraternelle ho~pitaliti de sa
maison. Bientot viennent me saluer MM. Salat, C6larie,
Boudat.
A Madrid, le s6jour sera di courte durbe; plut6t
un passage qu'un sejour. Tout bref qu'il est, il donne
le temps de consacrer quelques heures a la belle et
vaste -maison visitoriale de Chamb6ri, J'y'salu.

" 775>M. Arrambari visiteur, M. Sierra superieur et les
autres confreres. Parmi ces derniers, un de mes anciens et chers itudiants de la Maison internationale
de Rome, M. Tobar Adolphe. Rappel des beau-jours
de San Nicola; de ses habitants, de la studieuse jennesse qui -'animaitet lui garde fideliti. Nous visitons

la maison, 1'6glise, et partout, il y a a admirer.
Les Filles de la charit6 ont deux maisons centrales
a Madrid. L'une pour les sceus de la province d'Espagne, I'autre pour les seurs dependant directement
de la Maison-Mere et qui font a Paris leur siminaire.
Toutes deux sont de beaux etablissements, le premier
de dimensions incomparablement plus vastes. La vinerable visitatrice, soeur Bengochea, assiste6 de ses officieres, nous fait-les honneurs de sa grande maison.
Elle nous conduit au s6minaire. La directrice me dit
que les petites soeurs pr6sentes sont cent quarante-neuf
et que le lendemain arrivera celle qui portera Ie chiffre
a cent cinquante.
La visitatrice me prie de ne point oublier d'aller
voir l'h6pitaldes convalescents. Nous y allons et vraiment cela vaut d 'tre vu. Tout y est on ne peut mieux.
On veut aussi me montrer les jeunes sceurs qui &tuiient pour le brevet d'infirmires. Acceptt volontiers.
Leur groupe est suffisamment nombreux. Ces etudes
donneront une- lgitime satisfaction aux desiderata
des medecins dans les h6pitaux oii sont appelbes les
Filles de la Charite. Et pr6tisement, nous rencontrons
le docteur qui allait faire son- cours a ces jeunes
ilves. Fort aimablement, ii veut bien me dire qu'il
est content de leur application. Tant tieux pour la
Communaut6! Tant mieux pour les pauvres malades,!
Dieu soit lou6!
L'autre maison centrale, de dimensions beaucoup
plus restreintes, est encore une fort belle maison avec
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une chapelle de grand goat et piet.

Saeur Maso

visitatrice, en dirige le personnel et les ceuvres av
sollicitude et succes. Elle voudrait avoir plus d
sujets afin de pouvoir d6velopper les eauvres et le bien
des maisons dont elle a la charge. Mame plainteý,
mimes besoins en Europe qu'en Amirique.A tout prendre ne vaut-it pas mieux avoir trop 4;
travail pour le nombre de sujets, que trop de suje
pour la quantiti de travail? L'id6al serait d'avoir tow
jours le nombre de sujets proportionna a la quantit

de travail! L'idVal! O done est-il, ici-bas?
Lundi soir; 6 dcembre. depart de Madrid parte
train de nuit.
4
Hendaye ! la frontiere. Mes papiers vises et revis4
sont en rggle; pas de difficulth pour passer.
Salut a Dax, au Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul,
au long de la ligne.
.
Arriv6 i Bordeaux le mardi soir, je trouve a
Bouscat, chez le tres aimable M. Demion et auprbe
de ses non moins aimables confrdres, la meme fratetrnelle charit6 qu'au jour de L'embarquement pour
l'Ambrique.
J'y passe la belle f&te de I'Immaculee-Conception.
Le lendemain soir 9 dicembre, un mercredi, j'6tais
a Saint-Lazare, a la Maison-Mere, apris l'avoir quittie
le 22 avril precedent.
L'absence avait done dure exactement sept mois et

dix-sept jours.
La voilU et terminee, Monsieur le Secrtaire geniral, la relation du voyage au Sud-Ambrique.
Manifestement elle est longue. Et done helas! elle
est ennuyeuse!
Longueur et ennui; cause et effet; principe et consequence vont de conserve.

De la longueur et de l'ennui, je demande pardon a
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This society shall be known as "The
Kenrick Seminary Alumni Association."
The object of the association is to draw
together in close bonds of sympathy the
old students of the Kenrick Seminary.
OFFICERS.
The officers of the association shall be a
President, Vice-President, Secretary and
Treasurer. They shall be elected at each
annual meeting, to serve for one year, and
they shall form the Council of the association.
DUTIES OF OFFICERS.
President.-It shall be the duty of the
President to preside at all general meetings
of the association, and at all meetings of
the Council. He shall call an extraordinary
meeting of the Council on the requisition
of a majority of its members. He shall
fill any office which becomes vacant during the year.

Vice-President. - The Vice-President
shall take the place of the President in his
absence.
Secretary.-The Secretary shall keep a
list of the members, with date of admission, address, etc. He shall receive the
initiation fee and give receipt for same.
He shall notify members of the association of the date of each general meeting.
He shall keep the minutes of all meetings.
Treasurer.- The Treasurer shall hold
the money of the association. He shall
give the Secretary receipts for all initiation fees. He shall keep an account of
receipts and expenditures, and make a
report of the financial standing of the association at every annual meeting.
THE COUNCIL.
The officers of the association shall
form the Council. They shall transact all
business of the association between annual meetings.
MEMBERSHIP.
All priests who are in good standing,
and who were at one time students of the
Kenrick Seminary, are eligible for membership in the association.

DUTIES OF MEMBERS.
Members are required to pay an initiation
fee of one dollar.
Members are required to offer up one
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ANNUAL

MEETING.

The regular annual meeting and banquet
of the Association shall be held on the first
Wednesday of October.
The expenses of the annual banquet
shall be paid by those members who have
notified the Secretary they will be present
at the banquet.
The Secretary shall notify the members
in general meeting of the total expenses of
the banquet, and each one shall contribute
equally,
FUNDS.
The funds of the Association shall be
held by the Treasurer, and they are not to
be paid out except by a majority vote of
the Association or the Council.
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vos Axnales. Vraiment, je m'y suis installk, comnie
chez moi, avec un sans-facon scandaleux, usant et
abusant de leur trop. confiante hospitalit6! C'est la
premiere fois a la v6rit! Circonstance att6nuante?

Ne serait-elle pas aggrayante?
De la longueur et de 'ennui je demande aussi pardon a vos lecteurs et lectrices. A rude 6prewve a itA
mise leur patience! En consideration du merite idont
I'abondance sterile de ma plume leur fut occasion,
qu'ils m'aideni, en leurs pardonnantes prieres, a remercier Dieu, la sainte Vierge, saint Vincent et mon
ange gardiens de n'avoir couru, ni fr616, ni conuu
aucun danger en ce voyage.
Et vous-mime, agr6ez, avec ma reconnaissance
grande, la fidle-expression de ma parfaite contrition;
vif regret pour le pass6; bon'propos pour Iavenir!.Je ne r6cidiverai pas!

Coupable une fois; c'est bien assez!
Relaps; vraiment, ce serait trop!
Pour moi, du voyage et de ses consolations; des
personnes et des choses vues ou connues; des pays et
des cieux; des oceans et des montagues; de tout, je
dis avec le potte, en une infinie gratitude :
Hasc olim memitisss juvrabit!

F. VERDIER.

DOCUMENTS

ET RENSEIGNEMENTS

M. Ricciardelli, procureur gendral pris le Saiut-Siege, nous avertit
que la Propagande ne donne plus d'indult gCtneral pour dire la messe
en mer; elle n'accorde que des indults personnels .chaque missionnaire;
ceux done qut desirent dire la messe en mer devront, i 'aveniri faire

une demande sparie. 11 est a. remarquerque cela ne concerme que

778ceux qui se renident dans les pays de mission qui sont dt ressort de is
Propagande.
Pour tes autres pays, nous avons un indult de la CongrCgation des
Religieux qui permet de celebrer la mresse en mer omnibus presbytris
Confr. Mliss. qui ad exitras Missiones S. Congr. de Profag. Fide wnnsubaoit 1914, ad trie•nium. Sons
/'etas mittntur. Cet indult est <iut s1
esperons qu'il sera renouvelk cette anIee. Dans le cas cpntraire, nous
en avertirons la Compagnie.

Lettre de Mgr de Cormont, vzque d'Aire et de Dax, au
sujet du dicret d'introduction de la cause de bdatificatijk ou diclaration de martyre de la servante de Dieu
Marguerite Rutan, de la Compagnie eies Filles de la
Chariti, mise a mort i Dax, en 1794CHnE MONSIEcK LE CUv,
Je viens de recevoir de Rome le decret d'iatroduction de la cause debeatification ou d6claration de martyre de seur Marguerite Rutan, Fille
de la Charite, Suprieur te Iehospice de Dax, mise a mort, le 9 avril
1794, en haine de la foi.
Les documents qui out servi a i'introduction de la cause m'ont tons
etc recemment 'ommuniqu6s. 11s s mt un itmoignage autorise et manifeste du soin avec lequel la Sacr-e Congregation des Rites fait une
etude approfondie de tous les
glkments qui peuvent concouiT ir la bcatification d'un serviteur de Dieu..L',gjise a coutume,en effet,d'exiger
de ceux qu'elle veut placer sur les autels des vertus veritablement
heroiquis et une puissance dans le ciel qui soit attestee par des miracles.
Les pieces qui constituent le dossier de la smeir Marguerite Rutan
retracent la vie de cette humble servante e Pieu et font connaitre sa
pensee, ses intentions, ses paroles, ses actes, ses souffrances et ses
merites devant Dieu et devant les hommes. Le rapport presenti a la
Sacree Congr6gation et. revise par 'assesseut et vice-promoteur de la
foi, admet la mort violente de cette Fille de la- Charitt, mort qui a
tons les caracteres du martyre, soit du c6te de la victime qui a donne
un temoignage irrecusable de sa foi, soit du c6te des jugeset des exdcuteurs de sl sentence -qui ont agi en haine de la religion.
Le rapport recherche avec soin s'il y a eu renommee de saintete de
vie, de martyre m•me dans le sentiment populaire, en fav•ur de la servante de Dieu.
.
Toutes les lettres postulatoires des cardinaux, des archeveques et
evyques, des vicaires et ddldgues al.nstoliques, des superieurs de Congrigations on d'dtablissements religieux, des chanoines, des cares qui
avaient sollicit6 ia glorification de seur Marguerite Rutan oat et6
ripnimnes, publi6es, mises sous les ycuw de la Sacree Congrfgation des
Rites.
Le procks informatif - premier acte de procidure -a 6te fait, clos
et envoyd i la Sacs6e Congregation par mon vinerk predecesseur,
Mgr Tounzt, en 1Jo9.
A mon arriv6e dans ce diocese, je fus sollicite de m'occuper de pette
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cause, chire b la Congragatioir des Pretres de la Mission et des Filles
de la Charite. Elle dcvait attirer aur mon 6piscopat dans les Landes lea
benedictions du ciel, comme mes demarches pour activer la cause de
une
M. Dupont, Ie saint homme de Tours, ne i La Martinique, out te6
b:nediction dans res longues annees d'eveque a Saint-Pierre et Fortde-France.
Je me suis done empresse, par ma lettre du 8 septembre i915, de
sjlliciter, avec de tres pressantes instances, lintroduction de la cause
de sceur Rutan.
Ponr donner b ma voix une puissance plus grande et une plus grande
efficacit, j'ai prie les chanoines, cures et pretres du diocse d'Aire et
de Dax, de m'adresser, eus aussi, leurs suppliques et leurs lettres postulatoires. Tous ont repondu i mon appel, en priant le Souverain Pontife d'introduire la cause de la beatification de si•ur Rutan. Cette cause,.
dLclaraient-ils, produira I• plus grand bien dans un diocese qui a d&jkh
I'honneur d'avoir donne saint Vincent de Paul i 1'Eglise et qui se glorifiera de compter parmi ses saintes, si 1'Eglise le juge ainsi, une Fille
de la Charite ayant exerci son apostolat & Dal. Ma voix, celle de mes dignes ct vnerEis pretres, a et entendue avec
faveur, comme aussi les prinres du Superieur g6neral des Pr6tres de la
Mission et des Filles de la Charit. Dispense a 6et donnte, par d6cret
pontifical du ao octobre z1g6, du delai de dix ans rigoureusement requis
entre le proces informatif et sa discussion en Cour de Rome. Dispense
aussi a tcý accord6e par le Souverain Pontife, par d4cret du mime
jour, pour qu'on piut proposer et discuter la cause sans l'intervention et
le vote des consulteurs.
Ces faveurs prcieuses oat pu ainsi biter I'tude-'une cause qui, si
elle se termine par la glorification de sceur Rutan, sera tout i 1'honnenr
de la ville de Dax et rejaillira sui le diocese entier.
Mais nous ne devons pas oublier, que pour les martyrs comme pour les
autres servileursde Dien, Rome requiert quatre miracles avant.la eati.
f cation et deux avant la canonisation. Le droit est formel sur ces points.
A vous done, cher Monsieur ie Cure, i vos chers paroissieps d'iRaoquer la smeu Rutan et de demander i Dieu les miracles nicessaires i
sa beatifiation. Le Souverain Pontife Benoit XV semble lui-mome
nous y exhorter par- les dispenses qu'il a daigni accorder pour acttim
le ptocs apostolique de cette digne file de saint Vincent de Paul.
Multiplions nos supplications; faisons des neuvaines afin de hitere
moment th I Eglise-placera sur Ics-autels cette nouvelle protectrice de
la double famille de 'ap6tre de la charitA et de notre pays des Landes.
Intiressons Notre-Dame de Buglose & l'accomplissement denos vceux
qui vont igalement & une autre servante de Dieu : nous voulons parler
de la vuenrable foridatrice des Filles de la Charitd, Louise de Marillac,
que notre diocese serait heureux de yoir -an jour partager les memes
honneurs.
Faites prier surtout, cher Monsieur le Cure, faites prier d'une maniere
speciale ceau qui avaient les-prifirences de-a sceur Rutan, les enfants,
les malades, lesvieillards, et que Notre-Dame de Buglose nous obtienne
la glorification de cette humble et si-viaerable servante de Dieu!.
Fait a Dax, le 8 avril 1917, en la fete du saint jour de Piques.

j-

MARIE-CHARLES-ALFRED,

EvJue d'Aire et de Dax.
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Dicret d'Aire et de Dax de la latifacation on didlaratiox du rartyre de la servante de Dieu Marguerite
Rutar, de la Compagnie des Filles de la Ckariti de
saint Vincent de Padu, tuee, ce qu'on racoxte, en kaie

de la foi.
Nu' ne pett niet tout cc qu'eut de funeste, d'impie et de cruel l.
Revolution franvaise qui, parmi les personnes des deux sexes, de tout
age, de tout groupe social et de toutes conditions, fit, assure-t-on, non
seulement d'innombrables victimes, mais aussi de nombreux martyrs.
C'est ce qu'attesent encore les receuns procks d'information faits par
I'autorite des Ordinaires et d4fiers c la Sacree Congregation des Rites,
et les causes de btatification ou de declaration de martyre recemment
instruites et introduites niprbs de la mi.ne Congregation. En ce moment, ii est question d'introdoire la cause de batification on de dCclaration de martyre de la servante de Dieu, Marguerite Rutan, de la Compagoie des Filles de la Charite de slaat Vincent de Paul. Le 9 avril
t794, dans la ville communement appelee Dax, elte fit, nconte-t-on,
guillotinde et endurala mort pour le Christ. Nie i Metz en Lorraine,
de Punion legitime de parents honorables, le 2 a3vril s173,
la servante
de Dieu fut baptisý e
tle me jour et dans la suite, le 9 aout 1743, eile
requt avec piete le sacrement de confirmation dans 'tglise cathedrale
de Metz. Elle demeura aupris des siens dix-huit ans, pendant lesquels,
croissant en Age et en vextu, elke reut une instruction vaxide, et cultiva
surtout 'artdu dessin, 'architecture et les sciences mathematiques;
plus tard ces connaissances lui furent d'un grand secours.dans Its,
emplois qui lui furent confiis. Prfundiment penetree des excellents
principes de la piet6-chretienne, ct complitement itrangere aux vanitcs
du monde, elle se sentait appelie k un genre de vie plus parfait. Aussi,
A- dix.huit ans, elle demanda spontanement et g6ne6cusement i etre
admise dans la Compagnie des Filles de la Charitr de saint Vincent de
Paol; mais ce ne fur qu'au bout de trois ans qu'elle put rialiser son
dessein; eile fit son postulat i 'h6pital de Metz; puis, elle fat admise
au noviciat de la Maison M3re & Paris, le 3 aPril 1757. Son noviciat
pieusement achevd, die fut envoyEe par sa Superieure geknirale dans
plusieurs maisons de la Compagnie, elon la volontk et les statuts du
saint fondateur dont la sage prudence a voulu, pir ces fedquents changements, obtenir, surtout des jeanes teligieuses, qu'elles e fussei.t
attachees que par 'obDissance au3 personnes,aus lieux et-anx emplois.
Grice a la -sollicitude et i la direction intelligente de la servante de
Dieu, on vit prospere dans la vile de Pau l'h6pital des pauvres etdes
enfants abandonnis, mme une manufacture e laines qui y 6tait
etablie; dans la ville de-Brest, Marguerite revit avec soin, et mit en
ordre Is comptabilite de .'h6pital, puis Ia soumit P'approbation de ses
superieurs de Paris en un rapport qu'elie y adjoignit; ensuite elle fut
envayde k l'b6pi.al de Fontainebleau qui avait la trts bienveillante
fwasur de la reine MarieAntoinette, i celui de -Blangy-sur-Bresle oil
elSe s'occupa aussi de 1'ducation des filles. En outre, ele donna tous
ses soins an developpement de l'h6pital de Troves.-Enfin enroyve i
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Dax, elle remplit fort bien, jusqu'I sa mort, cette mission, la dernuire
de sa vie.
11 y avait, dans cette vile, dens h6pitaux appeles l'n I'h6pital SaintEsprit, lautre I'h6pital Saint-Entrope. Leurs revenus -taieatsi maigres
qu'ils suffsaient i peine & la nourriture et k i'eatretina d'un petit
aombre de maalades. Le conseil d'administration d&cida a fusion des
deux h6pitaux en un seal tabliseement qu'il fllait entitrement b&tis.
L'eveque du diocese, Mgr de Suarez d'Aulan, se rendit Tolontiers aux
venux de son entourage qui .taient aussi lea siens; mais des difficulths
surgireat et le forcrent i rcnoncer i son entreprise So successeur
dans I'administration pastorale, Mgr Le Quien de Laneufville, rivalisant
de charitable bienfaisance avec son pridecessear, entreprit et acheva
.l'muvre tant soabaitei q''il s'tait prescrite- En efet, se trouvant alors
a Paris. il s'eatendit avec la Superieure g6nCrale de I'Institut des illes
de la Charitd, et en obtint une scur exp6rimentte, intelligente et verlueuse, Marguerite-Rutan; c'est surtout grice i elle quil put coaduire
a bonne fin I'affaire de 1'union des deux hospices et batir eatidrement
le nouvet edifice sous le nom de Saint-E-ntrope. L'habilet6 de la servante de Dieu apparut admirable,et aussisa promptitude dans faction,
son savoir-faire dans 'aminagement de cet h6pital commode et saiubre
en faveur des malades et des pauvres. Cependant on vit paraitre avec
plus d'eclat encore son Wete et sa chariti danssa manire d'asistet et de
soigner ces malheureix aflligs de corps et dAme, durant la longue
periode qui s'ecoula jusqu'au dernier jour de la mission confike i ses
soins, c'est-a-dire le 25 decembre 1793. On possde tlh temoignage clataut et public tout i l'honneur de la servante de Dieu et de ses compagnes. C'est une pikce composec et signe par les adminislraueurs de
I'h6pital en question, le 3 juillet 1792; le commissaire de la province
leur ayant demande ce qu'ils pensient des seurs de I'h6pital, s'il fallait les garder on les cong6dier, ils ripondiret dans cetecrit, et affirm&ent i l'unanimit4 qu'il fallait les garder pour le bien et lea besoins
des pauvres. Pendant ce temps, les troubles politiques qui commencreulten 1789 et s'aggravkrent les a4unes suivantes prirent &Da, au commencement de x794, le caracthre spcial d'une persecution religieuse suscitie
par Pinet; it alla jusqu'k ordonner l'incarceration d'un certain nombre
de religieuses, et tandis quti avait envoye plusieurs d'entre elles dans
les prisons de Pau, il voulut que Marguerite Rutanfit jetie dans celle
de Dax oh, pendant trois mois, il li infligea un traitement rigoureux et
severe. Le 8 avril, an tribunal extraordinaire fut etabli par Pinet lui-elle fut appe1le i comparaitre.
meme et par Cavaignac et le lendeman
Sans procs ivritable, ta servante de Dieu fut en an moment accusie
et condamn6e. Conduite an lieu du suppiice, I'innocente vierge est
guillotinie le mnme jour, 9 avril 794.
Rome i la Sacrie
a
Un procs d'information a iti fait_et traismis
Congregation des Rites par 'Ordinaire touchant la saintet6 et le martyre de la servante de Dieu. De plus, sur lea instances du Reverendissime Monsieur Raphael Ricciardelli, procureur et postulateur general
de la Congregation de la Mission, considerant les lettres postulatoitce
de certains Emicentissimes cardinaux de la sainte Eglise romaine, de
plusieurs vinkrables 6veques, de certains Supirieurs d'Instituts mu curea
de paroisaes, chanoines et- autres hommes on femmes distingues, i la
requite du Mod6rateur gen6ral de la Congrigation de la Mission d'ac-
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cord avec la Sup6rieure generale des Filles de la Charit6, enfin, aprilk
revision des &crits attribues h la servante de Dieu, rien ne s'opposanat
ce que le procks soil poursuivi, le soussigne cardinal Antoine Vic,:
6veque d'Ostie et de Sainte-Rufine, rapporteur de cette cause, a propi
1'examen de la question suivante dans une des assembles ordinairesde:
la Sacr6e Congregation des Rites tenue au Vatican a la date soussignf.;
Faut-il signer la commission d'introduction de Ia cpuse dams le cas l fpWr
cfifet dont sagit? Les Eminentissimes et RcvErendissimes Pares pr&
poses i la garde des Rites sacres sur le rapport du cardinal Ponent rlu.
meme soussigni, oui la voix et i'crit du R. P. Q. Angelo Marianis
promoteur de Ia foi, toutes choses considizies avec soin, out decide de
repondre: il.faut signer la commission d'introduction de la cause, si Sa
Saintete lejuge i propos. - 16 janvier 1917.
Par la suite, rapport a ti fait de tout cela i Notre Tris Saint-Pit
Je Pape Benoit XV par le pro-pr•eet soussigne de la Sacree Congyd-_
tio" des Rites, et Sa Saintete, ratifiant le rescrit de ladite Congregation,
a daigni signer de sa propre main la Commissioq d'introduction dei
cause de la servante de Dieu, Marguerite Ratan; de la Compagnie des"
Filles de la Charite de saint Vincent de Paul, le 24 do meme ois et
de la meme annde.
SAntoine, cardinal Vico. ev•que d'Ostie
et de Sainte-Rufine .
Pro-prefet de la Sacrie Congrigation des Rites.,
L. S.
Alexandre VERDE, secrCtaire de la Sacree Congrigation des Rites.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

534. - Examen de conscience en franfais et en chinois. Sing tck'a tsouo yao.
L'idCe de ce travail a dtd inspirie par un petit manuel ou vade-mecuPt
-siaperuu entre les mains des soldats catholiques annamites, et le d
d'etre ntile aux ouvriers chinois catholiques travaillant er ce momenten France, pour s'approcher des sacrements, pendant ie sijour qu'ils y
feront. Cette petite brochure, dans la pensee de ceua qui I'ont prepare,.
doit etre remise aux catholiques chinois interess6s qui, eux-memcs, Ia
pr6senteront aux prtres i qui its s'adresseront poor les aider i se conf
fesser. Chaque page renferme trois colonnes, une pour le fran"air, une
pour Ie chinois, et une pour la figuration franjaise du chinois en angage de P&kin. S'adresser
l'Imprimerie du Pdt'ang, Pikin. Prix :
o dollar o4.
(Du Bulletin eatholique de Pikin, fevrier 9a17.)
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535. - M. BAETEXMA• . Au secours des Missions calholiques. Quand mime.
Voici L'mtroduction de

ee

petit opuscule de seize pages qui se vend

to centimes au profit des Missions catholiquS.

Ces quelques lignes avaient dejk i t

publiees dans lea Missions

catioliques en janvier iO 6 et janvier 1917.-

- Sur le conseil d'un ami, je les lance de par le monde en une petite
brochure qui iourra peneiter partout.
SPuisse.t-elle trouver Ie chemin des coeurs et y faire germer des resoIitions genereuses.
SPuisse-t-elle faire aimer les missions, cette teuvre des ceuvres, I'uuvre
mmem de Notre-Seigneur Jesus-Christ.
a Puisse-t-elle faire cop~prendre, aux Frangais qu'il est une autre
France qui fleurit par dela les rers, et que cette France-l il ne faut
pas lIublier.
a Puisse-t-elle faire conprendre aux chretiens qu'ils ont besoin d'etre
un peu plus catholiques, et que si J6sus est mort pour la propagation
de I•vangile, eux ne doivent passe renfermer dans un a igoisme sacre a
qui 'est ni chretien ni frangais.
J.-B.
SOui, secourons -ls Missions catholiques, quand mine !

NOS DEFUNTS

-

MISSION NAIRES

vrier 1917, A
I
8. Flynn (Jean), pratre, 'dict d le iir
Drumcondra (Irlande); 63 ans d'age, 42 de vocatioa.
9. O'Sullivan (Daniel), pretre, d6cdi le 14 fivrier
1917, a Blackrock (Irlande); 88, 70.
I'. Mascialino (Louis), coadjuteur, dec&d le 13 fvrier 1917, A Naples (Italie); 89, 63.
de6 le 27 janvier
i i..Dpnkel (Clement), pr&tre, dc&
Theux (Belgique); 41, 24.
1917,
12..Caudana (Pierre), coadjuteur, d6c6d6 le 21 f£yrier
1917, aChieri (Italie); 79, 54.13. Moussa (Joseph), coadjuteur, d6cd6 le 16 fevrier
1917, a Salonique (Grace); 73, 52.
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14. Wojcik (Jean), coadjuteur, d6c&dC

a Cracovie

(Pologne); 40, 14.

15. Lefebvre (Emile), pr&tre, d6cede en mars 1917,
Kiu-Kiang (Chine); 69, 46.
16. Slana (Jean), clerc, deccd6 le 9 f6vrier 191z7,
Graz (Autriche); 21, I.
17. Masferrer (Francois), pr&tre, d&c#d6 le 24 fivrier
1917, a Rialp (Espagne); 73, 53.
18. Carboy (Daniel), coadjuteur, d6cddi enmars 1917,
a Perryville (Itats-Unis); 8o, 55.
19. Gimenez (Joseph), clerc, decide le 9 mars 1917, a
Barcelone (Espagne); 19, 3.
20. Dennetiere (Arthur), pretre, d6cd46 en mars 1917,
i Jassy (Roumanie); 38, 20.
2r. Caffrey (Henri), clerc, d&c6dd le 26 f6vrier 1917,
i Germantown (Etats-Unis); 25, 8 mois. 22. Tsi (Joseph), pr&tre, d&cede en avril 1917, 4 Pikin
(Chine); 26, 6.
NOS CiERES S(EURS
Vincenza Petrozzella, dcE6d6e la MaisonCentrale de Naples,
agie de 29 ais, io de vocation.
Louise Rose, Hospice de Sezanne; 86, 65.
Jeanne Cauchois, Maison Saint-Joseph d'Arcueil; 32, 4.
Maria Eguibar, Maison San Diego de Valdemoro; 64, 42.
Marie Gilbert, Misdricorde d'Alais; 84, 58.
Marie Lande, Maison Sainte-Marie du Havre; 62, 34.
Antoinette Mage, Orphelinat de Fironne; 67, 48.
Catherine Malbreil, Orphelinat deNeufchitel; 81, 62
Clotilde Condor, Maison Santa Isabel de Madrid; 69g 47.
Berthe Guillot, Orphelinat Saint-Vincent de Montpellier;
76, 52.
Venceslas Baranowska, Maison Centrale de Varsovie; 3t, z..
Marie Ridez, Maison Centrale d'Ans (Belgique); 77, 55.
Gabrielle Van der Ween, Hospice d'Andrimont (Belgique);
26, 3.
Clotilde Goonnachtigh, Maison Saint-Joseph de Gand (Belgique); 76, 49-.
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Anna Govaars, Orphelinat de Seraing (Belgique); 65, 42..
MadeleineRoy, Maison de Charit6de Kouba (Algerie); 85, 62.
Marie Bonnet, Bienfaisance de Marseille; 54, 31.
Francoise Planeix. Maison de Charit4 de ChIteaa I'lvEque;
74, 53.
Maria Bregliani, Orphelinat de Montemagno (Itaie); 69, 47.
VeremundaSanjuan, Asile des Alieos deSantiago (Espagne);
53, 30.
Therbse Signier, Misericorde de Damas (Syrie6; 89, 67.
Joaquina Quintao, Maison de la Providence i Marianna
(Brisil); So, 29.
Francisca Lasa, Asile de Bilbao (Espagne); 67, 45.
Marie Loyer, Maison de Charit6 de Clichy; 66, 42.
Sarah Gallacher, Asile des Alienas de Baltimore; 81, 56.
Maria Tagliavacche, Ambulance d'Ovaro (Italie); 5i, 3t.
Ellen Conway, H6pital de Los Angeles (Etats-Unis); 78, 5o.
Maria Paret, College de Barbastro (Espagne); 83, 62.
Marie Galtier, Maison de la Citi de Carcassonne; 82,61.
Marie Maubon, Maison des Blancs-Manteaux i Paris; 49, 26.
Buenaventura Carran, Maison San Diego de Valdemoro;
55, 19.
Marie Simon, Maison de Chariti de Montalieu; 68, 45.'
Marie Ruinant, Ouvroir de Barcelone; t7, 44.
Constance Marienne, Maison Saint-Sulpice, a Paris; 62, 41.
Marie Minon, Maison Saint-Jean-Baptiste de Belleville,
Paris; 64, 39.
Marie Chambon, Maison Saint-Medard, A Paris; 70,52.
Emilie Enjalbal, Hospice de Lodyve; 7, 44.
Anne Rebourg, Maisan de CharitE de Clichy; o, 68.
Lucie Erner, Maison Centrale de Varsovie; 71, 45.
Mathilde Eckert, Maison Centrale de Varsovie; 74, 5o.
Claudine Bojanowska, Maison Centrale de Varsovie 79, 58 Stephanie Zwolinska, H6pital de Rawa (Pologne); 35, 6.
Sophie Golian, H6pital de Grojec (Pologne); 43, 19.
Stephanie Gauronska, H6pital de Czestochowa (Pologne);
34, 7-Sophie Zhrozinska, Orphelinat de Lublin (Pologne); 30, 9.
FranSoise Eavot, H6pital de Sainte-Foy; 79, 57.
Marie Glairon, Maison Saint-Roch, a Paris; 63, 25.
Jeanne-Andria Fouillerm de Naaterre, d6cidie a Bagnires-deLuchon, Hospice Thermal; 3i, 9.
Henriette Dupont, Maison de Charite de Lamballe 75, 47.

-

786 -

Antonia Jane, Maison San. Diego de Valdemoro; 74, 47.
Marie de Biar, Maison Saint-Sever de Rouen; 75, 54..
Constance Chopitre. Maison de Charit&de Clichy; 74, 46.
Rosa Stolzi, H6pital de Senigallica (Italie); 35, i5.
Maddalena Robba, H6pital de Rimini (Italie); 76, 5S.
Carolina Fornelli, Asile de Arezzo (Italie); 64, 44.
Maria Sabbattini, Maison Centrale de Sienne; 74, 44.
Josephine Difacque, H6pital de Montauban; 85, 60.
Marie Gaudin, Maison deCharit6 de la Glaciere, a Paris; 5I, 26.
Constance Dibon, Maison de Charit- Saint-Georges, k Paris;
77, 6.0
C.oncerta Scaringi, Maison Centrale de Naples; 7L, 43,
Louise Vuillaume, Misiricorde de Livourne (Italie); 83, 61.
Madie Charpentie'r, Maison Saint-Vincent de PHay; 82, 59.
Marie Gaudin, Mis6ricorde de Rennes; 79, 6i.
Juliana Latorre, H6pital det Carmen de Madrid; 6 2, 3s.
Benoite-Bolusset, Maison Saint-Vincent de PlHa; 88, 62.
Marie Strozyk, Maison Centrale de Cracoviei 35, I2.
Isabelle Leonard, H6pital de Buffalo (ttats-Unis); 65, 38.
Marie Crozemarie, H6pital de Thinn (Belgique); 8S, 52.
Marie Villomont, Hospice de Montceau-les-Mines ; 73, 4o.
Marie Bourge, Maison de la Redemption de Lyozr; 71, 52.
Amalia Governatori, H6pital de Caraglio (Italie); 76, 48.Anna Maecagno, Maison Saint-Joseph de Grugliasco (Italie);
34, 6.
Tomasa Benito, Hospice de Corufia (Espagne); 64, 37.
St6phanie Niewiarewska, Hospice de Sandomir Pologne);
63, 38.
Alexandra Bartold, Hospice de Millanaw (Pologne); 62, 45.
Amelie Pelz, Hospice de Varsovie (Pologne'; 55, 34.
Julie Ziotnicka, Asile de Varsovie (Pologne); 69, 45.
Marie Budzyngka, Maison Saint-Vincent de Varsovie (Pologne); 72, 47. Francisca Castesi, H6pital General de Madrid; 27, 3.

Sarah Meekin,'Maison Centrale d'Emmittsburg; 87, 62.
Barbe Romer, Asile de Buffalo (ttats-Unis); 79,.63-

Julia Hughes,H6pital de Philadelphie (ttats-Unis); 84, 63.
Catherine O'Reilly, Orphelinat de Mobile (ttats-Unis) ;45, 20
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Imprimerie de J. Dumoulia. A Paris

EUROPE
FRANCE

PARIST LA MAISON-MIRE
TROISIEME CENTENAIRE DES DAMES DE LA CHARITEPOUR LA VISITE
DES PAUVRES MALADES

A DOMICILE

A l'occasion du troisi6me centenaire de l'Association
des Dames de la Charit6, fond6e a Chatillon-les-Dombres par Saint-Vincent de Paul, pour lors cure de cette
humble paroisse, Sa SaintetI le Pape Benoit XV- a
daign6 envoyer a notre TrisHonor6 Pere, M. Louwyck,
Vicaire gn6aral, la lettre suivante:
Dilecte ili, salutem et apostolicam benedictionem. - Si
quid est quod a Nobis singulari quadam cura foveri debeat,
certe pium Sodalitium debet mulierum a caritate.Namque in
iis, quae inclitus pater et legifer vester, pro suo salatisalienae
studio, providentissime invenit, hoc, ut principem tempore,
ita nobilem utilitate locum obtinet. Constat virum incomparabilem pluribus annis ante Congregationem Missionis conditam, eorum miseratum vicem quorum inopia valetudinis
incommodis cumularetur, multifariam pias feminas societate
coniunxisse, quae huiusmodi calamitosos, opitulandi causa,
inviserent : atque ut eorundem operam beneficentiae assiduitate perficeret, ideo Filias Caritatis instituisse : quibus prupterea iam inde ab initio 4 ancillis aegrotantium pauperum n
inditum nomen. Nec vero satis explicari potest quam ingentem
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beneficiorum vim, trium sacculorum spatio,peperit hoc Soda-litium, brevi per orbem terrarum longelateque diffusum. Quae
quidem beneficia totum complectuntur hominem, spectantibus, uti par est, optimis feminis per- curationem corporum
ad sanationem animorum. Mirum enim quantum christiana
caritas valet ad persuadendum; nec facile bonae exhortationi
resistitur, cui bene facta comitentur. - Quoniam igitur in
proximum mensem decembrem accepimus indicta esse sacra
solemnia ob trecentesimum natalem saluberrimi instituti,
placet Nobis ea, Pontificalis indulgentiae muneribus, augus-,
tiora facere, idcirco etiam, ut, cum miserorum numerus praeter
modum excreverit, ad subveniendum iis bonos omnes exctemus.Itaque sodalibusVincentianis,non exhac tantum societate sed ex quavis familia, quotquot saecuiarem memoriamn
aliqua supplicatione celebrabunt, plexariam peccatorum
veniam, statis conditionibus lucrandam, largimur. Atque auspicem caelestium bonorum, Nostraequebenevolentiae paternae
testem, tibi, dilecte fili, iisque omnibus quos memioravimus,
apostolicam benedictionem amantissime impertimus.
Datum Romae apud S. Petrum, die xn ialii CMLXvU, Pontificatus Nostri anno tertio.
BENEDICTUS PP. XV.
(Traduction)
S'il est une institution quenous devions soutenix avec une
sollicitude particulibre,c'est assur6ment la piense association
des Dames de la Charitd. Parmi les oeuvres, en effet, que votre
illustre pere et 16gislateur a tres sagement crtees dans son zýlepour le salut du prochain, cette association, la premiere par
P'ouigine, occupe une place importante par son utilit. On sait
que cet homme incomparable (Vincent de Paul), plusieurs.
annes meme avant la fondation de la Congregation de la
Mission,considerant le sort miserable de ceux dont les maladies viennent s'ajouter ~ la pauvrete, reunit en societe, dans
beaucoup de lieux, de pieuses femmes qui visiteraient les
malheureux dans le dessein de les secourir. Et afin d'assurer
I leur auvre P'assidaitE de la bienfaisance, il institna lesFilles
de la Charit6.auxquelles, pour ce motif, on donna des le debut
le nom de servantes des pauvres malades. Mais il n'est pas
possible de faire connaitre quelle grande somme de bienfaits
a ete produite dans 'espace de trois siecles par cette associa-
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tion qui,en pen de temps, s'est ripandue au loin dans le monde
entier.Ces bienfaits s'adressent . l'homme tout entier,car ces
excellentes dames s'appliquent, comme il convient, I la gueri-on des ames par le soulagement des corps. On est surpris
de voir quelle puissance de persuasion se trouve renferm6e
danslacharite chritienne, on resiste difficilement I une bonne
exhortation quand elle est accompagn6e de bienfaits.
Comme nous avons appris que I'on a projeth de saintes
solennitis Al'occasion du troisiemecentenaire de la fondation
de cet institut tres utile,il nousest agrable de les rendre plus
augustes par les presents de notre bienveillance pontificale;
uous voulons 4galement par lh, a l'heure ou le nombre des
malheureux augmente outre mesure, exciter tons les bons &
leur venir en aide. Aussi A tous les membres des Instituts desaint Vincent de Paul, non seulement ceux de cette association,
anais encore ceux des autres families du meme saint qui c6~1breront par quelques pribres ce souvenir seculaire, nous accordons I'indulgence pliniere de leurs fautes aux -conditions
ordinaires. Et comme gage des faveurs celestes et comme
temoignage de notre bienveillance paternelle, nous vous accordons de tout ccrur la ben6diction apostolique h vous, cher ils,
et &tons ceux dont nous avons parld plus haut.
Donne &Rome, prbs Saint-Pierre, le 8 juillet de 1'annee 1917
de notre pontificat la troisieme.

BEnoIT XV, Pape.
M. le Vicaire g(neral a donn6 communication de
cette lettre -toutes les associations repandues dans le
monde entier, en ces termes que nous nous faisons an
plaisir de reproduire.
A Madame Ua baro• n de Perthuis, Prsidente gijdralt

de

PAssociation des Dames de la Chariti, et A outes les assocides
de P(Eafre.
J'ai la consolation de vous communiquer la lettre que Sa
Saintete le Pape Benoit XV, heureusement regnant, a daignu
me faire envoyer a P'occasion du prochain troisieme centenaire
de l'Association desDames de la Charite, fondie par saint Vincent de Paul &Chitillonles-Dombes,en 1617, et bient6t apris
transferee A Paris, devenu le centre des grandes cewrres charitables du saint.
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A c6t6 des temoignages de bont~ paternelle que le vicaire
de Jesus-Christdonne i votre belle et universelle Association,
Z cote des indulgences precieuses dont ii vous ouvre le tresor
pour les jours de vos fetes seculaires, il m'est agriable de
relever avec Sa Sainteti que la fondation de a La Charite ,
d'ou votre nom de Dames de La Chariti et plus tard celui
bien connu de Filles de , La Chariti , fut la premiere parmi
les fondations de saint Vincent, l'occasiop de ses autres
ceuvres en faveur des membres souffrants de Jisus-Christ.
La premiere en date, votre association si chere au saint
Fondateur, n'a cess6, ý travers Ie temps et Pespace, de lui faire
-gfand et l1gitime honneur. Aujourd'hui encore, repandue
comme elle est dans le monde entier, elle constitue un des
plus beaux fleurons de sa couronne. Innombrables sont les
bienfaits par Elle prodiguis sous toutes les formes, aux souffrances de la pauvre humaniti, bienfaits corporels si nfcessaires aux desheritis d'ici-bas, bienfaits spirituels moins apparents, mais plus apprecies de Dieu.
Approuv6e et binie par le Saint-P're, que votre association
vous soit chere par-dessus toutes les autres formes, d'ailleurs
si respectables, de la charitc chr6tienne. Soyez fibres d'etre
enrboles dans cette grande armie du bien sous la conduite et
de Dieu, s'est fait
sur les traces du saint qui, l'imitation
charit6.

Demandez et obtenez de Notre-Seigneur Jesus-Christ, Pare
des paurres, et de Marie Immacuiee, patronne de votre association des ses premiers debuts, que ce troisieme centenaire
marque pour P1'Euvre des pauvres malades un renouveau puissant et durable de vie et- d'action par 1'accroissement de ses
membres en nombre et en g6ndrosit6 ; par sa propagation aux
terres lointaines comme aux paroisses plus proches, partout
ou des malheureux souffrentet attendent vos secours:la parole
qufi console, t'aumbne qui soulage; par la pratique exacte de
la visite personnelle en laquelle-se trouve la plenitude de la
charite selon i'esprit de saint Vincent.
Tels sont les heureux fruits que je me plais a attendre de
la Misericorde de Dieu et de la Bdnddiction apostolique pour
votre chere Association an moment oe va s'ouvrir pogr elle
le quatrimme siecle de son existence.
Je demeure en Pamour de Notre-Seigneur, de l'mmacul&e
Marie etde saint Vincent, notre commun Pere et Fondateutr;
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de vous, Madame la Pr6sideate genirale, et de toutes vos
gienreuses assocides,

Le tout divou4 serviteur.

A. LouwycK,
Vic. gin,

Ce troisieme centenaire de la premiere parmi les
grandes oeuvres de saint Vincent, ne peut 6tre ceClbre,
vu les circonstances prisentes, avec tout l'eclat qu'il
merite et qui devrait rappeler et renouveler les.inoubliables fetes du centenaire d'Ozanam.
Toutefois, il ne saurait passer inapergu et nous
sommes. assures que chacune des associations affiliees
a l'ceuvre de saint Vincent tiendra a I'honneur de le
comm6morer de son mieux.
A Paris, un triduum de c6r6monies religieuses sera
celibre en 6•glise Saint-Sulpice, - la chapelle de la
rue de Sevres 6tanttrop petite, -les 6,7 et 8 decembre
prochain. On sait, en effet, que le 8 d6cembre 1617 eut
lieu, A Chbtillon-les-Dombes, la premiere rmunion des
Dames de la Charit6, sous la pr6sioence de saint Vincent de Paul. C'est du saint lui-mmee que l'association rebut et conserva A travers les siecles 1'Immaculee Conception de la Vierge comme fete patronale.
Les orateurs du triduum de Saint-Sulpice sont :
Pour le 6 dicembre : Sa Grandeur Mgr Rivibre,
evlque de P6rigueui.
Pour le 7 d6cembre : Mgr Henry, vicaire gen6ral de
Verdun.
Pour le 8 decembre: Sa Grandeur Mgr Touchet,
eveque d'Orlkans.
Le jour de la cl6ture, Son Iminence le cardinal
Amette, archevfque de Paris, c6Ilbrera pour les assocites la messe de communion daas la chapelle de SaintLazare. Le soir, elle pr6sidera la c6r6monie a SaintSulpice et donnera A l'assembl6e la b6nediction du
trbs saint Sacrement.
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Ainsi qu'on l'a vu, dans le document pontifical relate
plus haut, une indulgence pliniere, aux conditions
ordinaires est accordee aux personnes qui prendront
part a quelqu'une des cer6monies religieuses de ces
f&tes s&culaires.
F. V.
JOURNAL (suite)
6 mai. - M. le Vicaire g&nxral nous annonce que,
le gouvernement ayant demand6 qu'on supprimat la
viande tous les soirs, nous nous conformerons a son
disir, comme l'aurait fait saint Vincent, en esprit de
penitence et de reparation.
i3 mai. - La vogue est dicid6ment aux syidicals.
II y a quelques jours, le Syndicat de 1'aiguille tenait
une riunion importante presidee par le cardinal
Amette; on y fit ressortir l'importance, la necessite
meme de ces groupements qui font revivre a la fois
nos vieilles corporations du moyen age et nos bonnes
confriries des temps pass6s.
Aujourd'hui soir, c'est le syndicat des ouvriers et
des. employbs qui se riunit a Notre-Dame pour entendre promulguer ce que doit etre la charte du travail par la bouche eloquente du P. Sertillanges.
Ce matin, c'etait l'Union des employ6s catholiques
de la nouveaut6 qui se groupait a Montmartre pour
remettre la banniere de la corporation an groupe de
la rive gauche. L'abb6 Coub6 fut l'orateur de la fete a
laquelle prirent part un certain nombre d'administrateurs des grands magasins.
'Soir et matin, Son eminence atteste, par sa presence A la double c6rimonie, I'importanc.e qu'elle
attache a ces groupements.
Les Filles de la Chariti ont aussi leurs syndicats

qui sont florissants, et si les journaux n'en parlent
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pas, ce n'est pas une preuveque ces syndicats n e font
rien. On en jugera par le compte rendu que nous
alons donner de la reunion g6n&rale des syndicats
dont le siege social est rue de l'Abbaye, 5.
L'Union centrale des Syndicats de l'Abbaye groupe actuallement huit families professionnelles distinctes et avant leur
administration propre :
i° Les Instituttices privies;
2* Les Dames employees;
3. Les Ouvribres de l'habillement;
4* Les Gens de maison, femmes;
5* Les Gardes-malades;
6 Les Maitresses minageres;
7* Les St6no-dactylographesT
80 Les Ouvriires d'usines.
En tout, prbs de dixmille professionnelles. Cette petite
armre marche vers le mame but : Porganisation chritienne
du travail, le ddveloppenment de la profession, 1'd16vation du
niveau moral des travailleuses, Vamelioration des conditions
du travail.
I. -

ACTIoN

tconoxMIQu

, La fraternit6, consequence directe et manifestation effective de la paternite divine, telle est la base des relations
humaines ,,, disait rlouverture d'une semaine sociale un de
nos fondateurs et maitres en science sociale, Henri Lorin.
Ce principe,l'Union centrale F'a fait sieii, et, sons toutes
ses formes, l'entr'aide est mise en vigueur dans les Syndicats
de 'Abbaye.
Des leur origine, 1'Union a foed6 pour eux des services
iconomiques communs tels que :
Socidtd cooperative d'achats;
Caisse mutuelle de retraite;
Caisse de pret gratuit ;
Caisse des families;
Maisons de repos, de retraite et de convalescence;
Pouponnicre pour enfants de deux aijix ans, dont beaucoup, helas I orphelins de la guerre;
Cours de priapprentissage et d'apprentissage;
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Mutualit~ du trousseau;
Cours minagers;
Refectoires feminins ;
Rechauds-d6jeuners;
Soins des malades Ldomicile on dans des fondations hospitalieres;
Maisons d'accueil on foyers syndicaux pour les isoldes;
Dispensaires;
Consefls furidiques;
Ateliers de ch6mage, etc.
11 suffit a une syndiquee de 1'Abbaye de presenter son
carnet d'adhirente a Pun des syndicats, prouvant qu'elle est
en regle en ce qui concerne le versement de sa cotisation,
pour recourir a ces divers services syndicaux.
a Porter les fardeaux les uns des antres et v~ous accomplires
la loi du Christ n, aimait encore a redire avec saint Paul,
Henri Lorin. Telle est la base des diverses organisations
que nous venons d'enumerer. Le devouement fraternel les a
inspir6es, le divouement les soutient, le devouement les a
fait vivre pendant la grande Guerie de g194 a 1917, le devouement les affermit chaque jour.
Cette terrible dpreuve de la guerre qui aurait pu.les aniantir en a encore montrf davantage l'utilitA et en a augmentC
le nombre.
Au premier atelier de ch6mage syndical cree a 1'Abbaye,
sont venus s'ajouter ceur des sections des divers quartiers de
Paris et de la banlieue, puis les distributions de trayail 5
domicile aux 6pouses, aux soeurs des d6fenseurs de la patrie.
'C'est N des centaines de femmes laborieuses que l'Union contrale a fourni du travail en 1916. Elles ont confectionni pros
de cinq cent mille pieces de vetements militaires repr6sentant
la somme de 170000 francs de salaires.
Puis, sont venus s'ajouter aux tables syndicales les r6fectoires d' t' ouvribres d'usines ,, ainsi que d'autres a c4ti de
lusine si nucessaires aux femmes employies a des travaux
souvent bien au-dessus dedeurs forces physiques et qui les
arrachent aux soins des enfants et aux devoirs du foyer.
L'Union centrale travaile (dans les usines qui n'en sont
pas pourvuefs)
Porganisation des postes de secours en cas
d'accidents on de malaises (d6ji les gardes-malades syndiquees se sont offertes pour ce genre de mission). Elle a ouvert
aussi -creches et garderies, salles d'allaitement, etc., au moyen
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du dernier crie de ses syndicats: celui des

a

ouvrieres

d'usines ,.
II. -

ACTION SOCIALE

Une citation de Pap6tre saint Pierre que le regrette et distingue membre du Conseil de perfectionnemert, M. Henri

Lorin, redisait avec conviction, est cellesci :
( Comme de bons dispensateurs de la grice de Dieu, que
chacun mette au service des autres les dons qu'il a recus. )

Elle a eu sa realisation dis Porigine de l'Association pour
Ie developpement des syndicats et la cr6ation de l'Union
centrale.
Poui ne parler que de nos amis disparus, nousavons vu an
milieu de nous, venant nous apporter le fruit de leur-exprience, de leurs 6tudes, de leur grande intelligence et de leur
devouement aux travailleums, le comteAlbert de Mun, Henri
Lorin, Joseph Menard, president d- conseil municipal, le
baron Baude, le commandant Oursel.
Ce dernier se devoua a cette tiche en acceptant, au debut
de 1910, la presidence des cercles d'etudes professionnelles
et sociales des Syndicats feminins de la rue de i'Abbaye, I
Paris.
Ce fut une prisidence active. Chaque semaine, il rdunissait
autour de lui, rue de lPAbbaye, un groupe toujours grossissant
de travailleuses, auxquelles il inculquait les principes sibien
defiois par S. S. Ldon XLII, dans son encyclique Rerum Lvovarum.

II avait non seulement le talent dzintiresser son auditoire,
mais encore celui d'dveiller sa confiance, au fur et a mesure
que sa parole claire et persuasive devenait une i causerie n
entre le maitre et-lesdleves. Les travailleuses sortiient de ces
r6unions avec le dUsir de ripandre et de faire germer autour
d'elles la semence qu'on venait de jeter dans leur. esprit et
dans leur cceur. Aussi est-ce a juste titre que M. Jean Oursel
pouvait dire :
E
En finissant les causeries de cette annde, je ne puis mieux
faire que de vous exprimer la confiance profonde que j'ai
dans l'avenir de -os Syndicats. J'ai senti autour de moi
vibrer trop d'ames assaiffies d'apostolat social envers leurs
soeurs ouvrieres, pour que j'aie le moindre doute sur les r6sultats de cet 61an devant lequel j'ai si souvent 6prouv6 une admiration profonde et une indicible emotion..

-

800oo -

a Le vrai mobile de la vie n'est pas le bonheur egoiste, mais
I'accomplissement du devoir. Or, une chose est certaine, c'est
que vos seurs souffrent et que vous pouvez les soulager, qu'il
y a par le monde desinjustices et quevous pouvezlesredresser,
qu'il y a des ames qui ont besoin d'6tre aim6es et que vous
pouvez moralement et matiriellement leur faire un bien immense. Sachant cela, si vous 6tiez 6goistes et indiffirentes,
je vous le demande, seriez-voustranquilles le jour oi il vous
faudrarendre compte de votre vie et r6pondreau juge qui vous
posera la question terrible: qu'avez-vous fait de vos sceurs?
Comment des ames n'auraient-elles pas vibrd a des accents,
comme ceux-lk!...
Mais il ne suffit pas d'avoir 6veill6 des bonnes volontis, ii
t191,M. Jean Oursel se
faut les organiser, les diriger. Des
mit
l'Peuvre. Parmi ses auditrices, il en forma un groupe
plus d6cide, ou plus apte a r6pandre les iddes d'entr'aide : ce
furent les propagandistes.
M. Jean Oursel leur proposait un sujet a 6tudier; au jour
indiqud, onale discutaiten commun, et de ces rdunions, chacune sortait avec un materiel d'iddes et de raisonnements suffisant pour faire une conf6rence dans tel on tel groupe de
travailleuses qu'elle pouvait atteindre.
C'est la source trbs pure de l'lvangile que M. Jean Oursel
puisait le gen6reux d6vouement qui P'animait. C'est pour le
communiquer k un plus grand nombre d'ames qu'il a publi6
la plupart des conferences faites tant aux ouvribres de I'Abbaye qu'i celles de la rue Vercingetorix et de Reuilly, dans les
tracts de l'Action sociale sons ie titre gineral c Causeries aux
travailleuses n, notamment a la Solution collectiviste et la
Solution chritienne du travail ', c le Syndicalisme ) et dans
les Causeries sociales edities chez Bloud.
Les derniers sujets d'etudes, approfondis avec M. Jean
Oursel out 1td u le Minimum de salaire a pour les ouvritres
travaillant a domicile, et l'organisation du pr6apprentissage
et de l'apprentissage dans les professions f6minines. La premiere de ces questions a eu un commencement de solution,
aprbs bien des discussions, des enquates et des consultations
de la commission parlementaire pres des syndicats, par la
promulgation de la loi de juillet 19gS.
C'est maintenant l'organisation de l'enseignement professionnel des adolescents qui est Na '1tude an Parlement et as
Sconseil municipal.
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Les Syndicats de l'Abbaye ont donne, par leurs dIlegues,
leur avis sur la matiere, a la Commission depattementale du
travail et dans les congres oil se discute depuis plusieurs
semaines la grave question intiressant plus que jamais, au
lendemain de laguerre, le commerce et l'industrie nationale.
L'entente parait difficile entre les chefs d'industrie ou d'etablissements commerciaux et le Parlement; les premiers redoutent une legislation et des riglements trop thioriques
genant la production. 11 leur semble que 1'organisation de
I'apprentissage devrait se faire d'un commun accord entre les
chambres de commerce et les syndicats professionnels.
Notre pensee, c'est que sur cette question comme sur bien
d'autres, l'entente devrait se faire dans des reunions mixtes
(deleguis des chambres syndicales patronales et diligues des
chambres des syndicats professionnels). Nous l'avons dit
bien souvent : les professionnelles syndiquies de la rue de
I'Abbaye ne sont pas des rdvoltees, elles cherchent i concilier'
les intirets des patrons, a respecter les uns et les autres et a
6tablir le regne de la justice dans I'organisation de la profession. *

On nous pardonnera d'avoir parl6 an peu longuement des Syndicats dirig6s par les Filles de la Charit6;
nous croyons que cette ceuvre m6rite plus qu'une simple
mention. •
20 mai. - Les soirs sans viaode sont morts peu
aprs leur naissance; oh noas impose maintenant deux
jours sans viande, le lundi et le mardi- le pain devient
de moins en moins blanc; le vin de messe lui-m&me
nous est donn6 avec restriction.
Dans une belle salle de la rue de la
21 mai. Bo6tie, devant Son eminence et un public de choix,
M. Laudet parle de la reconstitution des euvres de
jeunesse dans le diocese de Paris. II fait successivement l'6loge de saint Vincent de Paul, d'Ozanam, de
la seur Rosalie, les pr6curseurs et les modules. II vante
surtout les patronagesde jeunes filles an nombre de
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deux cent soixante et onze dans Ie diocese de Paris
et groupant soixante mille enfants; un tres grand
nombre sont diriges par les Filles de la Charit6. II
passe en revue les avantages moraux et materiels que
produisent ces patronages; il insiste sur trois oeuvres
particulibres, les puvroirs, les 6coles m6nageres, les
cercles d'6tude; il mentionne 1'Fcole menagere de la
rue de 1'Abbaye comme l'cole-type et modele des
autres; sa description d'une visite a un patronage est
charmante : les noms des salles offrent un contraste
avec ceux des ceuvres laiques: on ne voit pas de salle
Zola et autres dont le souvenir n'est pas de nature a
6lever les ames, ce sont les salles des Saints-Anges,
des Innocents, de Saint-Vincent-de-Paul; on n'y voit
pas seulement des inscriptions purement mat6rielles
comme : II faut bien micher les aliments n, etc., mais
on y lit surtout de belles sentences qui rappellent que
nous avons une ame; ii y a des preaux, quelquefois
des salles de the&tre, toujours une petite chapelle, un
oratoire oit habite celui qui fait ses d6lices de demeurer avec les enfants des hommes.
Son Eminence le cardinal remercie M. Laudet et
toutes les personnes qui s'interessent aux patronages
catholiques; il s'afflige de penser que tant de milliers
-de jeunes filles &chappent a l'influence bienfaisante
des soeurs et il.prie Dieu de multiplier les ouvrieres
de bonne volonte.
Pendant qu'une quete s'organise, un chceur d'une

centaine d'artistes accompagne de harpes et de violons,
execute la premiere Bgatitude de Franck, apris laquelle
Monseigneur prend cong6 de l'auditoire; ainsi-fit le
narrateur qui s'excuse par la de ne pouvoir raconter ce
qui suivit.
25 mai. -

Paris est agit6, mais non pas comme on
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l'a dit. Nous n'avons pas vu passer d'escadrons de

cuirassiers dispersant la foule, nous n'avons pas entendu
de mitrailleuses abattant les victimes par milliers;
nous avons seulement vu les midinettes se promener
dans les rues de Paris, nous les avons entendues chanter des chansons populaires; quand un pretre passait
au milieu d'elles pour se rendre a son devoir : t Tiens
M•.le Cure qui fait greve avec nous. o II parait quBa
la Bourse du commerce des Otrangers proferaient des
discours moins cl6ricaux, plus r6volutionnaires. Paris
a done offert pendant un petit moisune serie de greves:

exempla trahuat. Les midinettes ayant obtenu gain de
cause, successivement les couturieres, les corsetieres,
les ouvribres des lampes electriques, les dames des
restaurants, les brodeuses, les confectionneuses, les
plumassieres, les operatrices en photographie, les
fleuristes, les caoutchoutieres, les modistes, les employ6es de banque, les cheminotes du m6tro et des
tramways, les employees du commerce, etc., se sont
raises en grave, ont fait des processions, ont chant6 des
chansons et finalement ont obtenu le relevement des
salaires et la semaine anglaise, c'est-a-dire la cessation
du travail du samedi midi au dimanche soir. Les hommes
voyant que les femmes r6ussissaient y sont allis de
leur greve et les gardiens de la paix eux-aemes, sans
oser se mettre en grive, ont. rclame une augmentation.
Le Senat et la Chambre des d6put6s ont vot6 en un
tour de main toutes les reclamations des grevistes et
Paris est rentr6 dans son calme ordinaire. Fluctuat
nee mergitur.

27 mai. - M. le Vicaire general envoie a nos chers
confreres et frEres mobilises une petite lettre qu'on
sera heureux de trouver ici:
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MESSIELRS ET UES BIEr.

CHERS FRMRES

La grdce de Notre-Seigneur soit avec vowus

our jamais!

Depuis le commencement de la guerre, les rapports de la
Maison-Mbre avec les Confreres et les Freres de la Mission
qui se devouent et se sacrifient au service de la patrie, ont 6t6
plus ou moins frequents selon les circonstances : Nous nous
sommes t'.ujours fait un devoir et un bonheur de repondre
aux lettres, de donner les secours demandes, de communiquer les circulaires destintes a la Congr6gation, d'envoyer des
nouvelles d'une maniere rdgulibre par le bulletin de nos chers
etudiants, et surtout de recevoir de tout cuur dans la maison
ceux qui y sont venus passer le temps de leurs permissions.
Le Tr!s Honor4 Pire Villette, de regrettie memoire, vous
a envoyS, Messieurs et mes bien chers Freres, plusieurs petites
circulaires pour vous encourages; je sens dans mon coeur le
besoin d'imiter en cela celui qui m'a impose la lourde charge
de continuer son oeuvre jusqu' l'l ection de son successeur.
Je le fais d'autant plus volontiers que je connais personnellement la plupart des Confreres et des Freres .qui soont sous les
drapeaux.
I1 est inutile de vous dire combien je souffre de vous savoir
dans un milieu qui n'est pas fait pour vous, bien loin de vos
-euvres dont la plupart languissent sans vous. Je dois ajouter
que ma consolation est grande en lisaot vos nombreuses
lettres qui manifestent toutes une grande fidelit4 a vos devoirs
religieux, jointe a un grand courage pour remplir gendreusement vos devoirs militaires. Saint Paul, vous le savez,
s'adressant A son fidble disciple Timothbe, et saint Vincent,
s'adressant 4 ses Missionnaires, out donne le soldat comme
modele de fidlit6, d'obdissance et de courage heroique. Vous
voulez sans doute prouver par votre conduite que ces comparaisons sont bien justes et devenir aussi nos modeles dans Is
pratique des miles vertus : j'en remercie Dieu.
Pour garder et divelopper les vertus, dont parle saint Vincent, et pour 6tre le modele des missionnaires, gravez profondement dans votre cunr plus encore que dans votre memoire
que le Missionnaire doit avant tout rester bien uni & Dieu.
L'union & Dieu, qui est nicessaire & tous pour opirer le bien
surnaturel, semble plus nucessaire encore au pretre soldat
parce qu'il est plus expos4 au danger et qu'il se trouve privd
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des secours spirituels qui sont en abondance dans nos maisons et dans nos ceuvres.
Ayez done soin de bien faire les exercices de pi6td que
vous pouvez faire, flevez souvent votre cceur vers le ciel, particulierement dans les difficultes, dans les dangers et dans les
fatigues, et restez convaincus que la divine Providence,-en
permettant votre presence dans l'armde, a certainement des
desseins sur vous. Elle veut que, dans votre situation anormale comme autrefois dans les ceuvres, vous soyez le sel de la
terre et la lumiire du monde, car cette obligation est imposde
par Notre-Seigneur i tons les Missionnaires : Vos estis sal
terrae, vos estis lux mundi.
On est le sel de la terre, en preservant de la corruption
morale ceux qui y sont exposes dans le milieu ou ilsse trouvent;
on est la lumiere du monde, en dclairant 'esprit et la conscience de ceux qui sont dans les tnabbres de l'ignorance on
de l'erreur. Au service militaire, vous pouvez remplir cette
obligation, et je sais que vous la remplissez souvent avec succes par le bon exemple, par vos instructions et vos bons conseils et parfois par l'administration des sacrements. Dieu seul
sait combien de soldats sont revenus N lui et aux pratiques
religieuses, grace a vous
Une des grandes satisfactions du Missionnaire consiste A
soulager les afflig4s. Or personne n'est plus A meme que vous
de remplir ce ministtre, car vous etes constamment en face
de douleurs sans nombre, en face de souffrances physiques et
morales immensesLJe sais que vous trouvez dans votre coeur
d'ap6tre un mot riconfortant qui soutient le courage d6faillant et elve vers Dieu 1'ame abattue et endolorie. - Vous
etes encore la consolation de bien des personnes qui sont
heureuses de savoir qu'un bon pretre est I c6t6 de leur fils,
de leur frbre, de leur 6poux dont 1'me leur est infiniment
cherel
Cette conduite ginereuse, cette abnegation dont vous faites
preuve est une pr6dication, non seulement auprbs de vos
frbres d'armes, mais encore aupres des incridules dont plusieurs appricient votre dvvouenkent et apprennent ainsi &voir
sous leur vdritable jour le pretre et la religion qu'ils avaient
appris & outrager. Voil. votre mission. Remplissez-la gepnreusement pour Dieu qui vous la confie. Cette mission convient specialement 1 MM. les prdtres, je le sais, mais nos
chers freres etudiants, seminaristes et coadjuteurs soldats,
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peuvent aussi procurer beaucoup de bien autour d'eux en se
conciliant lestime et l'affection sirieuse par leur conduite,
leur charitd bienfaisante et leur devouement a tous leurs
devoirs.
Je ne saurais terminer cette petite circulaire sans dire un
mot de la question matirielle, qui est bien grave pour vous.
Jusqu'i present, nous avons donnie chacun les secours qui
leur etaient necessaires, et nous avons laiss4 h MM. les pretres
soldats, quien avaient besoin, les honoraires de leurs messes.
Je ne puis oublier qu'un boa nombre de Missionnaires actuellement sur le front sont prives du bonheur d'offrir le saint
sacrifice de la messe et peuvent avoir des besoins pariculiers; je les prie, comme je prie tons ceux qui oat des besoins
particuliers, de vouloir bien nous les faire connaitre, afin que
nous puissions y remsdier daas la mesure du possible. - De
grand coeur, nous avons donne des secours a ceux qui nous
en ont fait la juste demande, et nous voulons agir de mime
a Fl'gard de tons, car tous ont droit a notre charit6.
Pour faciliter ces relations charitables, nous avons pens6
qu'il serait utile de d6signer quelqu'un qui fitt charg6 de les
entretenir. M. Verdier, assistant de la Congr6gation, et
M. Kieffer, directeur du seminaire, out acceptC volontiers ce
consolant ministere : l'un pour MM. les pretres et les coadjuteurs anciens, l'autre pour nos chers freres etudiants, seminaristes et coadjuteurs non biennistes. Je vous engage a vous
adresser h eux, avec confiance.
Puisse Notre-Seigneur continuer 5 vous protiger et a
repandre sur vous tous ses plus abondantes benddictions!
Je demeure en l'amour de Notre-Seigneur et de son Immaculee Mere,
I
Votre tout affectueusement devoue,
A. LOUWYCK,

i. p. d. 1. M. Vic. gin.

28 mai. - En remplacement de la sceur Froidefond,
qui termine son triennat d'officiere, I'assemble r6unie
a la rue du Bac a nommý la sceur Collet, qui 6tait sceur
servante de Fontenay-le-Comte.
5 juin. - La grande basilique de Notre-Dame de
Paris, recevant aujourd'hui Ia soci6te qu'on appelle
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les Amis de l'art liturgique, lui a fait une reception fort
gracieuse. D'abord, elle a ouvert toutes ses armoires,
elle a montr6 tous ses tresors, ce qu'elle fait fort rarement. Les heureux mortels qui furent presents purent
voir tout a leur aise la chasuble portee a la messe du
sacre de Napoleon par le pape Pie VII (1804), l'ornement rouge confectionn6 avec les manteaux imperiaux
du sacre (1814-1815), l'ostensoir donn6 par le roi
Louis XVIII (1823), l'ornement de drap d'or donne par

le roi Charles X (I825), la statue d'argent de la sainte
Vierge, don de Charles X (1826), 1'ornement de drap
d'or donn6 par le roi Louis-Philippe (1837), l'ornement de velours noir donn6 par le meme en 1840,
I'6tole pastorale du pape Pie IX, 'ornement blanc
donn6 par Napoleon III (1856), nous ne citons que les
principaux. Le tr6sor de Notre-Dame renferme d'autres
objets qui ne sont ni en or ni en argent, mais qui nous
sont plus chers que les plus belles choses : un gros
morceau de la vraie croix, un des clous de la cyoix de
Notre-Seigneur et la couronne d'epines du divin Sauveur; les enfants de saint Vincent s'arrktent avec un
respect affectueux devant la croix que portait notre
bienheureux Pere lorsqu'il assista Louis XIII mourant
et la croix dont se servait le Pere des Missionnaires
dans ses courses apostoliques.
La visite achevie, on admire la merveilleuse basilique. Elle date du treizime si&cle. Elle a vu les 6tats
generaux de 13o2, le couronnement de Marie Stuart
en 156o, elle a entendu saint Francois de Sales en
1602, Louis XIII y a prononc6 son veu c6lebre en 1638,
Bossuet a fait retentir les bchos de la vokte de sa voix
qui tombait -et de son ardeur qui s'bteignait lors des
fun'railles du grand Conde, le Concordat y a et inaugur6 en 1802, Napoleon couronne en 1804, et, depuis,
Lacordaire, Ravignan, Monsabr6 et le P. Janvier y
5s
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groupent des milliers d'hommes. C'est une merveille.
Elle a 127 metres de long, 4 8 de large, 34 de haut;
elle possede cinq nefs, de belles tribunes, trois rosaces
qu'on ne se lasse pas d'admirer; elle est soutenue par
quatre-vingt-trois colonnes, elle renferme des monaments, des statues, des bas-reliefs curienx; mentionnons la chapelle de Saint-Vincent-de-Paul, dans la
cinqui:me travee de gauche; il 4tait juste que notre
saint Fondateur qui y vint si souvent et qui y envoya
plusieurs fois ses enfants euit une petite place dans Ia
cour d'honneur de la Reine du ciel; la chapelle renferme une statue du saint par de Chaume.
C'est assez contempli; &coutons la belle musique
francaise qui s'echappe du grand orgue de Cliquot;
restauri par Cavailh,-Coll, il ne compte pas moins de
5 266 tuyaux et 86 jeux; nous entendons successivement de la main de Sergent, Gigout et Dupri les morceaux les plus celbres de Marchand, Couperin, Boelmann, Saint-Saens, Guilmant, CUsar Frank.
Un Dominicain dit quelques mots et le salut commence, execute par la maitrise de Notre-Dame et la
manecanterie. C'est nn ravissement; il n'y a que I'1glise
catholique qui puisse donner des joies aussi douces,
aussi suaves.
En sortant, jetons un coup-d'oeil sur l'ext6rieur de
la basilique. L'entree principale offre quatre 6tages;
d'abord, trois portes devant lesquelles s'arrEte toujoursle plus modeste ouvrier qui les a regardees cent fois
et qui les regarde toujours, tellement ces statues, ces
scenes du jugement dernier, de la vie de la Vierge
sont belles et parfois malicieuses.
Au second 6tage, c'est la galerie des Rois; au troisiime, la galerie de la Vierge; au quatrieme, les tours
qui s'ilevent a 68 metres et qui renferment le fameux
bourdon qui pese 13 ooo kilogrammes.

-

809 -

Contournons l'6diice et nous admirerons une fort
de pierres, de gargouilles, d'anges, de diablotins, de
contreforts, deux autres portails, une fecbhe de
95 metres. Monument incomparable. C'est de la qu'est
sortie en 183o la derniire procession qu'a vue Paris, la
procession qui transporta les restes de saint Vincent
depuis la grande basilique de Notre-Dame jusqu'a la
petite chapelle de la rue de Sevres, 95.
15 juin. - La f~te du Sacs-Cceur a rev6tu cette ann6e
un cachet particulier. Les 6evques francais out fait
vceu de c6l6brer desormais cette fete le vendredi qui
suit l'octaye du Saint-Sacrement sans la renvoyer an
dimanche suivant comme cela se faisait assez gineralement. De plus, c'etait le jour fixi pour la consecration de tous les soldats catholiques allibs.
Nous avons c6Clbr6 aussi solennellement que possible cette fete toachante.
II va de soi que c'est surtout a Montmartre que la
fete a 6t6 belle. On dit qu'une circulaire ministerielle
avait mis des entraves a la participation des soldats ,
cette solennite; elle n'a pas 6te observye scrupoleusement, car Monseigneur ne put s'empecher de faire
remarquer qu'il n'avait jamais va tant de soldats et surtout d'offcciers dansil'6glise da Sacr6-Cceur. De fait,
on ne voit que des soldats; quand la procession fera
le tour de 1'6glise, on apercevra bien quelques civils
et quelques femmes dans les chapelles latarales et on
entendra bien de temps en temps les chants de la foule
du dehors qui, ne pouvant entrer, s'associe comme elle
peut a la cre'monie de l'intbrieur par des cautiques;
mais la grande nef, une partie des nefs lat&rales
regorgent de soldats. Pourquoi done la c6remonie
a-t-elle dure trois heures pleines?
C'est d'abord le chant des vbpres ex6cute par les voix
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males d'un grand nombre de pr&res qui emplissent It
sanctuaire et auxquels s'associent nos vaillants soldats.
C'est ensuite un beau discours du P. Baret; alors
Monseigneur explique le voeu que l'6piscopat francais
fait en ce jour, il commente 1'acte de consecration des
soldats et alors, minute saisissante, on entend un
bruit puissant qui monte jusqu'a la vofte et qui se r6pand dans tous les coins de 1'6glise, ce sont les officiers, sous-officiers et soldats qui affirment la royauti
de Jesus-Christ. On se serait cru au moyen age, a une
c&irmonie d'un sacre; il ne manquait que les trompettes; les croix de guerre qui ornaient la poitrine de
ces braves, les nobles blessures qui se dissimulaient
mal sous des habits qui avaient vu les tranchies, tout
cela rappelait a sa facon la pourpre des anciens ornements, l'or des vieilles 6pees et la soie des antiques
banniires. Nos poilus du vingtieme siecle se sentaient
alors les successeurs des chevaliers du moyen age.
Ils n'ont pas cri6 : Moitjoie, Saint Denys!; mais apres
la grande benediction donn6e sur le perron A Paris
6tendu aux pieds de Montmartre, le cri a Vive le
Christ qui aime les Francs! &6taitdans tons les coeurs.
19 juix. - Assemble giinrale des patronages, dont
un grand nombre sont dirig6s par les Filles de la
Charit6. La caracteristique de cette assemblee, c'est
qu'on a reconnu officiellement la grande utiliti des
syndicats, et le cardinal lui-meme a engag6 les directrices des patronages a dirigerr'elite de leurs enfants
soit an Syndicat de la rue de 1'Abbaye, 3, dont nos
sours ont la direction, soit au Syndicat de la rue de
Shze, n° 4; on peut constater par ce fait I'immense
progrbs qu'a fait l'oeuvre des syndicats dans l'opinion.
publique. C'est justice; car le groupementdes artisans
en corporations remonte a la plus haute antiquit ; I

--811 toutes les 6poques les ouvriers ont senti le besoin de
s'unir en h6tairies, colleges professionnels, communaut6s de travailleurs, associations, corporations, confr6ries et 1'Iglise a toujours eu soin d'encourager ce
mouvement et de le sanctifier par les patrons c6lestes
donn6s A ces associations, par les fetes religieuses organisees a leur intention, par les instructions approprides a l'6tat d'esprit des travailleurs. Un des maux
de la R6volution a etC d'effacer d'un trait de plume
cette organisation des corps de m6tiers. Mais ce qui est
naturel ne pent longtemps 6.tre comprimi. Les associations se reformerent aussit6t, petit a petit, in fraudem
legis, et lorsque la loi permit les syndicats et les associations, il en existait un tres grand. nombre; on en
comptait rien qu't Paris 185 groupant 25 o000 adh6rents avant le vote qui les reconnait legalement.
Depuis, le nombre s'est consid6rablement accru et,
au i" janvier 1914, le chiffre officiel est de 16713 avec
un effectif de 2 510283 membres pour la France.
Quelle force puissante pour 1'iglise si tous ces syndicats 6taient religieux! I1 y a quelques annees une
humble Fille de la Charitt se mit a -'ceuvre et commen4a les syndicats de la rue de l'Abbaye. L'gglise
reconnait publiquement aujourd'hui l'utilit6 de cette
entreprise par la d6claration que nous avons rapportee
tout a l'heure du cardinal Amette et par l'appel et
1'invitation que Son Eminence nous adresse.
23, 24, 25, 26 juin. - Exposition de tCEuvre aposlolique, tout pres de chez nous, dans la rue de Sivres.
L'(Euvre apostolique a Wt~fond6e en 1838; elle est
6tablie dans plus de soixante villes de France. Le
Souverain Pontife fa placle sous son autoriti immidiate. II a dicrdit que le Sidge de l'CEuvre apostolique
seraitfixi 4 Paris et que son Directeur general serait
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nomm6 par Son Eminence le Cardinal Prefet de la
Propagande.
Cette oeuvre a poor but de cooperer a l'extension de
la Foi dans les pays infid&les; elle est, suivant I'expression mime du Souverain Pontife, I'auxiliaireet Il
compliment de liEuvre de la Propagation de la Foi.

Celle-ci donne aux missionnaires 1'argent qui ieur est
necessaire; 1'CEuvre apostolique leur donne tous les
objets dont ils out besoin pour leur ministere sacr6.
L'CEuvre apostolique favorise, en outre, autant
qu'elle le peut, les vocations indigenes des jeunes inidlies convertis et contribue aux frais de leur education dans les seminaires.
L'CEuvre apostolique vient, chaque aanie, en aide
a pros de deux mille missionnaires.
Elle a pour organe un bulletin mensuel. Nous y
avons la avec intir&t dans ces derniers temps des articles de Mgr Clerc-Renand, de Mgr Geurts et de
linfatigable M. Baeteman. Nous recommandons en
particulier 1'empoignant appel de ce dernier intitul6 :
Si! Si! Quand mime de f&vrier 1917. Le Bulletin a

commence une serie de monographies sur les congr6gations de Missionnaires.
UCEuvre apostolique organise tous les mois une
reunion & Saint-Germain-des-Pr6s. Les missionnaires
y racontent leurs travaux et y exposent leurs besoins.
Des ouvroirs travaillent pour I'oeuvre et l'exposition
a laquelle nous 6tions invites avait pour but de faire
constater que ces ouvroirs ne ch6ment pas.
L'exposition se tient dans I'ancienne chapelle des
J4suites, vaste et bel difice, de style gothique.
A l'entr6e, on nous invite Ajeter un coup d'oeil sur
le diorama de Casablanca. C'est vite fait et nous voici
en pr6sence des ornements qui tapissent la chapelle
du haut en has, de long en large. Toutes les couleurs
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de I'arc-en-ciel se sont donne rendez-vous. C'est une
profusion de dentelles, de broderies, de- soie, de velours, de satin, de tulle.
Toutes les plantes de la creation apportent leur
hommage an Dieu de 1'Eucharistie. Voici de la vigne
vierge sur un conop6, des branches de gui, des iris
jaunes, des 6 pis sur des chasubles, des raisins, des
pavots, des roses sur des dalmatiques, des primev6res,
des chrysanthemes, des hortensias sur des chapes, des
lis, des violettes, des bluets, du lierre sur des voiles
humeraux. II y a des ornements de differents styles;
il y a du linge en quantit6.
Sur le maitre-autel qui resplendit comme un soleil
couchant, plusieurs rangees d'ostensoirs, de calices,
de ciboires, de pathnes attirent obstinement les
regards.
D'oi viennent tons ces objets? Des differentes parties
de la France, du Nord et du Sud, de 1lEst et de l'Ouest;
nous avons remarqui plusieurs envois faits par des
maisons des Filles de la Charit6 soit de Paris, soit de la
province; n'itant pas connaisseur .nous ne pouvons
appr6cier la valeur de ces objets; nous empruntons au
Bulletin de l'CEuvre apostolique (aoit 1917, p. 15)
1'appreciation portte sur un ornement fait chez les
soeurs de la Charit6 de la rue Monceau: 1IIme faut
citer avec un hommage de grande admiration l'ornement de la Victoire, ainsi nomm6 par une mission
pour laquelle il nous fut donn6. C'est une merveille....
Une chasuble et deux dalmatiquesde satin blanc brodi
d'or, qui dipassent peut-etre en beaut6 les fameux
ornements offerts au Saint-Sepulcre par la couronne
d'Espagne. La chasuble est de forme romaine, les dalmatiques.ont les demi-manches. En m6daillon, dans
la croix, est brodCe une superbe t6te de Christ a la
Cene. Sur les trois pieces, un semis de petites croix
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de Malte brodees en or. Pour moi cet ornement resume
la perfection du gofit et de 1'execution. ,
Mentionnons encore les. ornements aux multiples
couleurs, aux formes variees qui sont envoyes par
Fouvroir Quand meme; A ce titre guerrier et chevaleresque on reconnaitra l'influence d'un de nos missionnaires des pays noirs, actuellement sur le front et qui
a su par son activite donner la vie et le mouvement i
un ouvroir de Nancy, malgre les bombardements auxquels est exposee la capitale de Ia Lorraine.
Au milieu de toutes ces beaut6s, on a dress6 une
case du Haut-Congo, une hutte d'Abyssinie.
Tous les jours, dans 1'aprbs-midi, un Missionnaire
donne une conference avec projections.
Le dernier jour, son Eminence le Cardinalvint encourager par sa presence les d6vou6es directrices de
1'CEuvre et des ouvroirs A perseverer dans leur coop6ration a 1'6vangelisation des infidiles.
Une grande carte des missions secourues par I'oeuvre
itait affich6e sur les murs d'un des bas-c6tes; nous
avons pu constater avec joie (et nous en t6moignons
notre reconnaissance a I'(Euvre) que la Congr6gation
de la Mission n'6tait pas oubli6e dans la distribution
des objets du culte.
24 juin. -

Fite de saixt Jean-Baptiste. Des mains

pieuses fleurissent toujours latombe du Tris Honore
Pire Jean-Baptiste Etienne, qui se trouve dans
le sanctuaire de notre chapelle. C'est bien; le PKre
Etienne a tant fait pour la double famille de saint Vincent et pour la Maison-Mere en particulier, comme cela
-est racont6 plus loin, que, si ses enfants l'oubliaient,

les pierres crieraient pour nous rappeler le devoir de
la reconnaissance.
27 juin. -

Cl6ture du quatorzi'me congris JeaxMe
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d'Arc, qui a dur6 trois jours et qui a 6tC successivement presid6 par Mgr Odelin, Mgr Baudrillart et le
cardinal Amette. Comme toujours on a trbs bien parlb
et on a dit des choses tres utiles et tres interessantes:
je note au passage ce qui pent concerner la double
famille de saint Vincent: le premier jour les rapports
sur l'education de la volodnt, sur l'iducationphysique,
sur le corps et Iesprit contiennent des apercus tres pratiques pour les orphelinats; le rapport sur les enuemis
de la grande famille pourrait etre lu dans les r6unions
de Meres chr6tiennes. Le P. Gillet a fait une communication sur la renovation du tkidtre et de la littirature
qui aurait interess6 ceux de nos confreres qui s'occupent de I'enseignement secondaire.
Le second jour, parmi d'autresrapports qui ont moins
d'utilit6 pour nous, je crois que les considerations sur
la femme dansles bureaux, sur les missions de midi, sur

le travail aux champs, auraient plu beauccup & celles
de nos sceurs qui s'occupent de jeunes filles externes
ou internes.
Le troisieme jour on a trait6 des questions d'une
port6e plus g6nirale qui ne rentrent pas dans notre
cadre.
i" juillet. - M. Fontaine nous apporte de Rome
les premiers exemplaires du Codex juris canonici, dtntapere a nobis desideratus. Toutes les conversations
roulent sur le Code; chacun fait part de ses d6couvertes; on 6tudie surtout le chapitre des religieux. II
serait pr6maturk de dire ici ce qui nous concerne dansce code; il faut laisser ce soin i nos Supirieurs et aux
Assembl6es genarales.
2 juillet. - M. le Vicaire G6naral quitte la MaisonMere avec M. Veneziani et la maison de Bordeaux
sera pendant quinze jours.un petit Saint-Lazare.

4 juillet. -

au-dessus
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Nous avons arbor6 le drapeau national

de la porte d'entr6e; c'est pour feter

l'arrivee A Paris du premier d6tachement am6ricain
venu des Etats-Unis. En souvenir de l'aide que leur
apporta autrefois La Fayette, le d6tachement est allk
faire une visite au cimetitre de Picpus oh reposent

les restes de ce grand homme. La premiere parole
d'un des chefs du d6tachement a 6ti celle-ci: t La
Fayette, nous voilk ! , Ce cimetiere de Picpus, enclos

dans la maison des religieuses des Sacres-Cceurs de
Jesus et de Marie et de 1'Adoration perpetuelle, renferme un certain nombre de tombes chires aux cbr&tiens comme celle de Montalembert, mais surtout ii
contient les restes mortels de x 300 victimes de la Revolution, guillotinees a la barriire du Tr6ne, parmi lesquellesles seizebienheureuses carmelites de Compiegne
martyrisies le 17 juillet 1794. Une chapelle expiatoire
a 4te construite en leur souvenir et les noms des victimes sont grav6s a I'intirieur sur des plaques de
marbre.
6 juillet. - Un homme meurt subitement h notre
salle des reliques pendant qu'il se confessait. On eut
toutes les peines du monde a 6tablir son identiti et son
adresse; le cadavre resta quelque temps expose a la
salle des reliques puis A la salle mortuaire et enfin
fort tard dans la soiree on vint le prendre pour le
transporter a la Morgue.
I I juillet. - Les nembres de la commission du Vieux
Paris parmi lesquels se trouvaient M. Bonnier, inspecteur general des services d'architecture; M. PoRte,
directeur de la bibliotheque de Paris; MM. Perin,
Imbert, architectes, etc., sont venus dans notre mai-son pour voir ce qui restait de I'ancien h6tel de Lorges.
I1 est int&ressant pour ceux qui connaissent la
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Maison-Mere de savoir aussi exactement que possible
ce qu'6tait l'h6tel de Lorges avant de voir ce qui en
est rest6. Nous avons a ce sujet des plans qui nous
donnent tous les renseignements desirables; nous en
reproduisons trois qui ont 6t6 photographies par
M. Br6taudeau, archiviste, Pretre de la Mission, mort
il y a quelques annies. On les trouvera plus loin a
1'article sur la Maison-Mire.
Le plan I nous montre I'h6tel de Lorges tel qu'il
,tait en 1763; a la place des' parloirs actuels se trouvaient l'office, le garde-manger; a la place de la chapelle, I'6curie et les remises; dans le bitiment central,
au rez-de-chauss6e, quatre grandes pikces remplacaient
la sacristie et les deux chambres d'6veque; a remarquer le grand salon qui a &6 partag6 maintenant en
trois, un vestibule et deux antichambres; le corridor
qui longe les chambres des e6vques et l'escalier qui
part de la porte de la sacristie n'existaient pas; ce qui
est actuellement le sanctuaire de la chapeile 6tait une
chambre; au lieu du grand escalier monumental qui
part de la porte de la salle des pr6tres il y en avait
un plus restreint dans la cage des cabinets actuels, ;.
la place du refectoire actuel deux chambres et antichambres.
Considkrons maintenant le plan 2, qui nous montre
l'h6tel de Lorges en 1818 alors que nos premiers confreres l'occupaient. Une petite chapelle remplace les
ecuries, mais elle atteint a peine le milieu du cheeur;
la cuisine et le r6fectoire se trouvent a la place des
parloirs.
Le plan 3 montre dans la partie superieure une
coupe en longueur des constructions et dans la partie
inferieure la facade donnant sur la rue de Sevres.
Les membres de la Commission du Vieux Paris qui
connaissaient sans doute pour Ia plupart tous ces
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details, constaterent que i'h6tel de Lorges avait Wt
profondement modifi, on peut m&me dire compltement transformr , et qu'il n'en restait plus guare que
les murs. La facade qui donne sar la coar d'honaea•
a itt.changie, les fenktres out ti mrises en hamonie avec le style du cloitre qui longe les parloirs, Ce
qui donne A notre cour d'honneur an aspect artistique sans &trerecherch6. La facade qui donne sur It
jardin a moms souffert.
Ces messieurs out visiti avec int&r6t le salon vert et
le salon rouge; ils out admire les portes de ces
salons qui sont remarquables par lear antiquiti et par
les bouquets et guirlandes de roses sculptees qu'elles
pr6sentent. 11s ont profit6 de leur presence pdbr
jeter an coup d'ceil sur les tableaux de frere Frangois
qui leur ont paru l'cuvre d'un artiste reel; le cracifix
qui se trouve dans la salle des pretres ou des assemblies a attire leur attention ainsi que les grands
tableaux reproduisant des scenes de la vie de saint
Vincent; M. Coste lear a montre les lettres autographes que nous avons de notre saint fondateur; la
visite s'est termin6e par le tableau de notre bienheareox Pere qui se trouve a la sacristie.
14 jillet. -

La Fite nationalea laquelle nous nous

associons en arborant le drapeau tricolore, offre cette
annie une attraction nouvelle. Le president de la
Ripublique doit passer en r-vue les drapeaux qni
symbolisent la patrie et autour desquels nos vaillants
meurent glorieusement sur le front. Elles sent done
venues A Paris, ces sublimes loques, trouees, dCchirkes par les balles et les obus et elles ont dfil6 dans
la capitale avec, chacune, une garde d'honneur compos6e de soldats m6daill6s, parmi lesquels un de nos
freres coadjuteurs, le frbre Marius Vincent. La foule
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est dense et I'enthousiasme indescriptible. Heureux
ceux qui ont pu voir! Beaucoup se sont munis
d'6chelles, de chaises, de tables; d'autres achttent a
un bon prix une place sur les voitures; les jeunes gens sont grimpbs sur les arbres, accroch6s aux
r6verberes; les fenetres regorgent de monde; quant
aux trottoirs, n'en parlons pas. Un orphelinat de nos
sceurs est a c6t6 de moi; les pauvres enfants ne voient
rien, n'importe, ils entendent les clairons, les fanfares, les cris, les roulements des canons, les sabots
des clievaux, et puis, comme le dit une bonne vieille,
ma voisine : a On n'est pas venu pour nous, on est
venu pour eux, pour leur faire plaisir, pour leur dire
qu'on les aime; ils meritent bien cela, eux, qui
meurent pour nous. »
Le d6fil des troupes et des drapeaux commence;
ceux qui voient expliquent a ceux qui ne voient pas;
les soldats ont Fair grave; on sent que leurs yeux
sont encore remplis des visions du front; cependant
un bon sourire se peint sur leurs visages quand les
acclamations redoublent, quand les fleurs tombent
plus abondantes. Au-dessus d'eux, des avions
6voluent.
A onze heures, la revue est termin6e, les soldats
rejoignent leurs quartiers et la foule se disperse; des
groupes se forment autour des statues de Jeanne
d'Arc, de Strasbourg, de Lille.
L'apres-midi, ayant I'occasion de passer pres d'une
6glise, un pretre voit du monde qui stationne, qui
tourne, qui essaye d'entret : les portes sont fermnes et
quelqu'un fait cette r6flexion : t Est-ce que l'iglise
d6fend de prier le 14 juillet ? , Le pretre repond
que sans doute le sacristain a voulu lui aussi jouir de
la fete et qu'il a trouv6 plus simple de mettre les clefs
dans sa poche; il est oblig6 cependant d'avouer qu'il
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eat 6tC mieux qu'il se privat et qu'il n'empichat pas
ainsi une foule de braves gens de prier pour la
France, meme le 14 juillet.
15 juillet. - Dans la salle des fetes de la rue des
Saints-Peres, une exposition d'apprentissage a eti
organisee par treize icoles professionelles presque

toutes dirigees par les Filles de la Charite.
Mgr Odelin, M. Lerolle, deput- de Paris, M. le
chanoine Dupin, apres avoir fait une visite a chaque
comptoir, montent sur I'estrade et la distribution des
prix commence. Nous ne nous attarderons pas aux
chants, aux declamations, aux morceaux de violon,
de piano, etc., mais pour rester pratiques, nous donnerons quelques extraits du rapport qui intbressera
certainement les Filles de la Charit6 puisque, aussi
bien, c'est de leurs ecoles qu'il s'agit.
Le premier concours, dit d'essai, date de 1915. 11 devait surtout renseigner sur lavaleur professionnelle des ecoles et des
61eves.

Quatorze &colesfirent concourir cent trente-buit apprenties.
Dans 1'ensemble, les risultats furent satisfaisants, et le desir
de progresser, general.
Des la premiere annee, des livrets de caisse d'dpargne ont
€ti d6cern6s: 35 livrets de 5 francs, io francs on 2o francs,
selon 1'ann6e d'apprentissage.
Au point.de vue professionnel, le Comit6 des &coles, par
l'intermidiaire de sa ddvou•e et inteUigente pr6sidente, fit
appel aux syndicats professionnels f6minins catholiques,
5, rue de 1'Abbaye. Bien volontiers, ceux-ci mirent au service
des jeunes travailleuses parisiennes les competences n6cessaires, poss6dant la technique et la pratique du m6tier, ainsi

que les titres officiels. C'est ainsi que le jury d'examen fat
formA.
Le concours priparatoire de 1915 eut d'heureux effets sur
celui de t916. Des la rentree, un programme complet d'apprentissage fut envoy4 dans toutes les ecoles oi les cours
professionnels se multiplibrent, malgre la guerre, grace k de
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ginereuses subventions du comitd et le programme fat appliquE

presque partout.
En juillet 1916, dix-sept ecoles envoybrent au concours
260 apprenties, qui, par leurs points, obtinrent 75 livrets de
caisse d'6pargne.
Des 6preuves pratiques (6liminatoires) sont toujours impos6es au concours; une 6preuve thdorique est obligatoire
depuis 1917.
Les ii et 12 juillet 1917, quinze dcoles presenterent
227 apprenties. Ces jeunes filles exercent diffdrentes professions: une centaine sont lingbres; 66 confectionneuses;
23 brodeuses; 15 giletieres; 22 repasseuses. Elles appartiennent a'quinze icoles dont douze dirigies par les Filles de
la Charitd.
constatds pour le travail,
ct6
Des progres tres reels ont
surtout pour les giletieres de premiere annie et les confectionneuses de deuxibme annie.
L'6preuve theorique de coupe, qui effrayait un certain
nombre d'apprenties, a et6 bonne pour la plupart.
Le comit cdes ecoles professionnelles est heureux de pouvoir decerner beaucoup de livrets de caisse d'6pargne pour le
concours de 1917.
49 livrets de 5 francs pour la i" annie d'apprentissage;
2
de o
29
3
de 2o
22
Pour la premiere fois, des bourses d'apprentissage sont
attribuees aux apprenties les mieux notdes.
2 bourses de soo francs A deux 6lMves, l'une de la rue CaulaincouAt, l'autre de la rue Jean-C ttin; i bourses de So francs;
5 bourses de 25 francs.
Exprimons le vceu de voir se ddvelopper et s'6tendre le plus
possible l'oeuvre commencie. Ce sera, nous en sommes convaincus, pour le plus grand bien des jeunes ouvrieres catholiques; ce sera aussi travailler efficacement au relvement
dconomique de notre cher pays!

Nous voudrions pouvoir reproduir le discours de
M. le d6put6 Lerolle; il serait a faire lire dans les
6coles professionnelles des sceurs, mais la-place qu'on

nous obligea d'occuper nous emplcha absolument
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de prendre les notes qui auraient soulag6 notre memoire et nous ne pourrions actuellement que donner
un squelette qu'il vaut mieux ne pas faire passer devant
les yeux de nos lecteurs.
16 juillet. - M. le Vicaire gienral rentre aujourd'hui de son petit voyage dans le Sud-Ouest.
17 juillet. -

Sa Grandeur Mgr Chesnelong converse

aimablement avec nous en r6creation et vient s'agenouiller humblemei.t dans notre salle d'oraison pour
la priere du soir.
19 juillet. -

M. le Vicaire gn&aral officie; beau-

coup de confreres mobilises viennent ce16brer leur
Pere; malgre cela les chants sont maigres; ce ne sera
bientot plus qu'un souffle, car le choeur des chantres
s'6claircit de plus en plus.
A Clichy, notre saint fondateur est c6lebr6 plus
solennellement, il y a une octave de messes et de predications; la plupart des paroisses y vont en pMlerinage. C'est Mgr Henry, vicaire gneral de Verdun,
qui est I'orateur de l'octave.
Le dimanche 22 juillet avait lieu la cl6ture de ces
fetes. A vapres, tout le monde chante, lentement, avec
ensemble; manifestement si l'on veut que le peuple
s'intiresse, il faut le faire chanter; le boa curd, qui
est chanoine, aime tant les enfants de saint Vincent
que des qu'il en aper<oit dans son 6glise, il les prend
par la main et les oblige " monter plus haut.
25 juillet. -

En rdponse a un t6lgramme que

M. le Vicaire g6n6ral avait envoye pour exprimer ses
voeux de bonne fete au Souverain Pontife, le cardinal
Gasparri r6pond par la dep&che suivante : <<Saint-Pere
particulibrement sensible aux hommages et voeux de
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pi6et filiale de la double famille de saint Vincent de
Paul, remercie et.bnit de coeur. ,
26 juillet. - M. Rigaud, qui remplit les fonctions
d'administrateur de notre ambulance de Gentilly et
qui se devoue pour les pauvres blesses, nous parle
aujourd'hui a la chapelle de la rue du Bac du d6vouement de saint Vincent; il rappelle les principaux actes
de ce d6vouement; il en montre les sources, qui sont
le crucifix et l'eucharistie; il nous fait p6nitrer dans
Ie coeur de netre bienheureux Pere, si dur pour luimeme, si maternel pour les autres; les deux principales
attitudes sous lesquelles on repr6sente saint Vincent,
r6sument toute la conference: saint Vincent avec des
enfants, c'est le devouement en acte; saint Vincent
regardant le crucifix, c'est le d6vouement puis6 en Dieu.
27 iuillet. - Pendant que nos jeunes gens se dirigent
toute vapeur vers Dax oi its vont prendre de 16gitimes vacances, un avion ennemi survole Paris et lance
six bombes qui ont fait quelques d.gits mat6riels et
trois bless6s. L'alerte a 6t6 donn6e A onze heures un
quart du soir; aussit6t tous ceux qui ne dorment pas
de mettre le nez a la fen&tre; on apergoit des itoiles
filantes qui 6voluent dans toutes les directions.
.

28 juillet. - Rp6tition de ce qui s'est fait la veille,
sauf qu'on ne signale pas de bombe qui air 6clat6
dans Paris ou dans la banlieue.
29 juillet. - 1I y a trois ans d6jt que le Pere Fiat
cessait la vie active de Marthe pour mener la vie contemplative de Madeleine.
31 juillet. - Le troisieme anniver'saire de l'election
du Ptre Villette provoque dans les Ames des pensses
graves et s&rieuses dont les conversations d'aujour-
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d'hui se ressentent. L'idee dominante est qu'il fat
mettre en Dien toute notre esperance, vivre a 'easeigne de la confiance en Dieu, suivant la pittoresque
expression de saint Vincent.

LES MISSIONNAIRES ET LA GUERRE

LES AUMONIERS
Lettre de M. CONSTANT, Pritre de la Mission, axmsnier militaire, a M. ROBERT, secaetaire de la Congrigation.
21 mxi 1917.
MONSIEUR ET BIEN CHER CONFRERE,

La grdce de A'otre-Seigxeur soit avec xnos pour jfanir!
Les usines qui avaient travaill, en vue des tirs de la
Noel ont recommence pour Piques. D'autres, comme
la rue Geoffroy-Saint-Hilaire, a Paris, La Bastide de
Bordeaux, et toutes les 6coles des sceurs de l'Immacunle-Conception a Bordeaux, sont venues s'ajouter
aux premieres. Risultat, trois mille obus contre le
cafard sous forme a d'ceufs de Paques ,. La blague
a tabac qui servait d'enveloppe on mieux de coquille
a chacun de ces ceufs, portait I'inscription suivante:
Ft-TE DE PAQUES 1917

La troisieme de la guerre!
Fasse Dien qu'elle soit la derniere!

Souvenir et vceu
d'une enfant de... X...
a un soldat prenant la garde ce jour aux avant-postes,
par I'intermidiaire de M. IAum6nier.
Vu et transmis:

La Supiriesfe.
Nom et adress.
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Et les Superieures qui avaient vu et transmis ont
regu quantit6 de lettres A transmettrd.
( Toutes, m'6crit l'une d'elles, nous disaient la joie
caus&e par 1'agreable surprise en termes forts d6licats
et reconnaissants. Un de vos chers poilus a eu la
bonne inspiration de photographier la distribution
des petits colis. C'est une scene charmante, mais nous
n'avons eu qu'une dizaine d'exemplaires. n
La statue de Jeanne d'Arc est arrivie sans encombre
jusqu'A Dannemarie. Nous l'avons b6nite et installe
solennellement hier en presence d'un millier d'assis-

tants militaires et civils. Les jeunes Alsaciennes avaient
revetu le costume du pays avec les grands nceuds
moires pour feter Jehanne la Lorraine. Elles ont execute delicieusement et sans accent qui sente le Rhin,
les cantiques de M. Praneuf.
Pareille c6remonie, a 6 kilometres des Allemands,
dans une 6glise oi ils envoient de tqmps en temps
quelques 240, a du 6tre agr6able a la Bienheureuse
guerriere.
Maintenant il me sera doux de retrouver son image
chaque soir lorsque je rentre des tranchbes pour faire
ici le mois de Marie.
Ce dernier exercice est tres suivi. Nous le faisons i
un autel de la sainte Vierge qui a recu en plein un
obus allemand.11 y a eu une breche dans le mur. Tout
le r6table est tomb6. Les pierres du gradin meme de
1'autel ont 6te bris6es. Seule la statue de la sainte
Vierge est restee intacte.
M. le Cure, effray6, s'en est a11i dans une annexe.
Je lui ai demand6 la permission de n'avoir pas peur
et de grouper tous les soirs ceux qui avaient confance
dans la sainte Vierge. Muni de son autorisation, j'ai
plante le drapeau du Sacrb-Coeur dans la br&che. De
chaque c6t6, reposant sur des decombres et inclines
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vers lui, des drapeaux d'Alsace. Au milieu, la statue
conserv&e comme par miracle.
Et chaque soir, la foule vient devant ce decor qui
me parait ideal pour un mois de Marie de guerre. On
prie et on chante en francais. Je lis une page de la
brochure de Paillart sur la t Midaille miraculeuse n
et je commente quelques instants. II me semble queje
n'ai jamais si bien compris tout le sens de la manifestation de la rue du Bac.
Tout le monde me demande brochures et midailles.,
J'en avais port6 mille. J'ai fait faillite.
A ma prochaine permission, j'essayerai de me munir
de nouveau.
A. CONSTANT.
Une enfant de Saint-Nicolas-du-Chardonnet qui avait fait

un envoi aux soldats de M. Constant a re;u d'un poilu le
sonnet suivant:
Dans la sape profonde, oi chaque nuit je veille

Attendant les blesses que je dois secourir,
Une image mes
r yeux revient toujours'pareille:
C'est un enfant blond que j'aime jusqu'a souffrir.
Pourtant, voil deux nuits, bien meilleure est ma veille
Au foyer, dont un jour il me fallut partir,
Je ne le revois plus, de sa levre vermeille,
Appeler son papa quii ne pent pas venir.
11 regarde, en riant, la seurette affair6e
Qui tricote un sachet et dit tres gravement .
4 Ce sont des chocolats que je mettrai dedans! Vous qui savez si bien rijouir ma pensee
Et mettre un peu de joie au cceur des combattants
Enfants! soyez binis parmi tons les enfants.
Aux Armies, Pques, 1917.

Nous avons d6jk donni deux citations

M. Constant. En voici une troisibme :
M. F'aum6nier CONSTANT. -

a l'armee de

Le 28 avril I917,-lors
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de I'ex6cution d'un coup de main-sur un bastion allemand, s'est porte dans la tranchee de depart au moment de l'attaque, a exalt- par sa presence et par ses
paroles le courage du d6tachement d'assaut. A prodigue ses soins aux blesses avec un admirable d6vouement et a dirig6 les recherches pour retrouver des
hommes ensevelis, malgrd un bombardement intense
de l'ennemi.
Voici une autre citation d'un denos confrbres, M. Thiveny,
aum6nier militaire :

Abbi TH9VENY. - Au front depuis le debut de la
campagne. Vivant de la vie des soldats et se malant
Seux dans la tranchbe et dans les postes de combat,
incarne aux yeux de tous la simplicitt et I'abn6gation
dans 1'accomplissement de sa mission d'aum6nier. Par
son experience parfaite des secteurs successifs de la
division, a toujours tet un guide volontaire des plus
precieux pour la releve des blesses sur le terrain, particuliirement au cours des combats d'avril.
UN POSTE DE SECOURS ENTRE CUMIkRES
ET LE MORT-HOMME
Par M. MONTaIL, aum6nier, Prttre de la Miss;on.

7 avril 1916.- Nous d6barquons sur la rive gauche
de la Meuse, pas loin de Dombasle. On fait la pause
dans un bois. Epuis6 et vomissant, je vois M. le major
qui me fait rester avec les cuisines. Le bataillon va.
prendre les tranch6es pendant la nuit. Je couche dans
un bois. Le 8 avril, je vais rejoindre les cuisines et y
passe la journee. On entend une tres vive canonnade
du c6te de Douaumont.
8 avril,- Me sentant A peu pres rtabli, je pars A
huit heures du soir pour les lignes. Nous traversons
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Chattancourt, A demi inond6s par les sources dont les
tuyaux sont crev6s. Le poste de secours est 6tabli ý la
gare, pres de la Meuse. Nous le quittons pour gagner
un nouveau poste en seconde ligne a 2o metres de la

premiere. Nous traversons Cumieres qui est presque
totalement detruit et a environ i kilometre nous p6n&-

trons dans le boyan. Notre promenade s'est effectu6e
sans autre accident que quelques prostrations. plat
lorsque les fus6es illuminant le paysage risquaient de
nous faire reperer.
9 avril. Dimanche. - Hier soir deux soldats polonais se sont rendus, annoncant une attaque prochaine.
La pr6paration doit commencer a minuit, et I'attaque
a cinq heures du matin. Pourtant la nuit se passe assez
paisiblement. Mais vers huit heures da matin, commence sur toutes nos lignes le marmitage des grands
jours. Notre poste de secours, ancien gourbi d'artilleurs, risiste victorieusement aux 77, io5 et 15o qui
pleuvent de tous c6tes et ne l'tpargnent pas. Rassures,
nous mangeons un peu vers midi, car sans doute le
travail ne va pas manquer. Tout a coup, je me sens
projeti en l'air. Une poussiere noire et une fum6e
icre envahissent le gourbi. On 6touffe et I'on n'entend
plus le bombardement. Le premier saisissement passe,
nous entendons des g6missements. Je me precipite le
premier et d6gage 0..., tombe sons le montant de la
porte, lourde poutre qui a &t6 violemment projetee a
l'int6rieur. Pendant que je le d6gage, ma main touche
le corps de P... que je n'avais point apercu dans la
fum&e, et qui parait mort. iH donne pourtant quelques

signes de vie et je puis lui donner Pextreme-onction
pendant qu'on emporte O... dans une sape assez profonde du voisinage. Je rejoinscelui-ci et lui donne les
derniers sacrements, en pleine connaissance, car il va
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mourir. Puis je m'evanouis un instant a cause de Ia
commotion. L'ouie ne revient que peu A peu, et le mal
de tete dure jusqu'a la nuit. Presque aussitot le bombardement cesse. Nous avions recu un des nombreux
et terribles raminnen a par lesquels les Allemands
terminaient leur preparation d'artilleriet. L'attaque
commence aussit6t; mais mes oreilles ne pergoivent
pas le cr6pitement des fusils et des mitrailleuses.
J'entends seulement I'6clatement des balles sur les
cailloux du boyau.. Un mtdecin commotionne a une
crise nerveuse et se sauve dans le boyan vers le poste
de commandement. Nous pensons bien ne plus le voir
vivant. Un infirmier qui I'a suivi un instant, voit les
Allemands debouchant de partout sur le N chasseurs.
Nous avons alors l'impression que nous allons etre
cern6s. et faits prisonniers. Nous nous y preparons
avec calme. On remet un peu d'ordre dans le poste
de secours et nous, attendons 1'ennemi, nous demandant si, avant de nous cueillir, le premier qui nous
verra ne nous lancera pas tout d'abord des grenades
sur la tate. Heureusement I'ennemi est arretd par une
contre-attaque de la 5Lcompagnie qui y perd plus
des deux tiers de son monde, y compris mon brave
sous-diacre, le caporal C..., qui, apres avoir en-.
train& son escouade, tombe a la renverse en arrivant
sur le parapet, frappe a mort. Les Allemands arrivent
done A I5o metres de nous, puis cessent, d'avancer.
On chasse les derniers d'un gourbi oi ils sont, en y
mettant le feu. Les blesses nous arrivent les uns apres
les autres. Is sont superbes de moral, ayant tu6 des
quantites d'Allemands. Ceux-ci, en effet, sont tomb6s
sur nous et ont &tZ arretes par nos fusils et nos mitrailleuses sur tout le front, sauf 1'extreme gauche qui, en
i. C'0tait un 21o, dont nous avons trouve les debris plus taxd.
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liaison avec le N', a Rt6 dibordee. Se voyant arret
chez nous, l'ennemi a alors glissi vers le N* qui cidait,
mais nos hommes le canardaient a l'envi et en ont fait
une hbeatombe. Les Allemands paraissaient ivres, mais
leur moral 6tait bon. Dibouchant du boyau, ils s'attendaient a une dizaine de metres pour se former par
quatre et avancer en tirant. C'etaient des chassears
qui se trouvaient devant les n6tres.
Toute la journ6e se passe a panser des blesses. Je
donne les sacrements a cinq d'entre eux sur une quarantaine. 11 y a, parait-il, une forte proportion de
morts, soit que les hommes aient &t6 ensevelis sous
leurs gourbis, soit qu'ils aient &t6 frapp6s a a tte
par les mitrailleuses en montant Ie parapet. Nous ne
mangeons pour ainsi dire pas de la journee, soutenus
par les nerfs. Je me couche dans la sape vers une
heure et demie du matin, benissant Dieu de m'avoir
preserve de la mort et de la captivite~dont nous avons
Wte si pres.
Io avril. - Lamatinie est entierement calme. On
tiraille sur les Allemands qui doivent passer ? decouvert
pour ravitailler ceux d'entre eux qui, i une cinquantaine de metres de notre poste de secours, occupent la premiere et la troisieme ligne du N' qui occupe encore
en partie la deuxieme ligne.
Malgr4 leurs pertes, nos hommes sont enchants :
il leur en couterait pen de mourir apres avoir si bien
etrill 1'ennemi. I e frere F... (des ecoles chr6tiennes)
a eti tue. Mon bon sous-diacre C..., du Puy-de-D6me,
a ete atteint an moment oiu il montait sur le parapet,
entrainant a la contre-attaque ses hommes qui h6sitaient. Z..., s6minariste breton, est bless6 mais peu
grievement. Le lieutenant P... est tue, ainsi que le
lieutenant D..., du Puy-de-D6me.
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Ii avril. - Dans la nuit, contre-attaque malheureuse du N* qui est a peu pros aneanti ou fait prisonnier, ainsi qu'une de nos compagnies qui le soutenait.
Le 16e forme ainsi. un saillant dont nous occupons
la pointe. Si done une vigoureuse contre-attaque
de nos troupes ne fait pas reculer l'ennemi, nous
ne saurions tarder & etre aniantis ou faits prisonniers sur les lignes que nous avons pourtant maintenues intactes jusqu'ici. Nos chasseurs sont admirables: le moral est merveilleux. Nous attendons avec
le plus grand calme les &v6nements. La nuit pric&dente, et souvent dans la journ6e, nos canons tirant
trop court, nous ont envoy6 de nombreuses rafales. Pas
d'accidents, heureusement. Les Allemands envoient
des , minnen n.
12 avril. -

Vers cinq heures du matin, les Allemands
attaquent les veilleurs du barrage A 60 metres de nous,
avec du liquide enflamme et des grenades. Nos
hommes ripostent heroiquement. Un mitrailleur du
94"est debout sur le parapet, faisant pleuvoir les grenades sur les assaillants. Malheureusement une batterie de 75- tirant trop court demoralise nos hommes
dont une douzaine sont tubs on blesses. On a beau
lancer des fusees, les artilleurs ne voient rien. Le
t6lephone n'est r6tabli que vers dix heures. Dans le
ravin en face, des renforts du N' ont hativement
creus6 une tranchee dans la nuit, face aux lignes
allemandes et retabli avec notre gauche, une liaison
coup6e depais deux jours. Mais les Allemands commencent a aarmiter le boyau. Tous ne sont pourtant
pas tues, car plus tard on voit beaucoup moins de
capotes horizon etendues sur la cr&te. Les bless6s ont
df se sauver en rampant, on bien se dissimuler dans
les trous de marmites.
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On nous apporte un bless6 allemand, 6tendu depuis
le g devant nos fils de fer; pansA, il boit et mange
avec satisfaction. II reconnait que, si les Allemands
s'obstinent a vouloir prendre Verdun, ils y passeront
tous. Nous avons et6 attaques par I'effectif de trois
regiments et de deux bataillons de chasseurs. On aurait
dit aux hommes, qu'apr:s la preparation d'artillerie,
ils n'auraient plus qu'a nous cueillir. II constate que le
N' a 6ti peu courageux, mais avoue que tous ceux
qui ont attaqu6 le' 16' ont et6 d6cimes. De fait, le 16'
et un bataillon du 94g sont les seules unites qui n'aient
rien perdu de leurs lignes et qui ont sauv6 la situation.
Deux nouveaux brancardiers sont tubs et un autre
bless6 par les obus de 75, dans leur gourbi.
Aujourd'hui est I'anniversaire de mon arriv&e au
front, a Braux-Sainte-Cohibre. Que Dieu soit beni!
que de graces! quelle protection!
13 avril. -

Ce matin, nos canons font un tir de

barrage de 75 et de 155 sur les lignes allemandes et
notamment sur une tranch6e creusee de nuit par eux.
Ce bombardement est terrible: la tranch6e est remplie
de lambeaux sanglants et de corps coucl6s les uns sur
les autres. De temps a autre,-un homme se lIve de cette
tranchee et court vers les lignes, mais nos veilleurs
ont vite fait de le coucher sur le terrain. Le soir, plusieurs Allemands se precipitent vers nos lignes. Sont-ce
des d6serteurs? On tire sur eux. Vers cinq heures, un
Allemand apeurd traverse le ravin en courant a perdre
haleine. Son bras droit parait bless6, sa main gauche
agite un mouchoir. Tout le monde est au parapet pour
le voir courir et une trainee de rires joyeux parcourt
la tranchee. Le malheureux se terre dans un gourbi.
On lui fait signe de venir : il h6site, sort la t&te, puis
le ventre comme une pauvre bete- traquee. Enfin, on
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le voit sortir et courir a notre tranchte. C'est l'incident
tragi-comique de la journ&e. Vers'six heures, une
belle chatte vient nous rendre visite. On va etre relev6 :
chacun se r6jouit l6gitimement,
Nous avons la joied'apprendre par les journaux que
le Mort-Homme tient toujours. Les Allemands, le 9,
ont simplement pris Soo metres de tranch6es. Vers huit
heures, nous arrive l'Allemand. 1I raconte que du bataillon qui tenait sa tranch6e, il ne restait qu'unie
vingtaine d'hommes sur sept cent cinquante. Un lieutenant les voulant rallier pour regagner leurs lignes,
lui, affoli, s'est pr6cipit6 vers les n6tres. II finit par
plearer et ne sait que revenir sur I'6pouvantable carnage caus6 par nos obus. Son r6giment venait de
Serbie, avait pass6 a Valenciennes, Bapaume, Stenay.
En reserve pour l'attaque du Mort-Homme, il n'a pu
donner, son r6giment est de reserve : lui a quarante
ans. II montre la photographie de ses enfants.
14 avril. - Nous sommes relev6s. Nos brancardierstransportent le corps du capitaine de la Warde, pere
de sept enfants, tertiaire de Saint-Francois, qui communiait tous les matins. Pendant que nous-defilons au
galop en terrain d6couvert au clair de lune, les Alle-'
mands nous arrosent de fusants. Emotions, plongeons
multiples dans les trous et dans la vase. Sous une pluie
battante, nous attendons les autres, et enfin, 6puises,_
nous arrivons au cantonnement de V...
15 avril. - Je c6ilbre la sainte messe dans l'6glise,
petit bijou du seizieme sidcle. Je fais connaissance
avec notre nouveau commandant, M. Th. d'A... quivient d'un bataillon de chasseurs. 11 tient a fixer luimeme les heures des offices et donnera des ordres
6
crits pour que tous les hommes puissent y'assister.
- Deo gaiias!
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16 avril. Dimancke des Rameaux. - Le commandant
a assiste a la messe de onze heures. Eglise bonde, Le
soir, sa dame me fait appeler : Elle me donne des brochures pieuses pour les chasseurs, et I'assurance que
le commandant, bien que devant faire ses paques k
dimanche a Bar-le-Duc, communiera n6anmoins le
Jeudi saint a la messe du bataillon, pour l'exemple..Femme de tete et profond6ment religieuse.
Le soir, visite a I'aum6nier du 8*, qui a &teadmirable
an Mort-Homme. Le poste de secours itant a pen prts

cerni par les Allemands, il a rallik des combattants affol6set lesa renvoygs au crenean pendant que d'autoriti,
il faisait transporter a l'arriere tous les blesses du pyste
de secours. Une balle Ini a laboure le cuir chevelu et
dipoint6 une oreille. II refuse d'etre 6vacu6. II m'annonce la mort de U. L...,' sous-lieutenant-pretre, et
D..., seminariste d'Amiens, do sons-lieutenant A.-,
s6minariste. - Le sergent D..., prktre, le sergent V...,
s6minariste, le caporal Th..., etc., sont on tues on prisonniers. Du 8*, il reste trois officiers!
Le capitaine de la Warde a 6ti admirable. II a repris
du service a quarante-trois ans et a sept enfants. La
nuit, sentant que la mort est inevitable, il demande
I'absolution. II sait qu'il n'en reviendra pas, mais it
dit que sa femme l'a toujours encourage dans la voie
du devoir : Elle 6l1vera ses enfants chritiennement.
Pour le mat6riel, il n'a point 'de souci. Dieu prendra
soin d'eux et lui, une fois au ciel, il veillera sur eux.
-

Et il ajoute: i Croyez-vous, Monsieur I'Aumonier,

que si je n'etais pas chritien, je ferais si facilement
mon sacrifice? , Au matin, il a ordre d'attaquer; mais
deux compagnies de renfort surprises par le jour -ne
sont point 1a.
H6roiquement, il commande n6anmoins la charge:
i C'est a la mort que nous allons !... Allons-y pour Dieu
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et pour la France! » Le capitaine de S... tombe et se
croit mortellement atteint : ( Donnez-moi la sainte
absolution! je vais mourir, n'est-ce pas? que c'est beau
de mourir en plein combat; soutenez-moi debout face a
1'ennemi.. c'est le plus beau jour de ma vie! n Apercevant un chasseur, il I'appelle et l'embrasse. Au poste de
secours, ildit : c J'ai 6t6 parfois dur pour les hommes;
mais qu'ils le sachent bien, ils 6taient ma seule et unique
preoccupation et si j'ftais severe, c'etait dans l'interet
du service. ) Puis a plusieurs reprises : a Allez dire
aux hommes de tenir!...
-

23 avril. Fite de Pdques.

-- Tous les jours de la

semaine sainte, l'eglise est remplie pour les exercices
du soir. Au total, deux .ceit cinquante hommes ont
fait leurs piques jusqu'ici. Belle et bonne fete.
24 avril. -

Messe pour les mitrailleurs et le sous-

lieutenant P... Ses deux pieces ayant-6t6 prises par les
Allemands, quoique blesse, il demande a charger avec
les chasseurs. H est tu6 sur le coup a quelques metres
de la tranchie allemande. 11 communiait toutes les
semaines.

Visite a Bar-le-Duc avec I'aum6nier du 8" bataillon.
Visit6 un bless6, D..., organiste.
25 avril. - Visite i M. Th6veny. ppuis6 par le
s6jour au Mort-Homme, il a bt6 renverse du haut d'un
escalier dans une cave avec un bless6 qu'il portait sur
son dos, a Marre. Nombreuses lettres aux parents des
victimes du 9.
2 mai. -

Requ la croix de guerre, avec d'autres

chasseurs, devant le bataillon qui rend_les honneurs
et d6file.
MONTEIL.
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Lettre de M. AZEMAR, Prilre de la Missiox, aumdnier,
a M. MEOUT, Pretre de la Mission.
D'un presbytere

ivacu...

le 3o oai 1917.

MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Voila exactement un mois que nous avons pris les
tranchees dans le secteur X... Le regiment venait de
faire, soit A la poursuite des Allemands, soit a travers
nos d6partemen s plus de 400 kilometres Apied,lorsque
sans d6brider, il a fallu monter Ia-haut et attaquer le
jour suivant. Le regiment a iti superbe, il a mend bon
train quatre attaques successives, repouss6 plusieurs
tentatives ennemies et conquis la totalit6 d'un bois de
sapins fortement organis6 et farci de mitrailleuses.
Nous 6tions a la veille de descendre, lorsque arriva

soudain l'ordre de s'emparer d'une tranchee importante
qui commande un bois face A celui que nous occupons.
Les hommes 6taient harasses, A bout, mais on pensait
que la chute r6cente en notre pouvoir du mont C....
situ6 sur notre droite, rendrait la tAche trbs aisee; la
preparation d'artillerie apres vingt minutes a peine de
tir, fut jug6e suffisante, on voulait agir en coup de
main et par surprise. H6las! Aquatre heures du matin,
le bataillon qui attaquait avait Apeine lanc6 deux compagnies sur la plaine que de tous c6tes un feu effroyable
de mitrailleuses en couchait une partie sur le terrain
et refoulait le reste dans la ligne de depart. Parmi
ceux qui ne rentrerent pas 6taient I'aum6nier division-

naire et 1'aum6nier du bataillon engage, partis ensemble
avec la premibre vague, deux pr&tres d'6lite veneres
de nos soldats autant pour leur piet6 faite d'abn6gation que pour leur bravoure personnelle au-dessus de
tout 6loge.
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De concert avec I'aum6nier du 3* bataillon, nous
crimes de notre devoir de nous offrir comme volontaires pour aller ý la recherche des deux disparus. Je
n'ai eu qu'r m'eA fbliciter depuis, car dans cette aventure, j'ai l'intime persuasion que la sainte Vierge et
notre bon ange nous ont prot6egs, et si je vous la raconte,
c'est pour m'aider dans le tribut d'action. de graces
que je leur dois.
SQuand notre commandant connut notre projet, il
hesita tout d'abord, nous remontrant le peu de chances
que nous avions de r6ussir... que le regiment avait
djiA perdu quatre aum6niers... les regrets qu'il aurait
si... Je me permis d'insister, car je voyais li une question d'honneur, presque de conscience. Devant notre
resolution, il nous donna une poignee de main en signe
d'assentiment. ( Bonne chance et que Dieu vous pronous dit-il.
tege ),,
Nous attendions en premiere ligne la tomb6e de Ia
nuit. A neuf heures da soir, nous enjambions le parapet suivis d'un brancardier de bonne volont6. Nous
n'avions que de vagues indications sur 1'endroit oh
nous prbsumions trouver les disparus. Un sergent
nous avait assur6 avoir vu 1'aum6nier divisionnaire
panser un officier bless6 A la lisiere des fils de fer
ennemis; c'itait tout. Que s'itait-il passe depuis quatre
heures du matin? Mystere. - Nous allions done vers
1'inconnu, certains d'une part que les Allemands prevenus par notre attaque avort6e, devaient etre aux aguets,
mais avec la confiance aussi que la Providence nous
couvrait de son ombre. Nous nous mimnes i ramper, le
terrain montait en pente tres douce pendant 200 metres
environ, puis s'inclinait 16gerement une centaine de
metres jusqu'&la tranch6e ennemie. Nous etions dans
une clairiere absolument depouill6e d'arbres et d'obstacles naturels, oi les trous d'obus a la clart6 des 6toiles
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ponctuaient d'innombrables taches noires la blanche
craie du sol. Sur notre gauche, on nous avait signalM
un repaire de mitrailleuses qui prenaient la plaine
d'enfilade, d'autres 6taient parsemees le long de la
tranchee. J'avoue que le souci que nous inspirait le
sort de nos confreres diminuait d'autant le sentiment
de notre propre danger; il n'6tait cependant que trop
reel, car a peine etions-nous sortis que les mitrailieuses
se mirent a crepiter. Courbes en deux, plus souvent a
plat ventre, nous avancons toujours, faisant halte et
respirant un peu dans les trous d'obus. - Immobiles
des qu'une fus6e 6clairante fait le plein jour autour de
nous. §A et 1U gisent des masses inertes, cadavres du
matin que nous scrutons des yeux et que palpent nos

mains, avec l'angoisse de reconnaitre en eux ceux que
nous cherchons.
Avec mille pr6cautions, nous traversons un premier
reseau de fils de fer que notre artillerie a. d6truit et
qui marque le point d'inclinaison vers la tranchie allemande. Notre marche dbja si lente est encore retardee
par la proximiti des lignes ennemies et l'ignorance
des lieux, nous t.tonnons & perdre courage, lorsque
nous voyons surgir d'un trou d'obus une ombre qui
avance. II nous est impossible de distinguersi P'homme
est de chez nous-op fait partie d'une reconnaissance
allemande. -

Moment d'attente, -

L'homme nous a

vus et h6site a son tour, nous allons a lui, il murmure
u France! ». C'est, en effet, un des n6tres qui, au moment de l'attaque, pris sons le feu des mitrailleuses et
trop pros des Allemands, n'a pu rejoindre nos lignes et
a pass6 la journke dans un trou d'obus. II ne sait rien
des aum6niers, mais nous assure que d'autres soldats
sont restis comme lui sur la plaine. Nous lui indiqisons
notre parallele de d6part et continuons i ramper en
obliquant r6solument a droite. - Mais le colloque que
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nous venons d'avQir, pour si court et si bas qu'il ait ete
a d6 attirer l'attention d'un ennemi deja en 6veil, les
mitrailleuses crachent de plus belle, une veritable
pluie de fus6es &clairantes nous aveugle. Tapis sur le
sol, aussi rigides que les cadavres que nous c6toyons,
nous confondant avec eux, nous attendons que le calme
et l'obscurit6 renaissent. Les minutes nous paraissent
interminables au milieu de ces clartis ,blouissantes.
Enfin tout rentre dans J'ombre, nous approchons du
second r6seau de fil de fer qui nous s6pare de la tranche allemande; plus que jamais nos yeux se fixent et
cherchent obstin6ment dans la nuit qui devient plus
noire; nous sommes sans armes, a la merci de n'importe quelle patrouille ennemie, n'importe, notre bon
ange nous guide, nous cherchons toujours et fouillons
soigneusement les trous d'obus. Soudain, deux hommes
6mergent d'un entonnoir. L'un semble soutenir I'autre,
nous h6sitons partag6s entre la crainte et l'espoir...
mais nos yeux ne se trompent pas, c'est bien la soutane
de l'aum6nier divisionnaire qui se d6tache sur la craie
de la plaine. D'un bond, nous sommes a lui. Quelle
6treinte nous unit tous les trois! et comme notre action
de grices monte de ce champ de bataille tout humide
encore du sang des n6tres, muette, mais ardente vers*
( Quelle dure journee! soupire l'aumble ciel! nier, je n'ai pu ramener que cet officier bless6... le
P. H6rel (I'aumBnier du rI bataillon) est mort dans
mes bras d'une balle & la tete, j'ai enseveli son corps
dans le trou d'obus d'oi nous venons et oit attendent
encore cinq camarades ext6nues de fatigue. » Tout cela
est murmure et entrecoupi de silence. Puis d'une voix
& peine perceptible, mais avec une 6treinte de mains
qui nous dit toute la force de son d6sir : c Je serais
heureux, tres heureux que son corps soit ramene dans
nos lignes. - Comptez sur nous, Monsieur l'Aum6nier,
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avec l'aide de-Dieu, ce sera fait. -

Merci, mes amis,

soyez prudents, vous serez 1a-bas a. c6te d'un poste

d'6coute allemand, on les entend causer. , Nous nous
s6parons. Quelques minutes aprbs, nous nous laissions
glisser dans un 6norme entonnoir, oi nous avions le
bonheur d'y retrouver les n6tres. Sans bruit, sans un
mot, on leur serre la main, des larmes de joie remplissent nos yeux, puis vers la direction que nous leur indiquons du geste, un a un, ils s'effacent dans la nuit.
Nous attendons qu'ils se soient eloignes. Dans la
paroi de l'entonnoir, ces braves gens out passe leur
journee a creuser une excavation, c'est IAque repose
l'aum6nier. Sans autres ressources que nos mains, mais
avec un sentiment de tendre piete pour ce heros, nous
d6terrons le corps et le chargeons sur nos 6paules.
Couverts de ce lugubre, mais glorieux trophee, nous
6tions si convaincus que l'me de ce vrai pratre nous
escortait en nous prot6geant, qu'oubliant le voisinage
de I'ennemi, sans plus de souci.du danger, en moins
de dix minutes, nous rentrions dans nos lignes et
deposions le corps de l'aum6nier aux pieds du commandant.
Notre reconnaissance avait dur6 une heure et demie.
Cette mort survenue le matin meme de la relive m'a
6trangement impressionni. Je ne connaissais Ie
P. Herel que depuis peu de temps, il est vrai, mais
nos Ames avaient vite fraternise au milieu des m&mes
perils et des memes travaux. C'est pendant cette trop
courte vie commune que j'ai appreci6. ses belles qualites de pretre et de religieux. Frappe d'une premiere
balle au c6te, ii est tombe dans les bras de I'aum6nier
divisionnaire, et c'est 1. qu'une autre balle lui a traverse la tete, 1H qu'il a rendu son Ame. Quel antel plus
beau pour un si beau sacrifice ?
Voila a peine un mois que je suis au 2" r6giment et

je suis deja le plus ancien des aum6niers de bataillon.
Je me recommande a vos prieres pour etre fidele aux
belles traditions qu'opt su ktablir mes devanciers et
-qu'ils ont cimentees avec leur sang.
Andr6 AZEMAR.

LES COMBATTANTS
'Nousavons parld pricedemment de la mort d'un de nos
chers jeunes gens, Charles Sabati; on nous communique la
citation suivante qu'il a miritee :

BlessA le 16 octobre 1916, a refus6 de se faire evacuer pour prendre part a l'assaut qui devait avoir lieu
le lendemain. S'y est conduit en brave et a 6et glorieusement tu&-sur le parapet ennemi.

INFIRMIERS
Lettre de M. KERGOZIEN, Pritrede la Mission,
d M. FAYOLLAT, Pritre de la Mission.
MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur ,soit avec nous Pourjamais !
Depuis un mois, nous 6tions en position dans un
secteur trbs agit6. L'accumulation des pieces de tout
calibre, la proximiti de batteries lourdes et-le voisinage d'une route tres frequentbe nous attiraient des
bombardements- presque continuels. Cependant, i
demi abriti dans une casemate de 95, j'avais la consolation de cdl6brer tous les jours le saint sacrifice. Le
dimanche 20 mai, j'esparais r6unir une assistance un
peu plus nombreuse pour la fete de Jeanne d'Arc. La

-

842 -

matinee paraissait assez calme; mais vers sept heures
et demie, le marmitage commence et me surprend eni
plaine. Le premier obus me tombe A une vingtaine de
metres; je m'abrite a la premiere entree de sape venue.
Je m'aperqois alors quej'6tais touch6, le pantalon d6chir6 et plein de sang. Mes camarades qui avaient
veille la nuit dormaient profondiment. J'examine les
plaies pas de fracture (j'ai horreur des fractures de
cuisse) pas de grosse h6morragie. J'etais tranquille.
On m'installe sur un brancard au fond de la sape et
nous faisons le premier pansement en famille. Ma
jambe gauche insensible au debut, s'ankylose de plus
en plus. La t&te me tourne; une bonne petite goutte
d'eau-de-vie me remet. En attendant le medecin et
pendant quel'infirmier range mes affaires, j'ai le temps'
de griffonner trois ou quatre lettres. Cene fat quevers
onze heures que l'auto sanitaire m'emporta vers l'ambulance; piqdre antitetanique et je suis presque aussit6t dirigi vers I'h6pital d'6vacuation- Radiographie
d'abord, operation aussit6t apres. Je ne sais pas le
nom du chirurgien. Tant mieux, car je n'ai aucun
compliment a lui faire. Ce qu'il y a de certain, c'est
que des deux eclats, 1'un n'avait pas 6te enlev, et je
devais deux jours apres l'emporter jusqu'a Amiens, oi
j'arrivai le mercredi matin apres vingt-quatre heures
passees dans le train sanitaire.
De I'h6pital 5, rue de 1Oratoire a Amiens, j'ai gard6
le meilleur souvenir. Je fus accueilli par deux infirmieres bUn&voles dont je devais les jours suivants
appecier le devouement aussi vrai que modeste. Les
premiers soins donnas, le pansement refait, je fus
couch6 dans un bon lit. L'impression de soulagement
que je ressentis alors, ceux-la seuls le comprendront
qui l'ont eprouv6e en pareille circonstance.
Averties de mon arrivee, les sceurs de l'ambulance
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Cosserat que j'avais vues I'an passe lors de notre shjour dans la Somme, vinrent aussit6t me visiter, ainsi
que M. Castelin, alors infirmier a leur h6pital. Apres
deux jours de repos, je repassai a la radiographie d'abord, A lasalle d'opbration ensuite, c'etait le vendredi.
Cetie fois.tout fut admirablement reussi et 1'eclat extrait avec la plus grande facilit.. J'eus encore a passer quelques nuits pinibles et a subir les premiers
pansements toujours douloureux; an bout d'une huitaine de jours, la'douleur avait a peu pros disparu et
tout danger de complication itait 6cart6. II suffisait
d6sormais d'un peu de tem'ps et de patience. Je ne
m'ennuyais pas; l'aum6nier de I'h6pital, et deux des
infirmiers m'apportaient tous les jours de nouveaux
livres que je lisais presque tout le long du'jour. L'apres-midi, onaous transportait dans le jardin oi nous
passions des heures d6licieuses a l'ombre d'un immense
tilleul. C'est la que je requs un. jour la visite de
MM. Bettembourg et Porqt de passage a Amiens. Un
temps superbe; les 616ves du petit s6minaire venaient
prendre leur recreation dans notrecour. L'imagination
aidant, je me serais cm surveillant nos l66ves sons le
beau ciel du Bresil... Au bout de trois semaines, je
m'aventurai hors du lit, appuye sur deux b6quilles.
Quelques jours apres, je les abandonnai m'aidant
d'une simple canne et enfinje demandai la permission
de sortir dans Amiens, quoique pouvant a peine plier
la jambe. La permission me fut accordte et j'en profitai
tou6 les jours jusqu'a mon d6part.
Priv6 d, la sainte messe pendant un mois, je recommencai a celibrer le saint sacrifice dans une petite
chapelle attenant i notre salle. L'apres-midi j'allais
diner chez nos soeurs de l'h6pital Cosserat, oh j'itais
toujours recu avec la plus franche cordialit6
Une blessure inquikte toujours les absents, la mienne
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fut des plus heureuses; en plus du bon repos qu'elle
m'a procure, et de la citation a 1'ordre du regiment

dont elle fut l'occasion, elle me permit d'assister A
Paris a cette belle manifestation patriotique que fut
le defile destroupes le 14 juillet, et aussi et surtout de
passeren famille le matin a Saint-Lazare, 1'apres-midi
a Saint-Denis, notre modeste fete de saint Vincent.
Depuis ma blessure, le regiment a iti-relevi et envoy6 au repos. J'apprends a l'instant par une lettre
d'un officier de Ia batterie que, le repos termine, ils
sont remontis en ligne. Oi? Je n'en sais rien!A la
grace de Dieu. J'ai confiance que la sainte -Vierge qui
m'a si visiblement protege pendant ces trois ans, me
gardera jusqu'A Ia fin.
KERGOZIEN.
Voici la citatiojn qui a valu A M. Kergozien la croix de
guerre :

A rempli les fonctions d'aum6nier et de brigadier
infirmier du groupe pendant les operations de la
Somme en 1916 et les operations d'avril-mai 1917; a
to.ujours fait preuve du plus entier divouement dans
I'exercice de son ministere. Bless6 a son poste le 20
mai 1917.
Les travaux de nos missionnaires ne ch6ment pas pendant
la guerre. Voici deux petites relations qui int6resseront les
enfants de saint Vincent.

Lettre de M. DILLIES, Pritrede la Mission, A M. ROBERT,
secritaire de la CongrLgation.
MONSIEUR ET TRLS CHER CONFRERE,

i

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
J'ai eu 1'honneur, le tres grand honneur, de precher
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cette annie les retraites aux jeunes filles, dames de
charit6 et mZres chretiennes qui fr6quentent la r.aison
des Filles de la Charite de Chitillon-sur-Chalaronne,
connue par les enfants de saint Vincent sous le nom
de Chitillon-les-Dombes. C'est I'annie du troisieme
centenaire du passage de saint Vincent et de la fondation des Dames de la Charite. La guerre qui se prolonge, la mort de M. Villette, notre Sup&rieur g6n6ral,
et quelques autres motifs particuliers ont fait resoudre que, sans attendre la date du 8 d6cembre et
sans la solennit6 qu'on s'itait promise, on ticherait
de sanctifier le personnel des ceuvres de cette maison
chore a plus d'un titre. Peut-6tre y aura-t-il interett
redire non pas ce que saint Vincent y a fait, nos Axnales 1'ont rappel6 dernitrement avec tous les d6tails
possibles, mais ce que sont aujourd'hui ce bourg et
cette maison, nouveau lieu de pilerinage. Je vous r&sume ce que j'ai vu, ce que j'ai entendt, ce que j'ai lu
dans un extrait du bulletin de la « Soci&t6 Gorini » sign6 Ph. Cordenod.
Chitillon-sur-Chalaronne, dans le diocese de Belley, & proximit6 d'Ars-sur-Formans oui accourent les
fervents du saint cure, le bienheureux J-B Vianney,
est a peu pros au centre de trois grandes villes : Ville.
franche-sur-Sa6ne, Bourg, Lyon. Quand on vient de
Paris on laisse la grande ligne i Villefranche, quand
on vient de Lyon, A Marlieux on trouve un petit train
d6partemental qui va jusqu'& Chitillon. Quand ce ne
sera plus la guerre, on ne sera sans doute pas embarrass6 pour y arriver.
En sortant de la gare, a quelques minutes, on arrive
devant I'h6pital, place Saint-Vincent-de-Paul, au milieu de laquelle on apergoit une statue en bronze de
saint Vincent de Paul assis, en surplis, avec deux petits abandonn6s, I'un d6ja recueilli, I'autre demandant
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a ce saint d'etre recueilli. J'avoue que, a part l'idee
d'avoir donnv le nom de saint Vincent, a la place de
la ville, je n'ai rien admire de tout; l'hiver battait son
plein, douze degrbs de froid, et sur tous les points de
la statue qui avaient pu servir de soutien, une dizaine
de centimetres de neige faisaient du groupe une masse
informe. Cependant, c'est l'ceuvre du grand sculpteur
Emilien Cabuchet, parent d'une des douze premieres
dames de charit6, Gasparde Puget, et elle fut inaugurie en 1856 par Mgr Chalandon qui b6nit cette statue,
assist6 du Pare Etienne, Sup&rieur g&neral de la Congr6gation...
I1 me.tardait de continuer mon pelerinage.
Quelque ioo metres plus loin nous passons sur un
pont de la Chalaronne dont le cours est gelt. Mais au
milieu du pont, mon guide me dit : « Regardez a votre
droite, vous voyez dans le fond un grand bitiment que
les soeurs ont fait construire, c'est l'orphelinat. Par devant, le jardin de saint Vincent; et plus pros, un abri
qui existait de son temps. » Nous tournons une petite
rue et nous arrivons au coin de la place des halles. A
droite, une maison avec facade exterieure r&cente,
avec cette caract6ristique frappante : Au-dessus du
premier 6tage, rompant la symitrie de la maison, une
statue de saint Vincent en pied avec une fenktre gemin6e, et une inscription que je dechiffre dans I'obscurite :
Ici a vecu saint Vincent de Paul, cur6 de
A gauche de l'endroit oin je suis,
- Chitillon, 1617. n un grand mur de briques al'alignement des maisons
de la rue Carnot, c'est l'entr6e de 1'6glise.
Dans la maison, apres les presentations d'usage,-je
sais que, en r6alit6, il y a deux maisons qu'on a conserv6es jusqu'au deuxieme etage. Telle qu'elle est aujourd'hui, la facade cache et la maison de saint Vincent (c6t6 gauche) et la maison des chanoines de Lyon
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! que saint Vincent avait decid6s A se mettre ensemble
dans quelque sorte de communaute, pour se donner
par ce moyen plus parfaitement au service de Dieu et
de l'iglise ». Des deux escaliers presque contigus qui
vont en haut, celui de la maison de saint Vincent est
conserve tel que de son temps. Naturellement, on a
mis une toile sur les marches, on ne l'use pas, et l'escalier est r6serve aux sceurs, c'est un pMlerinage. C'est
au deuxieme 6tage que les deux maisons se reunissent
vraiment, chaque escalier conduisant a une des portes
qui donnent entr6e dans ia chapelle. Les larges madriers, tires de la foret des Dombes,lui soutenaient
la pauvre maison de terre glaise qu'habitait saint Vincent, furent scies A Lyon et rapportes pour servir aux
planchers et aux plafonds de Ia maison actuelle habitee
par les sceurs; les boiseries sont les memes, ainsi que
1'escalier et la rampe sur laquelle les mains de notre
saint Fondateur se reposaient souvent. La porte de sa
chambre se conserve et se v6nere. Sa chambre ellememe, A laquelle on a ajoute celle des chanoines, est
devenue la chapelle de la maison des sceurs. M. SainteMarie Perrin, disciple du grand architecte de NotreDame de Fourvibre, M. Bossand, a fait de ces deux
chambres une salle assez spacieuse en forme de rectangle, c'est la chapelle actuelle.
Voici ce qu'on y trouve. Sur un des petits c6t6s, a
dro.ite en-entrant, l'autel dkdi6 an Sacr6-Coeur avec
1'inscription: Ignem veni mittere in terram. En face,
une peinture de M. l'abb6 Taconnet repr6sentant
saint Vincent instituant la soci6et des Dames de Charite de Chatillon et lui donnant son reglement. Du
c6t6 droit du Sacre-Caeur, c'est-A-dire en face en entrant, une statue de saint Vincent et, un peq en dessous, deux reliquaires, renfermant : l'un, I'acte authentique du reglement de la charit6 fait par saint Vincent,
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i'autre, des feuilles d'un registre de bapteme de la paroisse du temps du saint et qu'il a lui-mEme sign6. Sur
le mur, en face de saint Vincent, il y a deux statues:
l'une de la sainte Vierge sans rayons, I'autre de saint
Joseph avec 1'enfant Jesus au petit doigt levi.
Du c6te du Sacri-Coeur, saint Vincent est rappelk
par les inscriptions: Vir simplex, vir obediens. En
face, Servus prudens, servus fidelis. On n'a pas oubli6
les deux grandes oeuvres: Sacerdoles induam salutari,
pauperes evangelizaltur.
Les deux retraites furent tres bien suivies, et par
les jeunes filles de la paroisse et par les Dames de la
Charitb. On fut tromp6 en bien, n'esperant pas la presence riguliire d'un nombre aussi considerable de retraitantes. et quelques bonnes vieilles ont eu le tres
grand mirite de braver le verglas et de venir malgre
les chutes en perspective et mEme rielles.
Un peu prisonnier dans la maison de saint Vincent,
je me faisais une id6e que la paroisse, dans sa plus
grande partie, etait animee de l'esprit chritien. Mais
saint Vincent n'est plus lI, mais les gens changent,
mais c'est la guerre, aussi bien celle que le diable recommence sans finir que celle plus hypocrite qu'on a
faite un peu partout depuis quelque cinquante ans.
Les pretres de la paroisse, d'ailleurs tres z6~ls, disent
bien tout bas que saint Vincent aurait beaucoup de
choses A refaire s'il 6tait encore an milieu de ses
a chers paroissiens de Chatillon ,; et, quand je parus
a l',glise, le dimanche entre les deux retraites, pour
essayer de chauffer un peu, je fus tres sympathiquement ecout6 par beaucoup de dames et de demoiselles,
mais peu d'hommes; ii est vrai qu'il ne faut pas oublier que beaucoup sont mobilises...
L'6glise, int6rieurement, est un long boyan itroit,
tres sombre, ;. peu pros de tous les styles, il y a du
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vieux et du neuf; mais saint Vincent y exerga son zAle,
et c'est ce que redisent la plaque qu'on voit sur le
mur a droite en entrant et surtout les vitraux qui retracent la vie de saint Vincent. '

La plaque de marbre contre le mur du c6t4 de
1'epitre dit :
SAINT VINCENT DE PAUL .
DEUXIEME PATRON

16t7
El QUITTANT SES CHERS PAROISSIENS
DE CHATILLON
IL LES ASSURE QU'ILS LUI SERONT TOUJOURS
PRESENTS DEVANT DIEU

C'est M." Carrier, cur6 de ChAtillon apres la R6volution, sous Mgr Devie, qui fit placer ce souvenir.
Les vitraux sont un don de la double famille de
saint Vincent, ceuvre de M. Paquier-Sarrazin, a Lyon.
Les trois grandes verrires du choeur reproduisent la
toile de M. Taconnet: saint Vincent entourb des
douze premieres Dames de Charite, remettant a
Mme de la Chassagne le premier reglement de la soci&t6. Ceux de la nef sont des scdnes de la vie de saint
Vincent, extraites de Saint Vincent de Paulet sa mission sociale, d'Arthur Loth. Du c6t6 de 1'6pitre, en
partant du choeur: I* Une aum6ne de saint Vincent;
2* Saint Vincent et le mendiant; 3"Saint Vincent prend
les fers d'un gal&rien au bagne de Marseille; 4* Saint
Vinceit instruit les vieillards pauvres qu'il recueille a
1'hospice du Nom-de-Jesus. Du c6te de l'evangile, A
partir du bas de l'6glise : i" Saint Vincent Atablit
1'ceuvre des Enfants trouv6s;- 2* Saint Vincent recuejile un enfant trouv6 et le confie aux srurs de
Charitk; 3* La mort de saint Vincent; 4' Saint Vincent conduit au ciel par la Foi, 1'Esperance, la Charit6.
Apres une statue de saint Vincent, don du P. Bor6,
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c'est a pea pros tout ce qu'il y a de remarquable dans
1'6glise, je veux dire dans l'antique coll6giale de SaintAndre oi saint Vincent a rempli les fonctions de cure
pendant cinq mois.
Rentrons dans la maison, nous y apprendrons encore
quelques details interessants. D'abord son origine. En
nommant M. Gojon, en 1875, a cette paroisse importante, Mgr Richard, alors 6veque de- Belley, avait dit
au nouveau cure: u Si vous amenez a Chitillon la cornette d'une sceur de Charit6, je vous promets un bel
ornement. Par la porte on par la fenetre, comme vous
voudrez, mais introduisez les Filles de Saint-Vincentde-Paul. n La parole de son eveque ne fit qu'accroitre
le desir du pasteur de faire revivre le souvenir de son
saint prdeicesseur en 6tablissant &ChAtillon une communauti de ses filles.
En 1878, I'ancien presbythre de saint Vincent, dbsaffect6 depuis longtemps, est mis en vente. L'abbI
Gojon vent profiter' de l'occasion: il -va aussit6t en
informer sceur Derieux, sup6rieure des Filles de la
Charit, a I'h6pital militaire de Lyon. A peine a-t-il
expos le but de sa visite que la bonne sceur 1'interrompant lui dit: a Vous avez de 1'argent, Monsieur
le Cure, pour acheter la maison? - De 1'argent? ma
bonne Sceur, si j'en avais, je ne serais pas ici. - Alors,
inutile d'y penser. a
Le bon cur6 ne se laisse point dbcourager.par cette
r6ponse. Une lettre on plutbt un rapport, adress6 an
Sup6rieur g6enral des Lazaristes, plaide sa cause avec
eloquence. Ii montre combien iI importe i la Congr6gation de la Mission, a la memoire de son saint Fondateur, de conserver son ancien presbytere; combien
il est anormal que, dans le pays oi saint Vincent a
't6 cure, ou il a fond6 ia premiere Confrerie des
Dames de Chariti, source et berceau de tontes ses
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oeuvres charitables, il n'y ait pas un de ses enfants.
La cause est vite gagn6e, ýes fonds recueillis et le
vieux presbytere achet6. Comme il semble un peu t roit,
M.Gojon se rend encore acquereur de la maison voisine,
ancienne habitation des chanoines de la coll6giale.
Installkes dans la maison en 1882, les Filles de la
Chariti s'occuperent et s'occupent a toutes les ceuvres
que la- Providence peut demander dans une petite
ville de province : visite des pauvres et .des malades a
domicile, servii d'aide au clerg6 paroissial ainsi qu'aux
Dames de la Charit6 dans leurs diverses ceuvres, un
orphelinat de 40 jeunes filles, un ouvroir professionnel
pour les jeunes filles externes.
Les Dames de la Charit6 atteignent cette annie le
chiffre de I3o; 9 dames sont membres du conseil et
viennent tous les lundis travailler pour les pauvres et
une fois par semaine, pendant les mois les plus rigoureux de l'hiver, font des distributions de riz et de farine. So dames font partie de l'archiconfr6rie 'des
Mires chr6tiennes, leurs r6unions mensuelles se
tiennent dans la maison des sceurs, sous la pr6sidence
de M. le Cur6.
L'ceuvre des Demoiselles de la, Charit6 compte
32 membres, dont 25 sont enfants de Marie. Les Demoiselles de la Charit6 s'occupent des petits orpbe-

lins et habilient les enfants pauvres de la premiire
communion. Elles ont chez les sceurs une r6union par
mois.presidee par M. le Cur6.
55 jeunes filles a partir de neuf ans, et toutes ayant
deja fait la premiere communion priv6e, font partie
du patronage. Elles se r6unissent chaque dimanche
avant vepres pour une instruction, et aprbs vepres
pour la promenade. 25 parmi elles font partie du
chceur de chant, deux r6p6titions par semaine se font
sous la surveillance d'une soeur.
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Eniu4l'ceuvre des catichismes aux enfants illettres,
souvent des petits bergers, pendant les cinq mois
d'hiver tons les jours, et une feas par semame tous
les jeudis de fannee aux plus jeunes.Les seurs de Cbhtillon ne manquent done pas d'occupation; les pauvres, les malades, les chants de to.s
les offices de ia paroisse, les cat&chismes, ce sont les
oeuvres que saint Vincent aimait de preference et qu'il
bInira tant que ses filles resteront les aides des curis
ses successeurs. Aussi bien c'est le bon esprit, la char-

mante simplicitY, la genereuse hospitaliti recue dans
cette maison qui invite les visiteurs de marque i laisser
sur le , livre d'or de la maison a le souvenir de leur
passage et de leur satisfaction.
Sur ce livre d'or, dont j'ai parcourn les pages, au
milieu des deux ou trois mille noms dbjA inscrits, on
trouve les signatures du P. Fiat, de MM. Chevalier,
Meugniot, Lonwyck, de presque tons les missionnaires
connus qui, pendant ces quarante ans passes, oat figure
sur le catalogue de la mission de Lyon, des Tres Honortes M&res D&rieux, Havard, Kieffer. 11 y a des
6veques de Chine, des confreres de Perse, d'Abyssinie, de 1'Amerique du Nord, de lIrlande. 1 y a des
scurs grandes bienfaitrices de la maison, entre autres
seur Delobre, aujourd'hui en Belgique, autrefois supirieure de l'h6pital militaire de Lyon lors de la fondation de la maison en 1882; seur Jouanne, premiere

superieure, de 1882 a 1887; saur Saint-Didier, etc.
Parmi les ev.ques du diocese de Belley qui ont encourag6 et bini ce petit pdlerinage, nous notons:
x*Mgr Devie; 2* Mgr Chalandon, qui pr6sida &la bendiction de la statue sur la place; 3* Mgr Richard, plus
tard archeveque de Paris, qui pressa pour 1'entr&e des
Filles de la Charit6 & Chitillon; 4* Mgr Soubiranne,
qui binit la maison; 5* Mgr Lucon, aujourd'hui car-
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dinal de Reims, qui fit la b6nidiction des vitraux de
1'6glise en 1892; 6 Mgr Sevin, vicaire g6n6ral de
Belley, mort cardinal-archeveque de Lyon; 7' Mgr Manier, tres sympathique aux sceurs et trbs heureux que
les enfants de saint Vincent travaillent dans son diocese. Nous y ajouterons M. Convert le tres digne successeur du saint cure d'Ars qui a un amour et une
predilection marques pour cette maison que saint Vincent habita.
Parmi les cures de la paroisse, on conserve e"nom
de M. Carrier qui, apres la Revolution, travailla a
r6veiller dans la paroisse l'ancienne piete envers le
saint protecteur. C'est lui qui fit mettre Ia plaque dans
l'6glise. Puis on remarque M. Gojon, cur6 a Chttillon depuis 1875, mort le 21 juillet 9go6; c'est lui
qui appela les Filles de la Chariti a Chatillon et s'est
montr6 toujours zI16, ardent pour les 6tablissements
de leurs oeuvres dans la paroisse. Enfin, M. l'abb6
Mercier, I'actuel archipr&tre, qui, depuisdix ans, continue avec beaucoup de devouement I'oeuvre pr6f6rie
de son predecesseur. Avec les soins attentifs donnes
aux Dames de la Charit6, ce digne M. Mercier cultive
les jeunes plantes de la paroisse. Par ses soins, deux
ecoles libres ont 6t6 creees, I'une pour les garcons,
l'autre pour les filles; ces &coles sont frequent6es chacune environ par cent enfants; I'instruction y est
donn6e par des personnes skculiires, mais chrAtiennes.
VoilU A peu pros ce qu'on peut dire du Chatillon
actuel. Ilest tres probable que le culte qu'on y gardera du saint-cur6, qui n'y resta que cinq mois, mais
qui y fit tantde bien, sera de plus en plus source de
vie chr6tienne et p-lerinage fructueux. Le saint cure
d'Ars disait un jour: a Partout oii passent les saints,
Dieu passe avec eux. n
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Veuillez agreer, Monsieur et tres cher Confrere,

mes tres respectueuses et cordiales salutations.
Denis DILLIES.
INTRONISATION DU SACRi CCEUR DANS LES FAMILLES

D'UNE PAROISSE BRETONNE
Lettre di M. N..., Pritre de la Mission, &M. ROBERT,
secretaire de la Congrigation.
12 juillet 1917.

MONSIEUR ET TRES CHER CONFRtRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!

Suivant votre desir, je mets par icrit le r6cit que je
vous ai fait de vivo-voix de la maniere si touchante et
si 6difiante dont s'est faite l'intronisation du Sacre
Cceur dans les families d'une paroisse bretonne des
environs de Saint-Brieuc, la paroisse d6canale de
Lauvollon, le jour meme de la fete, le 15 juin dernier.
M. ie Cur6-aoyen m'avait pri6 de preparer sa paroisse
a ce grand acte par quelques instructions sp6ciales;
et, repondant a son d6sir, j'en donnai quatre, qui furent
tres suivies et &coutnes avec aviditi.
La paroisse est du reste fort bonne, les families qui
la composent sont tres chr6tiennes, et les sacrements
y sont frequent6s dans une proportion tres consolante.
Le nombre des communions donnees du er janvier de
cette annie au 15 juin a &t de 18 ooo sur une population de I 3oo ames.
Connaissant les bonnes dispositions de ses paroissiens, M. le Cure avait r6solu de proceder a l'intronisation projetee d'une manire collective, q.u'il voulut
bien cependant me soumettre.
J'avoue qu'au premier abord ce proc6d6 ne me sourit pas beaucoup. Je craignais que 1'entrainement et le
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respect humain ne nuisissent A la sinc6rit6 des sentiments qui devaientainsi se manifester. Mais me fiant a
la plus grande connaissance qu'avait M. le Cur6 des Ames
dont la conduite lui est confide, je soumis ma maniere
de voir a la sienne, et je n'eus pas lieu de le regretter.
Voici done comment on proceda:
Aux instructions pr6paratoires dont j'ai parJd plus
haut, M. le Cure voulut joindre une neuvaine de priires,
qui se firent tous les soirs a l' glise, durant les neuf
jours qui precederent la fete. .
Le 15 juin, vendredi apres l'octave de la Ffte-Dieu,
aprbs la messe de sept heures, oil les communions furent
tr!s nombreuses, on exposa le trbs saint Sacrement,
qui vit se succeder devant lui, toute lajournee, de
bien fervents adorateurs.
De fort belles images du Sacre Coeur, en nombre
6gal a celui des families de la paroisse (320), binites
a l'avance, avaient 6et envoy6es A temps A lears destinataires. Recue avec reconnaissance dans chaque famille, la sainte image avait aussit6t 6t6 placie sur un
petit autel dress6 pour la circonstance et entour6e de
fleurs et de lumieres, en attendant le moment de l'intronisation, fix4 pour toute la paroisse a sept heures
et demie du soir.
L'horloge avait A peine sonn6 l'heure indiqube que
toutes les cloches de 1'eglise faisaient entendre leurs
joyeux accents. C'6tait le signal convenu. Aussit6t,
dans chaque foyer, les chefs de famille, entourbs de
tous les leurs, tombaient a genoux autour de la sainte
image et aprbs la r6citatiorr commune du Credo, prononcaient !'acte par lequel ils consacraient leur famille
au Sacr6 Coeur. Puis, I'image du Sacr6 Coeur, prise
avec respect par le chef de la famille, 6tait fix6e par
lui a la place d'honneur qu'il lui avait prepar6e et
qu'elle ne quittera plus.
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Cette cer6monie intime se terminait par la signature
de tous les presents apposee aux deux exemplaires d'un
proces-verbal qui la relatait. L'un de ces deux exemplaires 6tait destine aux archives de la famille et I'autre
Scelles de l'6glise paroissiale.
Les difunts et les absents avaient &te repr6sentis,
autantque possible, par leurs photographies placees

sur le petit autel a c6te de I'image du Sacr6 Cceur.
A neuf heures du soir, les cloches sonnant a toute
vol6e convoquaient tout le monde a l'6glise, qui fut
bient6t remplie. Chaque chef de famille apportait le
document sign6 pour les archives de l'6giise et le remettait a M. le Cure, qui le placait sur I'autel.
Quand ces trois cent vingt documents eurent ainsi
6te d6poses an pied du tabernacle, M. le Cure entonna
le Credo, dont le chant fut continu6 avec ferveur par
toute l'assembl6e, reunie autour de son pasteur dans
un meme sentiment de foi et d'amour.
Le chant termin6, M. Ed. Duval, conseiller g6neral
et maire de Lauvollon, s'avance, entoure de son conseil municipal au complet, et prononce, d'une voix
forte et convaincue, un acte de cons6cration de la commune au Sacra Coeur. Le voici :
a Seigneur J6sus, tout pouvoir venant de Dieu, c'est

vous qui avez remis entre mes mains celui que j'exerce,
dans l'ordre civil, sur les habitants de la commune de
Lauvollon. Reconnaissant votre royaut6 sur tous les
foyers qui composent cette commune, les chefs de
. famille vous ont aujourd'hui intronis6, en mettant chez
eux, a la place d'honneur, l'image de .votre Sacre
Coeur.
S.Mais la commune ne forme-t-elle pas aussi une famille dont je suis le chef? Je viens donc, au pied de
cet autel, consacrer a votre Sacre Coeur toute la commune de Lauvollon, vous faisant hommage de l'auto
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rite que j'ai sur elle, et ne voulant m'inspirer, dans
l'exercice de cette autorite, que des maximes de votre
saint Evangile. C'est done vous, 6 Jesus, Roi souverain, qui 6tes le vrai chef de la commune de Lauvollon.
« En foi de quoi, apres avoir sign6 cet acte, je mettrai moi-meme, a la.place d'honneur de la maison commune, l'image bMnite de votre Sacr6 Coeur. "
L'assistance se montre fort 6mue, et M. le Cure lui
adresse une allocution dans laquelle il souligne la
portee de tout ce qui a rempli cette grande et belle
journ6e. Puis il lit l'acte de consecration collectif de
toutes les families de la paroisse au Sacre Cceur, suivi
des invocations redites par tous k haute voix.

Enfin, apres quelques instants d'un silence solennel,
pendant lequel chacun ratifiait, au fond de son coeur,
tons les sentiments qui venaient d'etre exprimbs, et le
chant du Te Deum, Ia b6nediction du tres saint Sacrement descend sur tous, comme l'acceptation faite par
le Roi J6sus des hommages d6poses a ses pieds par ses
fidbles sujets.
Je -suis, en l'amour de Jesus et Marie Immacul6e,
Monsieur et tres cher Confrert, votre tres humble et
divoui serviteur.
N...
Pritre de la Mission.

LES FILLES DE LA CHARITE ET LA GUERRE
LILLE
On sera heureux de lire le rapport suivant sur la vie des
syndicats des Filles de la Charitd de Lille pendant les annies
1914, ii95 et 1916.

L'assemblfe ge'nrale de I'ann6e 1914 s'est tenue
dans la villa Bethanie, a Lambersart, ot les syndiquees
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se sont rendues en grand nombre, pour la lecture des
comptes rendus de l'anne et la distribution des primes
aux syndiquees friquentant les cours. L'apris-midi,
une seance artistique eut lieu, organis&e par la commission des fetes, et, en d6pit des bruits de guerre, la
journie futjoyeuse et pleine d'entrain; tousles membres
se promettaient pour l'avenir aide et soutien mutuel.
C'itait surtout dans la peine que ces promesses allaient
se r6aliser.
En effet, an debut d'aoit 1914, A la d6claration de
guerre, le conseil syndical se reunit pour chercher le
moyen de procurer du travail au si grand nombrede
syndiquies privies brusquement de leurs emplois. De
suite, il fut decid6 de former un atelier de ch6mage
dans ]a section syndicale de Lille. Dans cet atelier,
les unes travailleraient a l'equipement militaire, les
autres a la fabrication de munitions. Les demarches
donnarent de bons resultats, mais au premier moyen
seul fut donne -suite, le second n'ayanfpas en le temps
de s'organiser. NManmoins, les plus habiles en confection gagnerent a l'equipement un salaire relativement
eleve, et bient6t an 'grand nombre de syndiquees,
meme employees ou institutrices, se mirent'a la besogne. Presque en meme temps, des denrees furent
acheties avec les fonds syndicaux et des repas confectionn6s pour les syndiquees. Ce n'Wtait 1a qu'une organisation d'attente, dont nous pensions bien voir vite
se terminer-la periode.
Notre espoir fut malheureusement vain; les denrees
se faisant plus chbres et plus rares ne permirent pas de
continuer ce genre de vie. Au reste, I'envahisseur arrivait, et avec lui tous les maux, dont le premier fut
l'occupation des locaux pour servir d'ambulance.
Enfn, le travail fut supprime, car 1'6quipement 6tait
requisitionn6 par 1'ennemi. C'est alors que la plupart
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des syndiqutes se r6signerent a toucher le secours de
ch6mage verse par la municipalit6 aux personnes sans
travail.
Le Syndicat ne pouvait cependant pas rester inactif,
et d&s que les locaux furent libres, ce qui ne se it
guere attendre, on se mit ardemment a I'oeuvre. L'occupation manquant, pendant ce temps les professions
pouvaient s'amnliorer, se perfectionner. C'est ainsi que
des cours professionnels se suivant d'heure en heure
ne laisserent aucune minute de r6pit aux chers professeurs, a qui il faut ici rendre hommage pour leur
devouement sans bornes, leur esprit d'organisation.
Toutes les branches professionnelles y sont enseignues et latitude laiss6e aux syndiquies d'une section
de suivre tous les cours de leur choix :cours de Stenodactylographie, de Francais, d'Arithm6tique, de Correspondance commerciale, de Langues ,trangeres, de
Dessin, de Coupe, de Couture, d'Enseignement menager et cours preparatoires aux examens. Ces cours
prisentent de nombreux avantages. Outre qu'ils occupent la jeunesse, ils perfectionnent les professionnelles et les preparent a de bons emplois, ils trompent
la douloureuse attente du retour a la France et a la
vie d'autrefois, et, par-dessus tout, amenent nombre
de nouveaux membres chez lesquels 1'esprit d'union se
developpe peu a peu. Ce nombre, en y comprenant les
pupilles, s'el6ve a pres de huit cents. La plupart fr6quentent journellement le siege social oui se donnent
les cours, venant parfois de tres loin: banlieue de
Lille, Roubaix, etc. La triste situation ou nous sommes
,nous fait, a ce sujet, regretter bien des choses,- 'exiguite des locaux, le manque de fourniture ou leur prix
I6ev6 (un ruban unicolore pour la dactylographie cofite
8 francs, et le reste en rapport). Les livres aussi font
defaut pour 1'instruction des nouvelles venues; c'est
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ansi que Mile Roussel,

secretaire du Syndicat,

membre de la premiere henre, nous procure !a theorie
de stenographie, suivie d'exercices, d'apres la methode Privost-Delaunay. Les autres branches s'enseignent de mime, methodes ecrites a la machine a
&crireet reproduites antant que cela est necessaire.

Matheureusement, il faut craindre a chaque instant la
riquisition de ces machines sur lesquelles tant de
jeunes filles s'exercent chaque jour. Ici surtout, le
manque de materiel est deplorable, car lorsqu'une
piece se d6teriore, il est impossible de la remplacer
et la machine devient, de ce fait, hors d'usage. Mais
ce qui prive le plus, c'est l'absence, et de la Ruche
syndicale, notre chore revue, et des confErences autrefois organisies par les soins du Syndicat et destinees
a developper les id6es, 1'esprit d'nnion, a preparer
1'action sociale. Pour remedier a ce dernier inconvenient, disons pourtant que des cours tres documentes
de sociologie sont offerts chaque semaine a toutes les
syndiquies et, r6gulirement suivis, ils supplient ainsi
i la formation faisant defaut.
La section du Commerce, la plus nombreuse, s'est
vue felicitee, fin 1915, par le distingu6 professeur
charge de faire passer l'examen de st&no-dactylographie, a la suite duquel bon nombre out recu le dipl6me, soit 6lementaire, soit supirieur, commercial et
mEme professionnel.'
SaufI'action sociale proprement dite, la vie dan Syndicat se continue done normalement et bien que le
travail du commerce, de l'industrie, des administrations soit compl tement arrt6, quelques syndiqunes
ont pu trouver place dans plusieurs banques on autres
bureaux. D'autres, devenues bonnes professionnelles,
ont pu se procurer des leoons a donner. Bon nombre
de maisons s6rieuses nous laissent aussi esperer leur
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coQnfance pour l'avenir, en demandant au Syndicat les
employees dont ils auront besoin.
Au point de vue occupation, les ouvrieres ont te',
depuis un certain temps, assez favoris6es, car le'Comit6
hispano-americain fournissant les vetements et le
linge aux families nicessiteuses de la region, il a
charg6 le Syndicat de la confection deces vetements.
II serait Adesirer que ce travail se multipliat, tant pour
les pauvres secourus que pour les ouvribres occupies.
Quant aux r6unions, elles se tiennent comme de
coutume:assembl6e g6nerale, chaque annie; elections,
de meme; conseil syndical, chaque fois que 'utilit6
s'en presente. Le Comit6 des fetes donne de temps .en
temps une petite seance amicale destin6e a favoriser
l'union. Dans un conseil syndical, il a &t6decid6, etant
donn6 le grand nombre, de former des sections ayant
a leur t6te une syndiqu&e choisie par le conseil.
Ces divisions permettentainsi de suivre de plus pr&s
les membres. La reunion des chefs de section a lieu
tous les mois; elles rendent compte de leur tournee,
de la recette des cotisations, etc. Que de malheurs nous
revelent parfois ces rapports! c'est telle syndiqube qui
ne parait plus parce que les obus la font hesiter, ou, un
grand nombre, le plus souvent, parce que la maladie,
I'an6mie les retiennent Ala maison, sans espoir, helas!
de les voir se gubrir. Des remides, le plus possible ont
6th distribues par les soins du Syndicat, mais l'alimentation, les fortifiants se faisant rares et meme introuvables, la situation des malades est disesp6ree.
Bien des syndiquies ont eu ' souffrir 6galement
de l'6pid6mie de typhoide, d'autres ont -t6 touch6es
par l'explosion si grave qui s'est produite au d6but de
1916, et quelques-unes, h6las! ont ite emmences lors
de la d6portation, bien qu'ici encore, on ait eu a se
louer de Faction du Syndicat, dont les membres pos-

-

862 -

sedant un certificat mentionnant qu'elles etaient occapes an linge par utilit publique, ont hviti, pour la
plupart, cette horrible mesure. Disons, pour terminer,
que, malgri tous ces malheurs, le moral des syndiquies est resti excellent, que, oin de se laisser abattre,
elles chcrchent dans le travail la r6signation a leurs
peines, et se preparent pour 1'avenir a devenir de
vraies professionnelles et de bonnes syndiquies.
Xous attribuons en grande partie ces risuitats au
divouement de ma soeur Gallereux; outre ses cours de
sociologie si detailles et si docmenats, elle donne

aassi chaque semaine aux syndiqu'es un cours tres
ditailli d'instruction religieuse. Elles sont bien nombreuses a ces cours et en font des comptes rendus
tres exacts et tris divelopp6s; enfi, la retraite se
renouvelle chaque annie, aux dates d'autrefois, et est
tellement suivie qu'on finit par ne plus savoir oi loger
bancs et prie-Dieu, tant Ra chapelle devient petite.

C'est bien consolant. Ce n'est pas une seule section
qu'il faudrait dans notre region si commcrcante et si
industrielle, mais plusieurs, car le champ est vaste.
Lettre de ma saur CLURY, Fille de la Charitd,
SIa trhs Honorie Mkre MAURICE.
Vitry-c-Fmanois, J9 ar
19
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MA TRks HONORtE MARE,
La grdce de Notre-Seigxeur soil avec nous pour jamais
Vous avez bien voula me demander de vous donner
-quelques d6tailssur lesceuvresdepa. qui fonctionnent
malgrk la guerre, dans notre pays oiu, -depuis bient6t
trois ans, pas une journie ne se passe sans que nous
entendions le canon. C'est sons l'6gide de saint
Joseph, la providence terrestre de la sainte et pauvre
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famille de Nazareth, que je vous envoie ces lignhs. Je
voudrais y faire passer tout l'int&ret qui s'attache a la
misere et aux efforts faits pour la diminuer.
Cette misere aurait pu, soyons heureuses de le constater, &tre beaucoup plus grande. L' ( Union sacrre a
rignant vraiment ici, tous les efforts se sont r6unis et
grace a l'activite et aux initiatives intelligentes de
M. I'Archipr&tre et de son ami M. Paillard, president
de la del6gation municipale, faisant fonction de maire,
on a pu donner beaucoup sans d6penser trop, en dvitant le gaspillage dont la maladie sivit a I'tat endemique dans trop d'endroits.
Les fourneaux ont t6 misen ceuvre des les premiers
temps de la guerre. Une, deux et meme trois seurs y
ont ete employees. A un de ces fourneaux, sur la
demande generale, on a debit6 pendant huit mois des
pommes de terre frites, dont la renommee s'est 6tendue tres loin, grace aux automobilistes et soldats de
passage. Les pauvres familles y trouvaient I'agr6ment
d'un plat tout cuit et les enfants avaient delaiss piour
les a frites , leurs fournisseurs habituels de bonbons.
Cette annie, la pomme de terre 6tant tres chere et tres
rare, le fourneau s'est transform6 en auto-cuisine oh,
1'on fait le pot-an-feu sans feu. Le bouillon est excellent et le boeuf aussi.
Sous la direction et. sur la demande du comite des
soupes populaires, les distributions gratuites et journalieres de soupe, pain et legumes n'ont pas ete le
seul secours accord6 a la classe indigente... Avec les
pauvres qui le sent par leur faute et auxquels saint Vincent accordait quand m6me le secours de la piti6, il
y a des malheureux, g&nes, 6migr6s que la guerre ou

1'exil a priv s des biens dont ils jouissaient sans pr&voir I'avenir. Pour ceux-ci, on a ouvert un 6conomat
oi I'on vend au prix coftant une foule de denrees ali-
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entaIresg. Je aas pas besorn de r~C dire que ia clieztene
s maiire pas.
On ;. distrinae gzaituemeiac an5si da charxib , da
bois, mais, beias! coanme partout, arec on parcsimcie
qai noos arrcrhart des Larmes-- Comment donmer ce
qut'oi
n'a pas? Et quei pissant da joar aarait pa ia-e
arrmaer les wagmns de charbon et les bateau de bas Noa avons essayile
Ic stemedes briquettes faiies avec
da poussier de charbo-n et de la sci~e de bois Ee•[angis avec de la terre glaise. Cela a rassi assez bien
pour nous engager a en faire Une certaime provisi-n
pendant
Fkt ain d'en avoir i donner et i briler CnoSmaimes aux maurais jours. Les briquettes faites avec
les ordures mknageres reassissent moins bien et
doivent tre employees de sate. Cela conviernt a des
personnes soigneuses qui rvelent se donner on pea de
peine pour raliser quelques economies.
Pendant tout l'&t, a chaque promenade, nous arons
habitue nos enfants a ramasser Ie bois mort, a gianer
pour la basse-cour et a cueilir les mires sanvages
pour en faire de la confiture. Bien nous en a pris,
nous avons iviti de la vraic miskre avec ces petites
industries. A recommander a nos chres smars paurres
de biens et si riches de vertu, la confture de potlrons

et celle de carottes. L'une peat passer poor de labricot et I'atre pour de lorange. Elles soot d6licieuses
l'ne et rautre.
Je vous demande pardon pour ces details, mais il
me semble que notre venerable Mere s'y serait inttres-

see pour les a petites doaceurs A porter aux malades
a PH6tel-Dieu ».
De la maison paroissiale oi s'elabore toute cette

cuisine ct se tiennent ces magasins de provisions, nous
allons an dispensaire chercher du lait pour les bebis
d'abord, puis pour les pauvres et qaelques priviligies
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qui ovt su nous attendrir. Pour nous, c'est assez facile;
mais les betes a come, c'est plus difficile. Encore une-

fois on ne donne pas ce qu'on n'a pas.
Les malades, petits blessis, accidentes, font la
queue au dispensaire. Ils savent qu'ils y seront bien
soignes, vite gueris, toujours soulag6s, mais... il y a
toujours des mais, l'ouate, la gaze serent bient6t introuvables et la parfaite asepsie bien difficile a r6aliser.
A la grice de Dieu! Confions-nous a la Providence
pour continuer un service si utile aux pauvres
malades. La visite des pauvres a domicile se fait toujours

activement. Il y a eu beaucoup de malades et I'h6pital civil si restreint pour ses lits ne peut pas accepter
la moitii des demandes. L'unique sceur qui peut se consacrer a cet office fait ce qu'elle peut et rend vraiment
tous les services possibles quand il faut soigner la
mere, habiller les miocheset mettre la soupe en train.
II ne s'agit pas de porter le bon de pain quand la
d6tresse hurle son cri d'appel. On fait tout ce que 'on
peut dans l'esprit de la Communaut6.
Nos jeunes filles du patronage ont repondu avec un
empressement touchant 1. 'appel qui leur a 6t6 fait de

s'occuper des pauvres dans la petite confr6rie Louise
de Marillac. Chaque quihzaine, elles viennent raconter
gentiment ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont vu et
cela au grand profit d'elles-memes, en m6me temps
que de leurs vieilles prot6eges qui les bMnissent. C'est.
ainsi que le flambeau de la charit6 passe de mains en
mains et qu'en ce moment oh le d6vouement de nos
Dames de Charit6 s'est sp6cialis6 au service d'ambulance et dans l'ceuvre tris importante de la protection
des veuves et des orphelins, nous avons le secours
opportun de ces jeunes filles qui rivalisent de pitie et
de d6vouement avec leurs ain6es en charitY.
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Paisque nous parlons a Patronage r. qt e e vous
dise qae, grace A la direction et a la mentaiur
qu'a su
lui iiprimer M- rArchipritre, nops n'avons jamais
interrompo nos reunions da daianche et nous avons
pa garder notre groupe de plus en plus nombreux sans
attraits de comedies et de f&tes profanes. Tout est an
seriux depuis la guerre, la bibliotheque, le chant, les
causeries ntimes et sartout la grande poissance de la
parole sacerdotale si biendonnec par M. I'Archipretre
oat sufisanment intEressi ces grandes jeunes files
qui comptent dans les meilleures de la paroisse. Pr&voyant que pins tard des jeunes filles serieases et instraites seront fort recherchies pour des emplois auxquels ne suffiront pas Its hommes, dans le commerce
et les bureaux, nous avons ouvert
l'intention de nos
jeunes patronnies un cours d'adutes : « Cours SaintFranois-de-Sales n, qui est tres bien donnt par une
jeune maitresse trbs capable. Je m'y intiresse beaucoup en y assistant, en leur entendant faire Ie calcul
metal et je suis tres satisfaite de lear application.
Elles trouvent egalement an patronage un secours
pendant la maladie, une caisse dotale. Elles oat pu
profiter des cours de coupe et d'hygiine. Le groupement des Enfants de Marie, des Unionistes de Jeanne
d'Arc y est fervent et divoue.
L'atelier riunit de vingt-cinq trente oavrigres s'occupant de la a Plume o. Cette industrie n'a pas chi6m
malgri la guerre, et Vindustriel qui nous emploie ne
nous a jamais iaiss manquer d'ouvrage. Le gain est
modeste, A cause de la chert6 du fil, mais la bonne
ouvriere pent se faire r6gulierement ses 2 francs a
2 fr. So par jour. L'atelier a 6ti mis des le debut sur
un pied tres chritien. Nous exigeons beaucoup de nos
jeunes flues, preferant en avoir moins et n'en avoir
que de bonnes et nous nous en trouvons bien.

-

867 -

Avant la loi et les secours officiels, il a bien falls

s'occuper des petits etres dont le pire est mobilis6 ou
tu, et la mere dja consolhe et cherchant cette consolation dans la d6bauche. Cette infortune la plus
touchante de toutes fait ouvrir des creches on des
garderies et nous met sur les bras des charges inattendues. Nous en voil -d4jaseize. Qu'en ferops-nous?
Mais c'est la Providence qui les envoie, la Providence
les nourrira. Nous nous organisons sans attendre les
chinoiseries 16gales et fallft-il plus tard solliciter des
placements definitifs dans les maisons constitutes
particulibrement pour cela, nous les abritons, nourrissons et vetons pour l'instant, avec les allocations que
l'on retire aux meres perverses pour nous les
remettre, au mieux des int&r&ts de ces tout-petits qui
sont aussi gentils quebien portants. Deux petits anges
cependant sont prbs du bon Dieu, sans. regrets de
leur triste destin&e sur la terre. Le dernier avait et6
jet- derriere le fourneau par sa mere et sa grand'mere

revenant ivres de la c&rimonie du bapteme qu'une
bonne dame de chariti avait fait faire. L'enfant avait
trois semaines. On nous 'a apport6 plein d'ecchymoses et dans les langes de sa naissance...!
Cette petite garderie oU la police d6pose nos chers
petits clients est sons le mime toit que les grandsperes et les grand'meres dont l'h6pital nous a gratifies pour donner leur place aux militaires. Ce n'est
pas le rave comme installation, ii faut faire des prodiges d'inginiositA pour y loger tout ce monde...
Comment on y r6ussit ? C'est le secret du devouement
de mes bonnes compagnes, mais elles en meurent de

fatigue, quelquefois de contrari&t6 quand il faut
refuser.
Je ne vouS ai' rien dit de l'Euvre des catechismes
qui nous offre encore un si beau champ d'apostolat.
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Ce sent les filles qui nous sont conh•es et ce n'est
pas toujours facile de faire comprendre aux mires
qui s'en.servent pour faire les menages et garder les
petits que ces enfants doivent frequenter assidiment le cat6chisme. On arrive cependant a un bon
rksultat. En ce moment, dans chaque section, on prepare des premieres -communions priv6es. Les sceurs,
doubl6es de dames catechistes, s'y emploient avec
toute leur pieti et tout leur divouement.
Un mot, pour finir, sur I'assistance que nous sommes
si heureuses et si honortes de fournir aux pritressoldats. Nous inspirant de la pensee de saint Vincent,
si respectueux du sacerdoce, nous avons mis a leur
disposition notre chapelle pour que - 1'6glise 6tant
ferm6e le soir a l'heure oi ils sont libers de leur service d'infirmiers - ils puissent veeir y dire leur br6viaire, faire leur visite an saint Sacrement, se confesser, etc. En se serrant un pen, on a pu loger trois
autels portatifs, ce qui nous donne la consolation de
dix a douze messes chaque matin. Puis, c'est le ravitaillement en pains d'autel, le soin de leur pauvre
vestiaire oh il faut souvent remplacer gratis pro Deo
le vieux par le neuf, la bibliothbque Ozauam ou chacun peut puiser pour ses malades. Chaque semaine
M. 1'Archiprtre leur fait une conference; aussi quand
ils doivent quitter Vitry pour une autre destination,
ce sont bien des regrets et de la reconnaissance exprimee en termes touchants.
Je ne vous fais pas mention de iUnion' Jeanned'Arc, Ouvroir Jeanne-d'Arc, oit les jeunes filles
aisees se reunissent tous les mercredis pour travailler
pour les oeuvres. Toutes ces r6unions se tiennent
chez nous, il faut se prboccuper de la preparation
matirielle et du recrutement.
4 La moisson est grande et il y a bien pen
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d'ouvrieres. » Pour toute cette besogne et celle de
nos deux ambulances, nous sommes douze dont trois
malades et neuf 6clop6es. Et de moins en moins on

peut se faire aider. II faudrait maintenant que les
jeunes sceurs sachent, avec le reste, etre jardiniers,
cordonniers, peintres, masons, fumistes, etc. II n'y a
plus d'ouvriers et les ouvrieres vont de plus en plus
dans les usines... Ah! c'est bien le moment de se
donner tout entiires a la belle mission que Dieu nous
a confie.
Je ne voudrais pas, ma Tres Honoree Mere, terminer ce trop long expos6 des ceuvres auxquelles sont
appel6es i collaborer vos pauvres filles, sans rentrer
en moi-meme pour dire avec conviction : ( Je suis
une servante inutile. A Dieu seul la gloire, non a
nous. , Demandez pour nous le courage et I'humilite,
encore plus d'humilit, que de courage. Et vous exprimant une fois de plus mon affection filiale et respectueuse, je me dis en l'amour de Notre-Seigneur et de
Marie Immaculke, votre tres humble et obiissante
fille.
Sceur CLERY.
SCHEZ

NOS SCEURS DE REIMS

Lettre de M. CONSTANT, Pritre de la Mission.
26 juillet 1917,

Dans le quartier Sainte-Genevifve, 6, rue Cazin, la
maison est encore debout. Ma seur Desgarets a6tabli
son petit cabinet pres de la cave, en face de ]a salle
de repassage. Dix sceurs vont et viennent, calmes,
s'inquiftant peu des obus qui sifflent, soucieuses seulement d'etre a leur office. Les unes vont chez les
pauvres, les autres s'occupent de blanchissage. 11 y a
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beancoup i faire sur ce point. Le linge de i'egihse
voisine, celai des prktres mooilises, ceimi de la grande
ambuiance de guerre, empihsea

de

astes caves et

demandent des mains actives. De braves femmes du
quartier et quelques jeunes filles aident nos serars
dans ce travail.
Entre temps on s'occupe anssi du patronage, des

catbchismes, on seconde le clergi de la paroisse, on
rend service aux soldats, aux gendarmes, i un tas de
gens qui, ne sachant oi se renseigner, avisent la maison des smeursUn poilu que je rencontre t la porte vient demander
oa est son frere.

-

Pourquoi, lui dis-je, vous adressez-vons ic ?
Je sais pas ben, Monsieur I'Aumonier; mais

parait que c'esr ici qu'oa peut vesir po

tot.

C'est bien ainsi qu'apparait, dans le desarroi general, la maison de scur Desgarets : an magasix mi-

wersd de la chariti.
Plus on avance dans le centre de la ville, plus
c'est triste. La cathedrale est mntile, oh! affreusement. Mais l'ensemble de son ossature r6siste aux
obus; on pent encore deviner son ancienne splendeur. Elle reste debout, talant ses meurtrissures
accusatrices.

Au contraire, l'6glise Saint-Andr- a succombi. Le
beffroi a brfil : plusieurs cloches ont fondn dans
1'incendie. La vofite s'est kcrasie. Les mars du c6t6
droit ont kt€ abattus. Ce n'est gnare plus qu'un amas
de decombres d'oi surgit encore une moitie de tour,
sorte de moignon demi-calcin s'6levant vers le ciel
comme pour protester contre l'injure faite i Ila maison
de Diea.
Tout le quartier d'aillers est d6truit. Nos seurs de
la rue Jacquart out vu leur maison s'effondrer et se
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sont r6fugiies un peu plus loin, dans la rue Coquebert.
La maison C... leur a ouvert ses caves. C'est 1l
qu'elles habitent et qu'elles reconstituent,.de concert
avec M. I'abb6 Boquillon, cure de Saint-Andre, et
son vicaire, M. 1'abbe Grandjean, la vie religieuse de
la paroisse.
C'est tout a fait la vie des catacombes et la chariti
qui r6gnait entre les premiers chretiens, pour une
soixantaine de personnes qui se sont groupes l•
autour du clerg6 et des soeurs.
Un caveau sert d'6glise. Tout y est bien install6,
1'autel, les stalles, I'harmonium, les chaises. On medit que la fete de saint Vincent y a &t6 cel6bree tres
solennellement.
Dans le caveau voisin on me montre 1'6cole.
- Comment, dis-je, on fait 1'ecole ici? Mais dans
les villages voisins, les enfants courent les chemins,
les bivouacs.
Ici, Monsieur l'Aum6nier, nous avons si bien
l'ecole que jamais nos enfants n'ont et6 mieux instruits.
Voici un autre caveau qu'on appelle le village. A
1'entree, c'est le quartier Betheny, puis la rue SaintAndr6, le boulevard Jamin, la cure et enfin, tout au
fond, le quartier des sceurs.
Ces d6nominations viennent de ce que les r6fugies
se sont groupes la comme ils l'etaient dans la ville.
Des murs faits avec des caisses de champagne
separent les quartiers et les rues. Des paravents et
des rideaux indiquent la delimitation des families.
L'installation comporte en genaral la literie, un materiel de cuisine et des entassements plus ou moins
volumineux oi ces braves gens conservent ce qu'ils
ont pu sauver de leur maison.
Nos soeurs, pour se rendre chez elles, traversent

-872

-

tout le pays, pwnetrent successivement dans chaque
famille, s'enqubrant des n&cessites, apportant les

bonnes nouveiles, les encouragements, une parole de
foi, tout ce qui aide a supporter 1'ipreuve et la read
meritoire. C'est beau de les voir ainsi s'en aller sous
cette voite sombre, s'arrter pris de chaque lampe
autour de laquelle on cause et on travaille et faire de
tout ce monde une. vraie communauti. Elles ont d'ailleurs, tout au fond, lear communaut at part, presque
un doitre oi personne ne penttre et oi elles peuvent
faire tous leurs exercices.
'Dans la journie elles quittent ces souterrains pour

aller au dehors saivant que les eu.vres les reclament.
Elles vont aux vivres pour leur compte, pour le
compte du clerge paroissial, pour le compte des
pauvres qui ne peuvent se diplacer. Elles y conduisent des enfants, des jeunes filles. Elles vont visiter quelques malades qui sejournent un pen plus loin
dans d'autres caves. Au besoin, elles deviennent les
demenagenses du s6minaire pour le compte de S. Em.
le cardinal Lucon.
Mon trou est A une dizaine de kilometres d'elles. Je
puis franchir facilement cette distance A bicyclette
quand le brouillard empeche l'ennemi d'avoir vue sur
la route. Je me propose de leur reneuveler ma visite.
A.-J. CONSTANT.

ANGLETERRE
Une seur de Londres nous demande d'inseer dans les
Anawles que, par lintercession de la vinkrable Catherine Labour6, une grice remarquable a et6 obtenue.
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ITALIE

PROVINCE DE ROME

LA FtTE DE SAINT VINCENT DE PAUL

au college Aiheroni de Plaisacs
d'aprtsune correspondance zubliee Par 'Avvenire d'Italia.
Plaisance,

2o

juillet 1917.

La f0te de saint Vincent de Paul c6lbr6e hier an
college Alberoni avec la solennit6 accoutumee a eu
une note sp6ciale de sympathie qui mirite d'etre relev6ee A c6t6 du college Albe'roni, oi l'~ducation du
jeune clerg6 a toujours eu un `caractLre particulier de
patrjotisme chritien, s'eleve maintenant, comme une
branche du meme, l'Institut provincial des pupilles de
la patrie. Deji cent cinquante sont dans la province,
garCons et filles, dont la guerre a enlev6 1'unique soutien de leur vie, et dont les meres se trouvent dans la
douloureuse n&cessit6, ou de n6gliger leur education
ou de renoncer a pourvoir.avec le travail a- ur vie
materielle. C'6tait bien juste, que la patrie payit un
tribut de reconnaissance a ces obscurs h&ros qui lui
ont donn6 leur sang, en les remplajant dans 1'education de leurs ebfants. L'administration de l'CEuvre
Alb&roni, sur la proposition de M. Martini, qui est
l'5me du nouvel Institut, a cru agir selon l'esprit du
grand Fondateur,en prenAant 1'initiative de cette ceuvre
de patriotisme 6leve. Des le commencement de la
guerre, elleavait deja ouvert les portes du college aux
soldats bless6s ou malades et entretenu cent lits a ses
frais, dans la section chirurgicale parmi les trois cent

vingt-cinq qui y sont installs et entretenus aux frais
des particuliers et du bureau de bienfaisance de la ville.
Dans le m&roe esprit patriotique, eUe a fait constraire
a c6th du college un magnifque edifice qui a bien
coit6 Sooooo francs, et qui est destini i recevoir les
orphelins de la guerre. C'6tait d'une nEcessitb urgente.
On peut dire que, grAce au college Alb6roni et a son
administration, la ville de Plaisance n'est infirieure z
aucune autre ville d'Italie dans l'accomplissement des
grands devoirs de l'heure presente. L'Institut, avec
1'aide bienfaisante de l'oenvre Alberoni et celle d'autres
instituts, a ouvert ses portes aux fils des soldats tombes
au champ d'honnear(il en abrite dbji cent neur), longtemps avant que la loi italiee sur les pupilles de la
patrie ait &t6 votie par les deux chambres lgislatives.
Le nouvel Institut, le premier et peut-&tre encore le seal
en Italie, a eti fondi i c6t- d'un college oi, grace
aux Pretres de la Mission, vit fortement l'esprit de
saint Vincent de Paul, et il devait etre placi sons l'6gide
de ce h6ros de la charitt chretienne aussi grand .que
modeste. Pour ce' motif, l'administration spiciale a
fait appel pour la direction aux Filles de la Charit6.
II y a deux jours, nous avons assist a un essai de ce
que peut produire la charit, chr6tienne qui anime ces
humbles servantes des pauvres. Nous avons vu ces
enfants, garjons et fifles, venus des champs et de la
montagne, donner une s6ance avec ricitation, chants
et jeux gymnastiques, qui aurait tres bien pu se donner
dans n'importe quel Institut plus ancien avec des
1Alves des meilleures families. Tous les ans, dans
cette f&te, des orateurs illustres, comme hier I'a fait
Mgr Lotteri, font avec grande eloquence le panegyrique
de saint Vincent de Paul; mais je suis d'avis que le meilleur panegyrique du saint est encore le spectacle du
college avec les Pretres de la Mission qui, avec affa-
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biliti et modestie, accueillent avec les leves actuels,
ceuxqui en sont sortis et auxquels viennent se joindre
aujourd'hui d'autres Pretres de la Mission qui se consacrenit avec devouement a l'assistance spirituelle des
bless6s militaires. Et aussi le spectacle des Filles de la
CharitA qui, sans autre voile que celui de la modestie,
parcourent les salles de 1'h6pital, soignent et soulagent les victimes du devoir envers la patrie, ou dans
l'Institut des pupilles de la patrie, elevent et instruisent les pauvres enfants de ceux qui sont tombes au
champ d'honneur, leur apprenant a prier pour le plre
qu'ils ont perdu et remplaqant la mere de laquelle ils
ont df se s6parer, a cause de la miskre qui rigne chez
eux.
A ces ouvriers de la Charit., qui travaillent sans
reliche et en silence, ad salutem pauperum et cleri
disciplinam, notre salut de sympathie et d'admiration.
Notre approbation la plus sincere a ces messieurs de
1'administration de 1'ceuvre de bienfaisance Alberoni,
qui, accueillant et secondant avec 6lan la pensie heureuse de l'ingnjieur Chev. Martini, ont non seulement
administr6 avec sagesse le legs fait par Jules Alberoni a Plaisance, sa ville natale, mais. encore n'ont
employ6 le superflu que conform6ment aux intentions
de ce personnage eminent, qui, fils du peuple, a voulu
consacrer ses richesses uniquement a l'6ducation des
enfants dtr peuple.
P.-S. - On se demandera peut-etre ce que sont
devenus les eleves du college ou s6minaire apr4s sa
transformation en h6pital de .la Croix-Rouge pour
les soldats. Plusieurs ont iti mobilis6s et sont alles
accomplir leur devoir militaire. Les autres, accompagnis de leurs professeurs, les Pretres de la Mission,
se sont installis a Veano Casolo qui est la maison de
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campagne; la, iAs continuent tranquillement lears
etades, heareux de faire no liger sacrifice pour les
heros de la patrie.

PROVINCE .DE SIENNE
LIVOURNE
AMBULANCE HOTEL CORALLO
L'ambulance Hotel Corallo, A Livourne, a toujours
eu, depuis son ouverture, on mouvement journalier de
trois cent cinquante a quatre cent cinquante blesses. It
est vraimient admirable de voir comment ces braves
supportent leurs souffrahces. Les operations les plus
difficiles et les plus douloureuses qu'ils subissent,
souvent sans &treendormis, n'arrivent pas a alterer la
bonne humeur et la patience de la plapart d'entre eax.
Et non moins consolante est lear conduite an point de
vue religieux.
Un jeune soldat, blessi A la jambe, fat soign6 pen-

dant quatre mois a l'ambulance Corallo. C'6tait une
nature droite, un excellent coeur, malheureusement
gate par des principes absolument antireligieux. Des
son arriv6e a I'ambulance, la soeur charg&e de la salle
ofi fut porte ce blesse, concut le desir de voir la grace

s'emparer de cette ame qui semblait si bien faite pour
en profiter. Quelques bonnes paroles, discretement
confies, comme la semence a la bonne terre, quelques
attentions delicates commencerent A faire tomber les

prejuges contre la religion et tout ce qui y touche. La
lecture de bons livres prites par l'aumbnier, conti-

nunrent la bonne ceuvre entreprise. Les mois se passerent dans des intervalles de crainte et d'esporance
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quand le soldat, gueri, partit pour un cong6 de convalescence qu'il devait passer pres de pieuses tantes qui
d6siraient vivement sa conversion. Avant de quitter
l'ambulance, il donna sa parole d'honneur de profiter

de son sejour dans sa famille pour accomplir ses
devoirs religieux : il tint sa promesse comme en fait
preuve la lettre suivante adressee a ses camarades.
t Mes chers amis, cette lettre vous dira toute ma
reconnaissance pour le bon souvenir que vous m'avez
conserve et dont m'ont donne la preuve les nombreuses
cartes postales revues de l'ambulance. Je veux aussi
vous donner une bonne nouvelle. Hier, dimanche, acinq
heures de I'aprbs-midi, j'ai recu le bapteme; depuis ce
moment inoubliable, je suis chretien et j'en suis tres
heureux. La ceremonie a eu lieu au milieu des membres
de ma famille et de quelques personnes invitees parle Pere- qui m'a baptis6. Les assistants etaient 6mus
jusqu'aux larmes et moi tout le premier. Mon oncle
me servit de parrain et j'ai recu les noms de PierreFerdinand. Ce matin, a huit heures, j'ai recu la confirmation et fait ma premiere communion des mains de
S. gm. le-cardinal Maffi, dans la chapelle privie de
l'archev6chi. Mon ame est remplie de reconnaissance
a la pensee des graces que le bon Dieu m'a faites et
je suis sir que vous m'aiderez A l'en remercier. Votre ami, Pierre-Ferdinand. ,
Quelques jours apres, il venait, accompagn, de ses
tantes, au cklbre sanctuaire de Notre-Dame de Montenero, pres de Livourne, oi il fit sa seconde communion. Puis, il fit une visite a 1'ambulance oi sa conversion avait r6joui, non seulement l'aum6nier et les
seurs, mais aussi ses camarades qui avalent bien souvent pri6 pour lui. Refourn6 au front, le nouveau
chr6tien tombait peu apres, frappe d'une balle qui lui
'ouvrit les portes du ciel.
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A c6te de ces retours a Dieu, on trouve parfois,

parmi lts blesses, des exemples de foi, de pieti sincere et profonde, qui n'en sont pas moins touchants.
L'un d'eux 6tait, avant la guerre, uo propritCaire aisi
ses terres touchaient a la frontiere autrichienne et

sont actuellement en pleine zone de gaerre. Que retrouvera-t-il de ses biens et de sa famille quand la paix
lui permettra de retourner chez lui ? Question anguis-

sante et bien faite pour porter la tristesse et le dicouragement dans une nme moins solidement appayee sur
les principes de la foi et de la pi&et. Jamais une plainte
ne s'&chappait de ses l&vres, ii mettait saconfiance en
Dieu et vivait resignk a sa sainte volonth. Tons les
jours il paisait dans la sainte communion la force de
supporter chr6tiennement sa doulourense ipreave. II
s'6tait constitui sacristain de notre petite chapelle et,
souvent, ses pienses fonctions terminees, il s'arrntait
des heures entitresen adoration devant Ie saint Sacrement.
Les priires de nos soldats obtiennent aussi des
graces de guirison qui excitent la ferveur de ceax qui
en sont les timoins. Un blessi devait subir une opration des plus difficiles et des plus delicates; ii fut
porte dans un 6tat presque d6sespiri sur la table
d'operation. Auparavant, il s'itait confessi et son 6tat
ne lui permettant pas de communier, il avait promis
de Ie faire a peine rutabli; sur sa deniande, un cierge
avait it. allumi devant la statue de la sainte Vierge
pendant l'operation. Presque i '"encontre de toute
esperance, celle-ci riussit et notre blesse, apres avoir
accompli sa promesse, fut envoyi pris de sa famille,
qu'il avait &t6en si grand danger de ne plus revoir.
Ce fait impressionna si vivement les autres bless6s
qu'il ne se fait plus une op6ration sans que 1'aide de

la sainte Vierge ait 6tC tout particulierementinioquie.
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Pour ceux que les soins et l'intervention des chirurgiens n'arrivent pas a arracher au trepas, le sejour i
l'ambulance n'est pas moins profitable. Un blessA ayant
entendu reciter la priere : ( J6sus, Marie, Joseph, je
vous donne mon coeur, mon esprit et ma vie, etc. n, la
trouva si belle qu'il voulut I'apprendre par cceur et
depuis il ne cessait de la r6p6ter; pendant son agonie,
alors qu'il semblait avoir perdu connaissance, il la
redisait continuellement, et, lorsqu'il rendit le dernier
soupir, ses levres se remuaient encore pour redire l'invocation b6nie qui lui ouvrit sans doute les portes du
ciel.
Un lieutenant, sur le point de mourir, demanda que
le saint Sacrement fft escort6 des soldats, lorsque
l'aum6nier vint lui apporter le saint viatique.
Les fetes de Notre-Seigneur et de lasainte Vierge
furent celrbrees avec une grande ferveur a I'ambulance Corallo, ainsi que le mois du Rosaire pendant
lequel le chapelet fut ricit6 en commun tous les soirs
dans les salles. La bonne volont6 des soldats au point
de vue religieux etait telle qu'une sceur, constatant
I'ignorance de quelques-uns, profita de l'autorit6 que
lui donnait son age, pour entreprendre de faire le
cat6chisme t haute voix dans la salle qui lui 6tait
confee; le succes fut complet : nos bons soldats
l'Ncoutaient avec une attention et un respect vraiment
encourageants.
FLORENCE *
AMBULANCE BELLE ARTI

Hier, fete de la M6daille miraculeuse, nous avons
eu une soixantaine de communions, tres bien pr6parees. Le soir, apres la bn6ediction, plus de trois cents
m6dailles furent distribubes, et c'6tait vraiment tou-
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chant de voir nos soldats dont piusieurs, depus bien
des annees, avaient perdu I'habitude de plier le genou
derant la Majesti divine, sincliner divotement pour
recevoir la medaile qu'lls regardent tons comme on
talisman sacre. La chapelle est toujours pleine a toates
les cer6monies et 'on pent dire que ies retours a Dieu
soot presque quotidiens. Tout cela est bien consoiant
et fait supporter de bon coeur les fatigues et les sacrn-

fices inevitables de la vie d'ambalance.
PISTOIE
HOPITAL M)LITAIRE

Nos braves soldats se sout prepares a la fite de
Notre-Dame-da-Rosaire par ne ferrente neuvaine.

Tous les jours ont &t signalis par de frequentes communions et par l'assistance ausalut, suivi de chant de
pieux cantiques, ou les voix de ces braves, s'unissant a
i celles de nos seaurs, formaient un touchant concert

qui devait incliner la Reine des anges i interceder
anpres de son divin Fils pour obtenir la grice taut
disiree d'une paix victorieuse. La journic d'hier mit
Ie comble a cet elan de ferveur : a la premiere messe,
notre eglise, si vaste cependant, 6tait entierement remplie par nos pauvres blessis qui s'y rendaient clopinclopant pour assister aux saints mystires.
Au moment oi ils allaient se' nourrir dn Dieu des
forts, M. I'Aumonier lear fit une allocution de circonstance quiaura certainement fait un grand bien a nos
malades presents; its 4taient environ trois on quatre
cents, jusqu'en dehors de l',glise. Un silence solennel
se maintint tout le temps de la messe; i la sortie, on
se sentait 6mu de compassion, en entendant le bruit
des biquilles et en voyant tons ces mutiles se trainer,
comme ils pouvaient, pour regagner leurs salles, oi
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certainement ils.auront raconti a cedx qui n'avaient
pas pu quitter leurs lits les douces jouissances qu'ils

venaient d'eprouver. Mais ce n'est pas seulement en cette solennite que
nos coeurs sont trnioins de ces consolations spirituellis.
Souvent des retours inesprbes, des pribres pleines de
foi, de ferventes communions nou's consolent. Tous
les soirs, nous avons le salut du tres saint Sacrement,
auquel nos braves assistent en chantant avec nous
des hymnes touchants : quand on arrive au refrain, on
sent que le cceur accompagne. les lIvres, c'est une
vibration qui doit aller droit au.Coeur de Jesus, notre
Mire Immaculte.
PIROUSE
AMBULANCE SAINT-AUGUSTIN

Notre belle fete du 27 novembre a 6ti c6l6bree d'une
maniere vraiment consolante dans l'ambulance SaintAugustin de PWrouse. Nous en avions parl6 quelques
jours auparavant k. nos aum6niers qui concurent aussit6t le d6sir de rendre cette ifte aussi solennelle que
possible. Il y euttriduumpr6paratoife, pendant lequel,
tous les soirs, ]a b6endiction du saint Sacrement fut
prec6dee de la r6citation du chapelet et d'une breve
instruction sur les origines de la M6daille et les prodiges qu'elle opire. Le .dernier soir, bon nombre de
militaires s'approcherent du tribunal de la penitence;
parmi eux, plusieurs devaient faire le lendemain la
sainte communion. Le 27, d&s cinq heures du matin,
les pr&tres-soldats. commencerent a ctelbrer le saint
sacrifice. A sept heures, messe en musique de Perosi,
chantee par les militaires. C'etait vraiment un spectaclateposant que celai de notre chapelle dont les
proportions et l'obscurit6 rappellent les catacombes,
debordant de soldats qui fixaient les yeux sur la sta-

tue de la sainte Vierge, entouree de feurs et de
lumieres. Le soir, Mgr I'archeveque lui-m&me voalut
donner le salut. Sa Grandeuradressa nos braves quelques paroles pleines de bonte .et d'encouragement.
Apres la cirmonie, la distribution des medailles commehna, mais itaurait fallo en avoir des milliers pour
satisfaire les assistantsqui, non contents de la recevoir
pour eux-mnmes, la demandaient anssi pour leurs
families, les femmes, les enfants, les meres et les sceurs,
auxquels ils voulaient envoyer le pr&cieux talisman.
Force fut de se limiter pour que les blesses et les malades trop graves pour quitter leurs lits pussent avoir
lear part de la fite. La distribution fat done continue
dans les salles, et partout I'image de notre bonne-Mere
do ciel fut accueillie avec respect et reconnaissance.

PROVINCE DE NAPLES

NAPLES
RECIT D'UNE GRACE OBTEXUE PAR NOTRE IMMA&CL-E MERE
Un touchant timoignage de reconnaissance vient
d'etre rendu dans notre chapelle i notre Mere Immacaule, et nous sommes henreuses de vous faire part,
ma Tr.s Honor&e Mere, de I'idifiante consolation que
nous en avons revue.
Un ancien vacher de la maison centrale, Tommaso
Capretto, rappelk A l'armie, avait 6t4 embarqui, avec
un millier de soldats, sur on batiment A destination de
Salonique. Le 5 f&vrier, le bateau fut torpillk par un
sous-marin allemahd. Le plus grand nombre des
hommes furent perdus; une trentaine seulement reus-

- 883 sirent a se sauver; ils furent transport6s i Syracuse
et soignis A l'h6pital, ou notre chore sour Lagineste

est soeur servante et oiu nos soeurs leur ont prodigu6 des
secours d6vouds. An nombre des victimes est notre
pauvre jardinier, Seppe, qui laisse une femme, qui ne
veut pas encore croire a son malheur, et trois petits
enfants; cette famille fait compassion.
Le pauvre Tommaso se trouvait sur le pont, au moment oi le bateau coulait; il se sentait perdu, ne sachant
meme pas nager; un de ses amis chercha i le rassurer :
a Lui, disait-il, etait bon nageur; il ne l'abandonnerait
pas; et, a deux, ils avaient chance de se sauver. ) En
attendant, ce camarade d6vou6 descendit dans la cale,
pour chercher une orange; i1 ne remonta plus, englouti
avec le bitiment, qui s'enfoncait rapidement. Pendant
ce temps, notre vacher, avec une trentaine d'hommes,
se r6fugiait sur une planche; et durant trente heures,
ils restirent 1•, livrbs i tous vents, tpuis6s de faiblesse,
et ne voyant de secours possibles d'aucun c6t6. Les
uns apres les autres, les camarades tombaient, ne pouvant plus soutenir I'effort d'une position si penible :
sur trente, les naufragis restaient quatre sur la
pauvre planche. Notre brave homme se souvint de la
i Madonna de la maison centrale ,, qui n'est autre que
notre Mere Immacul6e de la M6daille miraculeuse; il
l'invoqua de tout son cceur, mettant en son secours
toute sa confiance... Et voici que d'un bateau 4 vapeur
on les aperqut; ce bateau n'etait pas signal6; la pauvre
6pave ne l'6tait pas 4dvantage. Par quelle inspiration
de notre Mere du c-.. le capitaine eat-il I'idWe d'inspecter la mer de sa lorgnette?... II vit le petit point
noir a peine perceptible, qui etait la pauvre planche
abandonnee; il s'approcha, recueillit a son bord les
quatre malheureux naufrag6s et les conduisit & Syracuse. Mardi 27, apres s'etre privi de vin pendant trois
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jours, selon une promesse qu'il en avait faite, ce brave
homme est venu faire a notre chapelle une communion

d'actions de graces. C'est apres lui avoir servi un bon
dejeuner, que nous l'avons entendu nous raconter son
histoire. J'ai voulu vous la re6pter, assuree que .vous
serez heureuse de remercier avec nous, notre gardienne, toujours secourable.
Satur CHESNELONG'.
CATANE
GRACE ATTRIBUtE A L'INTERCESSION WIT VENERABLE
DE JACOBIS

A Catane, Mile Concettina Ferroni se ressentit un
jour d'un mal a I'cPil gauche. II s'agissait d'un abces
avec fluxion de sang, qui l'emp&chait de voir avec l'ceil
malade; elle fur conduite chez le docteur Vagliasindi,
ceklbre oculiste de la ville, qui, apres 1'examen, jugea
la guerison impossible; il administra quelques medicaments pour soulager la malade et l'encourager, mais
il tait convaincu, comme il a declare aux personnes
qui accompagnaient cette demoiselle, qu'il ne s'agissait que d'un palliatif, et qu'elle ne pouvait s'attendre
a une complete guerison. Ui jour, Mile Ferroni ayant
eu connaissance du v6nerable de Jacobis, dans tin
elan de foi, elle enleva le m6dicament pose sur I'aeil
malade, et appliqua sur cet ceil I'image du venerable
de Jacobis, en disant : 0 saint, par toi, j'espere 6tre
guerie. ,Elle ne se trompa pas. Elle prouva subitement
un soulagement; peu & peu, son 6tat s'ambliora et, au
bout de quelques jours, elle 6tait parfaitement guirie
et en 6tat de reprendre sa vie habituelle. Elle en t6moigna une grande reconnaissance au v6nerable de Ja.cobis.
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PORTUGAL

Lettre de la swur BONNEVIALE, Fille de la Chariti,
a la Trks Hoxorde Mere MAURICE.
Funchal, hospice Marie-Amelie,

5 d&cembre x9&6.

MA TRES HONOREE MERE,
La grdce de. Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Vous &tessans doute au courant de la terrible catastrophe qui a bouleversi notre lie, habituellement si
paisible.
Au matin du 3 decembre, les sous-marins ont torpill-, en moins d'un quart d'heure, trois bateaux en
rade; une canonniere frangaise, la Surprise, qui portait
des munitions de guerre, bombard6e la premiere, s'est
ouverte en deux avec une d6tonation formidable; des
projectiles volaient dans toutes les directions, deux
obus sont tomb6s chez nous, un a eclat6 pres du jardin
en soulevant quantit6 de pierres dont une, lanc6e avec
force, apres avoir decrit un arc immense, a p6n6tr6
dans la chapelle en brisant un vitrail. Une de nos
seurs qui faisait le chemin de~la croix venait de sortir
i I'instant.
Le second obus est tomb6 sur un batiment des
classes, s'est fait passage dans le toit, a renvers6 des
chaises, la table de la maitresse, pour se loger dans le
tiroir; il n'a pas 6clatb. Pendant deux ou trois jours,
nous avons cherch6 ce projectile, et nous l'avons decouvert dans sa cachette, i c6t6 d'une Medaille miraculeuse.
Si ce 65 avait 6clat6, I'hospice 6tait pulv6rise. La
sainte Vierge nous a gard6s et bien gardes.

Ce torpillage a coutL

886 la vie a trente-quatre marins

de la Surprise qui compte aussi sept blesses.
Tout I'ýquipage du Kangaroo et du Dacia est sauvi.
La population etait affole, car, apres ce torpillage,
les Allemands ont lanc= une soixantaiae de bombes
sur la ville, personne n'a ete atteint. Maddre n'est pas
en 6tat de defense, il y a seulement deux canons qui
ne portent qu'a 5 kilomitres, sa baie est ouverte a tons
les navigateurs.
Ces jours derniersj deux bateaux qui portaient le
courjier ont ti&
coules en sortant de Lisbonne.
Nous allons etre bien isolks, les relations seront a
peu pros impossibles, les sous-marins suivent la ligne
des Acores A Lisbonne.
On craint la famine si le ravitaillement ne peut se
faire, la farine et le sucre manquent deji; les pauvres
deviennent plus nombreux que jamais.
Senar BONNEVIALE.

SUISSE

de la Mission, aumdLettre de M. LAMBIN, Ptre
.ier des soldats internes, a M. LouwYCK, Vicaire
geinral.
Montana-sur-Sierre,

t mai g197.

MONSIEUR I. VICAIRE GENERAL,
Votre biindiction, s'il vous plait!

Me voici, depuis un mois et demi, a Montana-surSierre. J'&tais destine tout d'abord A desservir la station de Brienz, pr.s de Meiringen, et j'aurais vicu
presque en communautk avec nos chers confreres,
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MM. Rellier et Dolet. Je jouissais depuis quinze jours
de leur aimable sociit6, quand.M. 1'Aum6nier en chef
me demanda d'en faire Ie sacrifice pour le bien des
ames. 11 s'agissait d'aller a Montana, oi certaines difficultis avaient surgi et rendaient la situation intenable pour 1'aum6nier. J'acceptai la proposition.
Je pris, pour m'y rendre, le chemin des 6coliers et
passai par Fribourg. Je voulais dire de vive voix toute
ma reconnaissance aux Filles de la Charit6 qui, pendant ma longue captivit en Allemagne, s'6taient ing&ni6es a m'adoucir irs rigueurs de l'exil, par leurs lettres
toujours si consolantes et par les nombreux colis qu'elles
m'envoyaient.
Montaaa est une station climaterique pour tuberculeux, a I 5oo metres d'altitude. On y a rassembli plus
de cinq cents internis, r6partis dans une douzaine
d'h6tels situ6s pour la plupart au centre de la station
oii je reside moi-m&me. Cependant, quatre -tablissements sont assez eloign6s, il faut plus d'une demiheure pour s'y rendre. En hiver, c'est un peu fatigant
a cause de la neige dans laquelle on enfonce parfois
jusqu'aux genoux, mais depuis une quinzaine de jours
les chemins sont meilleurs. Je visite chaque 6tablissement une fois par semaine,_d'ordinaire 1'apres-midi.
Autant que possible, je consacre.la matinee a l'etude
et & la pr6paration des sermons.
Partout, je recois le meilleur accueil. J'ai retrouv6
ici une quinzaine.de mes malades de Gardelegen. Inutile de vous dire combien nous avons 6et heureux de
nous revoir.
Au point de vue religieux, nos internes de Montana
ne font pas exception a la rigle.
La plupart sont retombes dans leur indifference premi;re; mais on ne rencontre pas d'hostilite. Beaucoup
avaient cess6 de venir A la messe, le dimanche, sur-
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tout parce que Fon n'y pr&chait plus. Un certain
nombre est d6ji revena, car je ne manque aucune
occasion de lear adresser la parole.
Pour grouper les bonnes volontis, j'ai tabli I'apostolat de la priere. Apris mon premier appel, j'ai en
a inscrire vingt-cinq noms, c'est pen sur un si grand
nombre, mais il ne faat pas aller trop vite. Nous nous
reunissons le premier vendredi du mois, je fais une
petite instruction snivie de la b1nediction dn sain
Sacrement.
Je voudrais aussi organiser un petit cercle d'etudes
religienses. Malheureusement, je n'ai ancun livre k ma
disposition. J'ai icrit a differentes ceuvres, mais jusqu'ici je n'ai pas obtena de riponse. Si le bon Dieu
vent vraiment cette ceuvre, il saura bien susciter quelque
ame genereuse qui me procurera les livres necessairesJ'attends avec confiance lheure de la Providence.
C. LAMBIN,

PROVINCE DE CONSTANTINOPLE

M. Lobry, visiteur, communiqueles nouvelles suivantes sur
les maisons, les confrires et les seurs de sa province:
Salonique, Ie 17 mai g197.

La Compagnie vient de faire une grande perte :
M. Dagouassat, victime choisie par Dieu, est mort sur
un champ de bataille de la Mac&doine. C'est un missionnaire donnant la plus belle esprance, an ouvrier
de choix qui est enleve aux moissons de l'avenir, a la
mission de Madagascar que, dkjA, il aimait tant.
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Sous-lieutenant d'artillerie, il commandait un genre
de batterie placie toujours en premiere ligne, Ul oh le
danger est le plus grand.
Au d6but d'avril, il recut une blessure qui nous
inquieta. Comme le dit la belle citation a l'armie dont
il fut alors l'objet, sa batterie fat soumise i un bombardement intense, sur une position en cours d'organisation. Pendant qu'il restait sous le feu jusqu'& ce
qu'il ait fait abriter tous ses hommes, il fut blesse.
La Providence permit que M. Dagouassat allit a
l'ambulance oi se trouve M. Bizart pour recevoir des
soins. Celui-ci m'kcrivit de suite pour me rassurer,
disant que la blessure de notre cher confrre n'etait
pas grave, et que lui-meme ne tarderait pas a m'ecrire.
Au 14 avril, M. Dagouassat m'envoya la lettre suivante, ce fut la derniere.
Apres des condol6ances an sujet de la mort de mon
fr&re et de celui de M. Gabolde, il poursuit : , Je vous
remercie, cher Monsieur le Visiteur, du bon souvenir
que vous m'envoyez. Sachant que M. Bizart vous avait
averti de mon arrivee a son ambulance, j'ai attendu
un pea pour vous 6crire. Soyez tranquille, qa marche
tres bien.

a J'ai attrape cet accroc le Jeudi saint a deux heures,
en premiere ligne.
« L'artillerie adverse a lance quelques petits obus a
balles, dans un coin oii travaillaient nos bombardiers;
le dernier a Aclati au-dessus de mon dos, pendant que
je faisais la longue prostration par laquelle nous
saluons l'arrivee d'un obus, et une balle de plomb avisit6 ma nuque; elle est reiitr6e a la base du con et
s'est dirigie vers 1'ýpaule gauche; elle s'est arr&t6e
contre les muscles qu'elle a un peu endoloris et soulev6s, aprbs un trajet de 3 ou 4 centimetres. La colonne
vert6brale n'a pas &tetouchee, grace a Dieu.
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a L'extraction a eu lieu Ie soir m&me avant minuit, et
le matin du Samedi saint, j'arrivais l'ambulance de
M. Bizart. Je n'ai pas beaucoup souffert, go&re de fievre
non plus; la blessure et lincision de 'extraction supparent un pea, a cause des bouts d'etoffe rentr6s dans
la plaie et retires hier.
a Je n ai pas demand4 Salonique, d'abord parce qu'on
ne me l'a pas offert a cause du pea de gravite de 1'accident, et puis je tiens a rentrer le plus vite possiblea la batterie, mon lieutenant commandant restant seul,
situation qui nous met presque dans limpossibilit6 de
remplir les missions assignees a notre batterie. Ils ne
sont pas legion a I'armie d'Orient les candidats pour
les crapouillots. Retrouver mes bonshommes, voili
le rave; sans doute, ii y a des fripouilles parmi eux,
mais on arrive a faire du bon travail.
- Je remercie M. Saliba de toutes les bonnes commissions qu'il nous fait; j'attends la musique de M. Lordon et j'envoie a tons nos chers confrrres mes respectneuses amities.Veuillez agreer, etc--V. Dagouassat.n
aDans cette lettre, on voit combien notre vaillant
confrere avait hite de se retrouver a son poste, au milieu de ses hommes.
Le 13 mai, M. Bizart m'ecrivait : 4 Parmi les blesses
arrives ici des l'attaque do 1o, le bruit de la mort de
M. Dagouassat a circul-&Ce soir, j'ai ea la confirmation de la triste nouvellejpar un sergent.du 45*, bless6
grievement par I'obus meme qui terrassa notre confrere.
M. Dagonassat venait du poste da commandant d'un
bataillon du 45" pour prendre des ordres sur la fIaon
de regler son tir. Le commandant le felicita pour avoir
demoli par une torpille nne mitrailleuse g&nante avec
ses trois servants, it lui dit de prendre garde.. Le
commandant rentre dans son abri. M. Dagouassat se
met en route. Un obus arrive, lui brise la jambe et
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l'atteint a la poitrine. On transporte le bless6 sur un
araba et I'on avertit I'aum6nier divisionnaire. En route,
notre confrere expire; un aum6nier I'aurait enterre a
un endroit dit a le Confluent ,, la oi le 45" d'infanterie
a son cimeti6re.
" Pauvre M. Dagouassat, poursuit M. Bizart, il avait
comme le pressentiment de cette fin. Si vous 1'aviez

vu faire sa confession g6nerale sur dix heures du soir,
chez moi, la veille de son retour au front... Quelle
bonne simplicit6... II voulait surtout prkcherd'exemple!
u Les poilus disent que des officiers se dibinent, r6pi( tait-il,je ne veux pas qu'on.puisse dire cela d'un offia cier missionnaire., Son argument m'avait conyaincu
et je n'avais pas insist6 pour qu'il restit, bien que sa
blessure ne ffit pas cicatris6e. Beaucoup au 45e et au
84* le connaissaient, comme d'autre part pas mal de
blesses qui arrivent se rappellent ses predications de
Dogandzi; c'est a qui me pare de lui, de sa bonte, de
sa mort... c'est navrant! -iJe ne saurais vous dire a
quel point je suis pein6.-J'aurais pr6fer6 mourir, moi,
l'ain6, et laisser la place a cette belle naivet6 sentant
la jeunesse, respirant la pi6t6. Je m'6tais attache & ce
cher grand confrere. Son ing6nuitime charmait et, le
soir, je ne le laissais partir que lorsque je le- voyals
fatigue, tant j'avais plaisir a l'entendre m'interroger
sur la vie sacerdotale, les s6minaires, les predications,
la vie de famille entre confr'res, etc.
c Prions pour Ml'me du d6funt. Moi je la crois en
paradis et je prie ce petit et grand frere d'assister
ceux qui restent. Votre tout d6vou6 et affectueux.
-

Bizart. ,

A la date du 1i mai, voici ce que me faisait parvenir le P. Sabatier, aum6nier divisionnaire, supbrieur
du college des oratoriens deJuilly : i J'ai la douleur de
vcus annoncer que M. Dagouassat est mort au champ
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d'honneur, hierjeudi vers dix heures du matin. Tandis
qu'il dirigeait le tir de ses crapouillots dans le secteur
de Lumnitza et qu'il faisait beaucoup de ral - l'ennemi, un fusant I'a atteint de plusieurs eclats dont l'un
a d6chir6 sa poitrine. L'infirmier-pr&trede son groupe,
M. Lebot, a fait, m'a-t-on dit ensuite, ce qu'il fallait.
Quand il m'est arriv6 mort A Lumnitza, un quart
d'heure apres, ignorant si un pretre avait pu I'assister,
je lui ai donne l'extrme-onction sous condition.
Quelques instants aprIs, le g6enral de division envoyait
un commandant 6pingler sur sa poitrine la croix de la
Legion d'honneur. Comme je me devais auxblessrs,
je n'ai pu quitter Lumnitza pour presider A sa s6pulture et ai mandA pour cela un pretre appartenant a un
bataillon qui n'eta)t pas engage. It est enterri dans le
petit cimetiere du 45* r6giment d'infanterie, A une
heure A l'ouest de Mayadag. Le cercaeil est bon et
pourra permettre le transfert du corps, pourvu qu'on
ne tarde pas trop.
(t M. Dagouassat avait I'estime universelle. Depuis
le g6neral de division jusqu'aux soldats des r6giments
d'infanterie au milieu desquels 6tait son poste de combat, tout le monde I'aimait, l'admirait pour son amabilith, sa simpliciti, sa modestie, son sentiment du
devoir et son courage qui frisait la t6mbrit6. Je perds
moi-meme un excellent ami que j'appr6ciais beaucoup.
Veuillez agr'er... - Sabatier. ,
Tout ce que M. Bizart et le P. Sabatier ont &crit
au sujet du regrettb et cher M. Dagouassat nous le
montre tel que nous-m&mes nous I'avions appr&ci6
dans les visites qu'il aimait A nous faire a Salonique.
M. Dagouassat est restC un digne fils de saint Vincent tout en devenant un officier du'plus grand mirite.
Missionnaire, il disait aux soldats de penser a lear
Ame et A leur salut; avant d'aller au feu, il les invitait
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Sse mettre A genoux, devant Dieu, pour recevoir
1 absolution. Puis, en tant que leur chef, il leur donnait 1'exemple du plus beau courage, du plus magnifique sang-froid. Deux citations a l'armie, la croix et
les palmes de guerre, la Legion d'honneur, demeurent
les temoignages de ses hautes vertus militaires.
Comme me le disait fort justement notre confrrre
M. LUvecque, la Mac6doine, tombeau de nos missionnaires, nous sera encore plus chore.
Salonique, le i" juin 1917:

CONSTANTINOPLE. - Une lettre de soeur Voisin a
la Mere g6nerale annonce la mort de la sceur Louise
de l'H6pital francais. La sceur Louise est morte le Jeudi
saint, victime de son d6vouement, du typhus exanth&matique. Elle s'est vue mourir et a fait le sacrifice de
sa vie pour tout ce qui nous est cher. C'est dans les
appartements Perpignani, oii r6sident ses compagnes,
qu'elle a pu 6tre soign6e et qu'elle est dc6ddee. Je suis
fond iAcroire qu'elle a contract6 la maladie dans l'h6pital pres de Tachkichla. C'est une belle et bonne Ame,
une humble et douce Fille de la Charit6 que Dieu a
voulu mettre en son paradis. Elle prie pour nous!

SMYRNE. -Indirectement, par une lettre deMgrPlaurens A sa ni&ce, Fille de la Charit6 A Syra, nous avons
appris la mort de Sceur Flicite Chevalier, de la maison
de la Providence. Elle etait Agge de soixante-dix-neuf
ans, cinquante-huit de vocation. Cette digne saeur a
fait laclasse pendant plus d'un demi-siecle. Toujours
on 'a connue souriante et bonne, soumise et d6voube
i ses supbrieurs, attentive et zel6e pour communiquer
aux nombreuses jeunes fillies qui ont passe aupres
d'elle, l'amour de Dieu et des pauvres, le respect
d'elles-memes, une tendre devotion A la sainte Vierge.
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Tant pour Constantinople que pour Smyrne, nous
n'avons pas de nouvelles sur les faits et gestes des
n6tres. Continuons a prier pour eux; ils le font sirement pour nous. On peut espbrer que la barriere qui
continue A nous s6parer d'eux sera bris6e dans un
avenir procbain.
ROUMANIE. - La Mere generale, en me communiquant les renseignements requs par des voies officielles,
me dit: c Le bon Dieu visite la mission de Roumanie. J
En effet, nous avons eu le chagrin d'appreadre la mort
de M. Dennetiere et celle de la sceur Antoinette Roux.
Une lettre de sceur Pucci, dat6e du 18 mars, arrivee a
Salonique deux mois apres, nous dit: <<H6las! j'ai la
grande douleur de vous apprendre la disparition de.
notre cher M. Dennetiere. II a quitt6 la terre la nuit
du 15 mars. J'ai eu la consolation de l'assister jusqu'a
son dernier moment. Ii est tomb6 victime du terrible
flkau qui nous envahit de tous co6ts. II a pu recevoir
les derniers sacrements. Ma sceur Gallo (sceur tlisabeth
de la Paix), est, elle aussi, atteinte du typhus exantb6matique; elle a voulu recevoir les derniers sacrements. 9
Nous avons su depuis que la sceur Gallo n'a,pas succomb6 a la maladie. Une autre sceur a ite egalement
atteinte de ce m&me vilain typhus; sa convalescence a
6t, annoncee A la Mere genirale. La soeur Roux est
morte le Jeudi saint, comme la soeur Louise de Constantinople. Je ne puis oublier le d6vouement avec
lequel elLe s'acquittait de son office A I'infirmerie et a
la lingerie du collIge Sainte-Pulcherie.
La mort de M. Dennetiere est une grande perte pour
nos oeuvres. Missionnaire aussi pieux que ze16, tres
rigulier et de-conscience delicate, ayant la connaissance des langues du pays, il 6tait apte A travailler
avec grand fruit au bien des Ames. A Salonique, oux il

-

895 -

a exercI le saint ministere apres son expulsion de
Constantinople, il ne laisse que des regrets. Les enfants de l'6cole paroissiale, en apprenant sa mort, se
sont cotises pour faire dire des messes pour le repos
de son ame. Pendant le sejour qu'il fit a Monastir,
aupres de M. Bergerot convalescent, il affronta courageusement le typhus exanth6matique qui faisait beaucoup de victimes parmi les prisonniers autrichiens,
auprts desquels il avait a remplir l'office d'aum6nier.
Envoye ensuite en Roumanie, 1a encore il se montra
aussi z616 que prudent et se comporta en digne fils de
saint Vincent. Dieu l'a pris a notre affection et a ses
oeuvres; que sa sainte volont6 soit faite!
A Bucarest, trois de nos seu.rs sont restees dans une
ambulance avec la princesse Bibescu, les soeurs Biella
de Brousse, Germain et Julie de la maison centrale.
Dans sa derniere lettre dat6e de Jassy, 28 d6cembre,
M. Dennetiere crit: a Cinq soeurs et moi sommes installks dans un h6pital de contagieux confi6 t un m6decin militaire franc;ais; les autres, avec seur Pucci,
dans un autre h6pital de-contagieux dirig6 par le docteur Clunet. Le village ou je suis me rappelle de doux
souvenirs, il se nomme Galata. - I1 termine sa lettre
en disant: AJe me confie entierement a la divine Providence. ) Le docteur Clunet est mort aussi du typhus.
Que les 6preuves de notre mission de Roumanie soient
pour elle une source de b&endictions pour l'avenir!
S(EURS EUCHARISTINES. - Apres un long silence,
nous venons d'apprendre que notre confrere M. Alloatti,
la seur Alloatti et ses compagnes sont toujours a
Uskub, dans des conditions qui Jeur permettent d'attendre les indications de la Providence.
MONASTIR. -

Les immeubles de la mission ont et&
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6prouv6s par des obus qui oot fait de grands trous et
brisk toutes les vitres. Jusqu'ici- le mal, m'assure un
aum6nier, est riparable. Notre 6glise a ea le chceur
defonci par un obus, lequel en &clatant au dedans a
fait toutes sortes de digits. Quant i la maison des
smurs, elle est indemne; il semble que 1'ennemi ait
voulu fl'pargner en souvenir des soins donnes aux
blesses allemands. On reclame les soeurs avc insistance. Nous esperons que bient6t elles pourront rentrer
a Monastir.
I.NIDJE-VADoAR. -

La maison des soeurs a et6 trans-

formee en ambulance; trois sceurs s'y trouvent en qualit d'infirmikres. Ce sera pour elles le debut de la
reprise de leurs aeuvres en cette region. Grace t 1'appui

du g6enral Sarrail, M. Venizelos a donnt i'ordre de
nous rendre 1'eglise de IMnidj6, construite jadis par
M. Turroques du temps de M. Bore. Le prefet de
Pella, M. Metaxa, est venu me faire part de cette restitution, et il s'est egalementxendu A notre residence
de 16nidj6 pour en privenir M. Mages.
KOUKOUCH. - Sauf que les taubes, parfois, y laissent
tomber des bombes, les seurs y sont tranquilles. Au
passage de ces taubes, l'6v~que grec lui-mbme accourt
se rffugier dans les caves des sceurs. Les Anglais facilitent le ravitaillement de la maison. C'est 1A une grave
question dans toutes nos rigiops, et je fais des voeux
pour qu't Syra et a Santorin nos maisons puissent continuer a se reapprovisionner. Nous ne saurious dtre
assez reconnaissants A 1'armee et a la marine, dont les
intendances nous demeurent ouvertes.
SALONIQUE. - La sour Vincent Eurlonne est morte
leIo mars. Elle a vu arriver ses derniers moments
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avec tranquillit6 d'ame, et elle a requ les sacrements
en pleine connaissance. Les pauvres et les malades,

dans le demi-d6lire qui a prec6d6 sa mort, demeuraient la preoccupation de son esprit. Elle s'en est

all6e en paix jouir de sa couronne au ciel.
Nos confreres de I'arm6e d'Orient vont bien, d'apres
les lettres qu'lls nous &crivent. Quant a ceux qui se
trouvent a Salonique, c'est une joie pour nous que de
les voir arriver-• la mission, le plus souvent qu'ils le
peuvent. Que le bon Dien les garde tous & la Compagnie! Tous font honneur a la Congr6gation. On les
estime et apprecie pour leur humble et constant dbvouement, pour la bonne influence qu'ils exercent
autour d'eux.
Id. Kri&er, dans son rl6e d'anm6nier, est plein de
coeur et d'entrain. En ce moment, il est dans les roches
en face de Monastir. II fait grand bien aux soldats, en
se donnant a eux sans compter et en mettant en ceuvre
toutes les ressources que nous lui connaissons.
Nos ceuvres de Salonique vont convenablement bien.
Le temps de Paques a ite consolant. Nombreux sont
les soldats qui ont accompli leur devoir pascal dans les
6glises et chapelles. Les retours i Dieu ont 4t6 nombrenx et j'ai eu Ioccasion de donner le sacrement de
confirmation i un certain nombre. Les exercices do
mois de Marie, tant a la paroisse que dans nos chapelles de Calamari, de Cavakia et de Zeitenlik, ont 6t6
bien suivis; nombre de soldats y assistent. II va en
etre de meme pour le mois du Sacre-Cceur. Nous continuons a avoir les r6unions sacerdotales. Une retraite
a &t6 donn6e aux soidats-pr&tres dans la chapelle des
smurs de Calamari. A la cl6ture que j'ai presidie, j'ai
compt6 cent soixante-dix pr&tres. Une retraite eccl6siastique vient aussi d'tre donn6e a Zeitenlik par notre
confrere M. Demuth. Une moyenne de soixante-dix
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pretres en ont suivi les exercices. La, c'est M. Levecque
qui a continue a donner aux pretres les conferences
6tablies par M. Blanchet.
A la mission, on s'est mis en mesure, depuis longtemps, pour fournir aux pretres faisant partie de
l'armee les hosties et le vin n6cessaires pour la messe.
C'est quinze mille grandes hosties qu'il faut chaque
mois.
Les oeuvres de nos soeurs sont des ruches du bon
Dieu toujours en pleine activiti. Dieu fasse que les
sant6s se maintiennent en etat convenable, car le
nombre des ouvribres ne r6pond pas a tout le travail
qu'il y a a faire. La Tres Honor6e Mere Maurice a bien
voulu nous envoyer les soeurs Mdaille, Villard, Philippucci, en leur adjoignant la soeur Lepitre. Elles ont
et' les bienvenues. Ma soeur visitatrice partage les
jours de la semaine entre les maisons et les h6pitaux
oi nos soeurs travaillent. Elle fait en sorte de procurer
aux soldats malades ou blesses des journaux on de
bons livres; a certains jours de fete, elle leur distribue,
aidee de nos soeurs, soit des douceurs, soit-des choses
utiles et agrbables.
Les soldats sont heureux d'etre soignes par
les Filles de la Charite; ils expriment leur reconnaissance sous les formes les plus naives et les plus
touchantes. Quant aux m6decins, ils font toujours
grand cas de nos soeurs; parce que, me disent-ils, avec
elles on a la paix, I'ordre, le divouement aussi complet
que continu.
Les oeuvres ordinaires vont aussi leur train; les
pauvres ne manquent pas, il faut s'ingenier pour leur
donner un peu de pain. Pour ce qui concerne les
classes, elles regorgent d'ilkves.
De temps en temps, des avions ennemis passent sur
la ville, mais, fort mal accueillis par les canons de la
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marine et par ceux des hauteurs, bien vite ils disparaissent. Je ne quitte meme pas mon bureau pour aller
me rendre compte de ce qui se passe.
LOBRY.

Lettre de

fk.KRiER, Pritre de la Mission, aumdnier,
i M. LOUWYCK, Vicaire ginral
Aux armies de Serbie, ce

i5

mai 1917.

MONSIEUR LE VICAIRE GENERAL,

Votre bixndiction, s'il vous plait!
15 mai! Encore une de ces dates-souvenirs! Depuis
trente-quatre mois bient6t, le carnet de guerre en foisonne! Il y a quatre mois, jour pour jour, le IS janvier,
je dbbarquais &Salonique. Apres huit jours d'organisation, au camp de Zeitenlik, huit jours qui, pour moi,
sont 1'6quivalent d'une permission de d6tente, a notre
chore mission de deli, l'ordre de route arrive, le 23,
dont suit execution, le 24 janvier : point de direction,
Monastir, et, en avant, a pied - I'aum6nier volontaire
n'est pas mont6 - par la seule route qui serait praticable, oui, mais dans trois mois! Pour 1'heure, c'est
bien la route classique d'Orient : un chemin prbs duquel on passe; qu'importe, par ou ne passerait-on pas
pour elle, notre France? Quelles 6tapes, tout de mme !
vent, pluie, tourmentes de neige en des cols atteignant
pres de i ooo metres d'altitude, rien ne manque

.

notre

petite colorine exp6ditionnaire du G. B. D. (groupe de
brancardiers divisionnaires). La vue du Vardar qui
deborde, de beaux lacs au pied de cretes aeigeuses qui
pointent

a- 200, i 5oo, l'une meme a 2 517 metres, le

spectacle de levers et de couchers de soleil feeriques,
c'est peut-6tre beau, se dit-on, transport6 au vif dans
un musie, salon d'hiver, devant 1'6cran d'un cinema,
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chanffage central, aux feux d'artifice d'un Pierre Loti,
mais par ce temps, par ces pays tels qu'il faut arracher
les voitures d'abord, ses jambes ensuite des fondrieres,
satis sperque!

Au soir du troisieme jour de marche sous la pluie,
done le-26, douce surprise! On logera chez I'habitant,
a Jenidj-Vaardar. Je vais frapper au u bon gite ,,c'est-

a-dire chez notre vaillant confrere, M. Mages, qui me
reqoit a bras ouverts, en sa pauvrete. Je lui dois d'autant plus de reconnaissance qu'il est, la, surcharge, des
longtemps, des 6paves de son int6ressante chrktient6
de Bulgares mac6doniens, mais les ap6tres ne feraientils plus de miracles? A Tenez, me dit-il, tandis qu'il
me montre gisant huit canards saavages braconn6s, sur
le lac, la nuit precedente, a la mode ancestrale du
pays - en t&te un porte-torche qui fascine, a sa suite
un porte-cloche qui assourdit, en queue un porte-sac
qui 6trangle et met en lien sur la victime que lui passe
le premier - tenez, en voilk un, de miracle : avec la
guerre, ritorniamo al' astico, c'est-a-dire, a l'&change
en nature; deux canards valant 3 livres de riz, cela
fait, compte rond, 12 livres de la pricieuse denrie
pour mes pauvres gens. Et, puisque nous en sommes,
des pauvres gens, que je n'ai rien d'atitre an logis, un
canard aa riz fera te r6gal, et un antre ira dans la musette, demain, au d4part, la, sans protestation. Qu'ii
fat bien inspire! La colonne, partie avant l'hemre fixee,
huit heures, je ne puis la rejoindre qu'i la grand'halte,
mais, i la vue da joli canard au col changeant, l'on me
pardonne le retard, et ul ra!
Noussaluons, au passage, Pella,berceau d'Alexandre,
les cascades de Vodena, perch6e comme an nid d'aigle
sur quelque autre Rocamadour, et le beau lac d'Ostrovo, sur les bords duquel nous campons tout un jour
de repos, mais sous des rafales de neige. Le I" f6-
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vrier, nous atteignons le haut d'un col, A 963 metres
exactement. LA, tout clame les horreurs de la guerre,
1l,dort, sous la neige, un village en ruines, c'est Gornicevo, qui fut le theitre d'une boucherie humaine.
Ces ruinps, cette neige, seule pour 6clairer cette nuit
de marche, le canon qui gronde, li-bas, devant nous,
quel tragique'rappel au coeur! L'an passe, mais . des
centaines de lieues, c'6tait aux iperons d'Artois, a la
meme date, aux memes heures, dans Ablain-SaintNazaire et Souchez, la mxme disolante image de la
mort. Enfin, le 4 fivrier, Dieu merci quand meme,
nous plantons la tente dans un mar6cage, au kilometre 212, devant Monastir, autre ville martyre, apris
tant d'autres!
Un froid sec sur ce plateau de 6oo metres d'altitude
serait le r&ve, mais non, Ie plateau forme une cuvette
dont les rebords atteignent des hauteurs de i 5oo mitres
et plus; que faire en la cuvette A moins de patanger?
Mais quoi! ceux-la, des Frangais comme nous, qui
tiennent les tranch6es, lA-haut, jusqu'a des 2000 mitres
dans les neiges, ne sont-ils pas plus A plaindre que
nous? Donc, silence dans les rangs! Triste spectacle!
Avant notre venue, depuis toujours un peu, mais surtout depuis 1912, c'ftaient les horreurs de la guerre
classique par de tels pays, la guerre oit h la conquete
succident la d6vastation et 1'extirpation des habitants;
il faut que la guerre moderne, toute de machinesoutils et d'instruments -d'optique, disait-on, vienne
encore y jeter de foudroyants appareils de mqrt et sa
malfaisante alchimie. C'est par centaines que les habitants de Monastir, assez courageux pour ne pas d6serter cet enfer, ont &t6trouv6s asphyxi6s dans leurs
caves, d6sarmis ou trop mal armes qu'ils 6taient contre
la traitrise des obus A gaz.
,.Quant anous, soldats du front, a quels perils ne
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faut-il pas nous attendre? C'est notre lot. Apres les
perils sur mer, qui furent grands, les perils sur terre,
a dextre et a senestre, et, avec eux, le peril dans les
airs : en mars, par exemple, toute une escadrille ennenie passe.un jour, en semant dru soixante-seize ombes
sur nous : r6sultat, -autant de morts, de blesses, de
dig&ts que dans une attaque de tranchies.
Depuis lors, plus que jamais,. I'on creuse des abris
contre avions: vienne du bout de l'horizon l'oiseau de
mauvais augure, un signal, et tout le monde casque de
s'enfouir... motus!
Un autre p6ril, enfin, qui nous guette, et toujours
et partout, celui-l, meme a la porte de notre tentecalot, durant notre sommeil, tout comme- aux abords
d'une fontaine suspecte, c'est le paludisme abhorri.
Ces marais des alentours seront alimentts jusqu'en
juin .par la fonte des neiges, donc, il faut s'attendre
et aux odeurs miphytiques et aux bestioles ailies, les
plus stirs agents voyers du fleau, d'apres la Faculte.
Principiis obsta : le soleil monte; pendant le jour,
nous avons, en avril, jusqu'- + 37 degr6s quand, A
l'aube, le thermomitre accusait parfois - 5 degres et
au-dessous. Ces soubresauts, leur r6petition surtout, le
long des jours, voila qui met a rude 6preuve les plus
solides. Aussi bien, l'isotherme d'avril 6tant + 12x,:
comment se croire en Orient? Et voil& tout d'sorient6s, surtout les Orientaux de fortune. Pourtant,
jusqu'en mai, temps oh I'on nous promet le salut, c'esta-dire la montagne, rien a-craindre, parait-il, mais,
pour les amis de prudence, mere de sireti, qui point
ne mangeront de crudit6s, qui boiront de-l'eau javellis6e, prendront la pilule de quinine, se garderont de
la piqure des anopheles, ces colporteurs d'un mal qui
r6pand la terreur.
Assez cause, le stratege, et place a I'aum6nier.
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Dans mon programme, rien A changer: me faire tout
A tons pour ou les gagner ou les garder tous a JesusChrist, seulement I'application en est plus vaste, et
puis, officielle, c'est le grand point. Vous m'en felicitez, Monsieur le Vicaire general, par votre dernibre
qui m'apporte un proficiat et votre binediction paternelle : merci du coeur pour cette double prime d'encouragement a votre aum6nier volontaire de I'armee
francaise d'Orient!
D'ailleurs, mon jeune titulaire, M. l'abb6 Journet,.
vicaire de Meudon, et moi, son v6teran,; nous aurions
eu la moindre hesitation qu'elle serait tombne, comme
d'elle-meme ' Ia parole du general de division S...
lui-meme, et cela, d&s la presentation. Nous le trouvons, rentrant des tranchees, casque en tete, et difficile A distinguer, sous la neige et la pluie, du plus
simple de ses officiers. Nos titres d6clines, il nous
entreprend : a Soyez les bienvenus : pour nous, dit-il,
il y en aura toujours, et toujours assez des aum6niers,
mais pour eux - et son brastendud6signait, a travers
la tourmente, un endroit bien precis, les tranch6es pour ceux-la, mes chers petits soldats de la division,
il faut vous d6vouer, vous d6penser, vous prodiguer.
Trop longtemps, ils.opt Rt6 sans aum6niers, allez a
eux! car, il ne faudrait pas qu'l partir d'aujourd'hui
aucun de ces braves enfants de France puisse ecrire
chez lui : , Personne ne s'occupe de nous, l'aum6nier
( passe, mais pas moyen de le voir, de lui parler. ,
Faites 1'impossible pour vous rendre aupres de chacun
d'eux, car ces hommes traversent certaines heures oif
nous autres, nous sommes impuissants, oii seul le prtre.
a, de par son titre, le remade qu'il faut pour relever
leur moral et leur donner du cran. ,
Grave consigne que celle-la! Raison de plus pour
l'executer au plus vite et me lancer en campagne pour
'8
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faire feu de toutes pieces. Charge d'une brigade o" je
trouve un peu de tout, infanterie coloniale, artillerie,
g6nie, ambulances alpines, connaissance est vite faite.
Partout, je puis le dire, a part ia ou I'on ne regarde
plus en face et pour cause, partout je ne trouve que de
la sympathie, done la clef des coeurs. S'il faut tout
dire, un exil qui se prolonge en un pays ravag6, I'absence absolue de ce foyer de pestilence, la cantine, de
ces parasites, les ribaudes, si rudement houspillies
par la tant douce Jeanne, tout cet ensemble opere ce
miracle de grace prevenante : les ames lassies, toutes
un pen, quand elles ne sont pas disemparies, se raccrochent aLtout, m~mee

Dieu, le Dieu inconnu; me-

connu pour trop de Francais!
Donc, l'oeuvre : le service du dimanche s'organise.
Quand il se trouve un pritre en I'une de mes formations, il assure, d'office, le service; sinon, l'un de nos
prktres-brancardiers -

ils sont douze ap6tres! -- se

ditache pour me suppl6er. La.semaine se passe a conrir de-ci de-li, un pea pa•teot, car, un grand point,
c'est, parmi ces grands enfants, de ne pas faire de jaloux, au nom de l'entente cordiale. Je pr6pare les
chants; une messe sans chants, disent-ils, c'est une
messe d'enterrement. Pour les r6compenser, -je ne
rentre jamais sans leur ayoir fait quelque causerie sur
'Orient, improvise un petit concert. " Ah mon Pire,
me dit un jour un pritre-infirmier i la sortie d'une de
ces seances oiu je n'hbsitai pas & chanter aux hospitalis6s : c Y a pas d' bon Dieu ,, mon Pere, vous venez

de jeter la bonne semence, et c'est nous, les pr&tres
qui restons i demeure, qui ricoltons les fruitV de salut. - Felicitons-nous, cher ami, d'avoir resolu cette
importante question, la division du travail : Je seme a
tout vent, r6coltez au centuple, sans oublier la- part &
Dieu, Detis ixcrementum dedit! •
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Les fatigues, par des temps et des chemins affreux,
je n'ai plus le courage d'en parler depuis mon pilerinage sur la tombe de mon hiroique confrere et ami,
M. Adrien Belieres, mort le 7 mars 1915. II dort sous
une humble croix de bois, tout 6rafl6e par un obus
tomb &13 metres. Mais la st.le qui domine le cimetiere latin depuis g19o survit encore aux hecatombes
pour clamer la fiere lgende : O Crux, in Te, vita
mundi pependit, in qud Christus vincit, regnat, imperat. Jusqu'i la fin d'avril, oh je clos cette relation,
Monastir etant mon secteur, je pouvais transmettre i
M. Lobry, mon visiteur, des nouvelles de nos deux

maisons de dell, celle de la Mission, deja fort endommag6e, mais toujours sous les scell6s de la sauvegarde
de 1'A. F. O.,. et celle de nos sceurs, presque intacte,

et changee en h6pital pour les civils, confii a une mission n6erlandaise. C'est miracle si, a l'heure oui j'ecris,
ces deux maisons ne sont pas deux monceaux de
ruines!
Je reviens a mes braves paroissiens. En fait de pieuses
industries, un aum6nier ne devrait jamais etre au bout
du rouleau. L'une, &htreautres, que ne vont pas d6savouer nos bons anciens, nos phres et nos maitres,
pour mieux dire, la voici. C'6tait pour le jour des
Rameaux. La veille done, en plein Monastir, un officier d'artillerie me trouve en qu&te de quoi? de pa!mier? d'olivier? de laurier? que non pas! - gardons-les
pour la paix, la victoire! - mais d'humble buis. ( Suivez-moi chez le maire, me dit-il, un Serbe tres francophile, vous aurez tout A souhait. n De fait, le maire
m'octroie de tailler, d'arracher mrme a volonte par les
jardinsen dishirence, de quoi f&ter Paques fleuries.
Bloqui par un bombardement subit, je ne puis regagner qu'a grand'peine, dans la nuit, mon campement.
L'on commencait a fort s'inqui6ter sur mon compte,
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Iorsqu'on me voit surgir de mon fagot ambulant : le
coeur m'avait battu plus fort, mais j'avais 1'objet convoit6, les rameaux. Le lendemain, l'autel portatif et le
buis sur le dos, en route, au matin jour, pour dire la
sainte messe en deux groupes, perdus dans les montagnes. C'est le rameau de buis a la main que je preche
b ces braves : que me rappelle-t-il, ce rameau? Le
triomphe du Christ a J6rusalem; fiez-vous aux hommes:
aujourd'hui sur le tr6ne, et demain dans la boue! puis
une belle fete au village natal, fete sans regrets ni remords, parce que fete chr6tienne. Comment le sujet
I'irait-il pas droit au coeur de ces exiles?
SLe soir, causerie en plein air, c'est la r6compense,
ils le savent bien. Le jour d6cline, je rallie mon groupe,
et, chemin faisant, a tout venant, j'offre un petit brin
de buis benit. Croisant un convoi d'artillerie,. je fais
I'article : u Qui n'a pas son petit buis benit! Un ramean, les amis, c'est le jour des Rameaux ,t Sait-on,
dans notre chien de metier, se met A dire un grognard,
sait-on si c'est que c'est dimanche on fete! On vit tout
comme des bates! - Eh! I'ami, admets-tu, dans la
soci&t6, la division du travail comme qui dirait : a
chacun son m6tier et les meres des petits veaux seront
mieux gard6es? - Oui, 'a, c'est bien le vrai du vrai!
- Eh bien, vivre comme des betes, ca c'est votre
affaire, mes gars, et je vous plains, mais offrir le petit
brin de buis benit, tout frais d'hier, cueilli la, sous les
obus, ca, c'est mon affaire, donc, voila, plus un sourire
des fetes, est-ce pas gentil, ca, hein? Recette: a expAdier, d&s demain, dans la lettre a la maman, A la bourgeoise, a celle qui t'espire, la-bas, pour le bon motif! a
Et tous d'accepter le petit brin de buis b6nit, de I'arborer a la boutonniere, et plus d'un d'accompagner son
a Merci, Monsieur l'aum6nier n, de deux grosses
larmes chaudes de reconnaissance. Ah ! braves enfants
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de France. Comme trente-trois mois d'hiroisme les
ont grandis! Qui donc ne se mettrait en morceaux pour
eux? Notre grande pr&dication, A nous, les aum6niers,
c'est notre vie : aller, ne pas se plaindre, cela, jamais.
- Ne sommes-nous pas, de plein droit, de la ligue
des Semeurs de courage? - Partant, rayonner par
l'entrain, par 61'lan, par l'enthousiasme sans pression,
au point de faire retrouver, ne serait-ce qu'une heure,
aux exiles de Ia dispersion tragique, un peu de la tant
douce France, est-il programme plus digne d'un enfant
de saint Vincent, lui, de son -temps, si fier de ses fils
et de ses filles aux armies?
S'il vous plait, votre benediction paternelle, Monsieur le Vicaire general, pour qu'a tel programme reste
fidele et jusqu'au bout, votre toujours jeune aum6nier
volontaire en Orient.
J. KREMER,
G. B. D., S. P. 514.
M. Bisart 6crit le

25

mai 1917 :

De moi, je n'ai pas grand'chose A dire. Le diable
de petit homme que je suis se porte a merveille. Un
moment, je croyais donner dans le paludisme comme
tous mes camarades. Ah! bien oui! les beaux jours sont
revenus et comme 1'on fait partir en permission tous
les palud&ens d'abord, je risque d'aller vous voir l'ann6e
prochaine seulement... puisque je vous 'affirme pour
de bonnes raisons), la guerre ne sera pas terminie en
1917. Avant-hier, le directeur du service de s'ant6 est

venu, .ia voulu voir les infirmiers qui avaient r6sist6
a la campagne des marecages de Karasheli 1'an dernier
et lui-meme nous a f6licites en nous remettant la m6daille des 6pid6mies. Je ne sais jusqu'a quel point j'ai
m6rit- cette m6daille puisque depuis le debut,'je remplis l'offige mixte d'aumbnier et de vaguemestre...
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Mais enfin, je l'ai acceptie de bon cour A titre d'ancienneti.
Lettres du Frbre TouzE, clerc de la Mission,
a M. LouWYCK, Vicaire geiiral.
Mooastir, I'Ascension, 17 mai.

MONSIEUR ET TRES HONORE

PERE,

Votre binddiction, s'il vous plai !
Je cilbre la belle f&te de l'Ascension a Monastir,
ville qui poss&de tant de souvenirs des enfants de saint
Vincent, ce qui me la rend particulierement chere.
C'est en ces belles solennites que notre exil nous pise
plus douloureusement et comme les Hibreux captifs
A Babylone pleuraient au souvenir des solennit6s de
J6rusalem, nous aussi, nous sentons bien vivement combien nos belles fetes de Saint-Lazare nous manquent.
Malgr6 tout I'on prie de son mieux, et j'aime a croire
que le Coeur du divin Maitre qui fut tres sensible a la
priere du Centurion, aime particulierement la priere
du soldat.
Depuis la prise de Monastir, 19 novembre 1916, j'ai
sbjournm dans la ville ou dans les ravins au nord de
la ville, au pied des cr&tes d'oi les Bulgares n'ont pti
etre complktement dlogýs. Nous y avons v6cu de
terribles heures, subissant en ville et dans les ravins
d'atroces bombardements a gaz et autres. Mes fonctions d'agent de liaison du G. B. D. m'obligent A
des all6es et venues fr6quentes dans les rues de Monastir. Je ne passe pas devant la coquette 6glise des
confreres sans y entrer faire une priere. Cette pauvre
6glise est aussi une mutilie de guerre, un obus de gros
calibre ayant crevi la nef. D'ailleurs, les maisons
intactes de Monastiredeviennent de plus en plus rares;
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et cependant les civils rifugi6s dans les caves s'obsti-

nent A ne pas partir.
En ce moment de tres vifs combats ont lieu pour
d6gager la ville. Seront-ils plus heureux que les precedents?
Monastir, le o0juin 1917.

Me voici de nouveau a Monastir apres la tres courte
6chappee faite a Salonique, lors des fetes de la Pentec6te. I1 y avait juste un an que je n'avais pu revoir
Salonique, cce coin de la Mission ,, oi M. Lobry fait

*si bon. accueil ayx enfants de saint Vincent, poilus en
Mac6doine. Ces quatre jours passes en famille aupres
des confreres de Salonique-Zeitenlik me parurent bien
courts, mais cette visite, si imperieusement d6sir6e, m'a
fait un peu l'effet d'une permission passee en France,
dont les poilus, de Monastir du moins, sont completement priv6s. Le moral de plusieurs en souffre un peu.
Bon nombre de mes camarades n'ont jamais revu les
leurs depuis le 2 aoft 1914. Atssi quand ils meurent

pour la France, sur ces crates ou dans ces ravins de
Mac6doine, la douleur des parents est doublement
accrue : mourir si loin et sans les avoir jamais revus
depuis le debut de cette longue guerre! On m'a lu des
lettres navrantes a ce sujet d'6pouses ou de meres qui
venaient d'apprendre la--mort des leurs. L'arm6e
d'Orient a son lot de privations et de dangers. Non
certes, nous ne faisons pas Ia guerre dans un pays ou
coulent le lait et le miel. Dans mon petit coin, j'ai yu
tomber un millier de nos braves soldats en moins d'une
demi-heure. En ces jours de a grande casse ,, comme

on dit, le travail et les perils surabondent pour combattants et brancardiers. II nous faut cheminer des
pistes 6troites et escarpies, bien souvent arrosies de
mitraille ou balaybes par les mitrailleuses, et, pendant
de longues minutes, parfois des heures, c'est un rude
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calvaire poor les malheureux blesses et les brancardiers. II n'est pas rare, la nuit surtout, qu'un faux pas
nous fasse rouler an fond d'un ravin. Ces pistes des
montagnes, quand il y en a, descendent presque a pic,
puis sont trac6es tris raides poor escalader les crates
d'ou it faut redescendre pour remonter encore. En
bien des endroits, quand a quatre brancardiers, on a
transports deux blesses en one demi-journee on en
une nuit, c'est toot ce que les forces humaines, permettent de faire. Quand les blesses soot ramen6s eD
arribre des lieux du combat, les grands blesses sont
etendus sur des litieres, on mulet en porte deux; les
petits blesses qui ne peuvent pas marcher vont i caco-

let. Ces genres de transport, seals praticables en
montagne, sont bien rudimentaires et avivent les souffrances de nos chers blesses. Le balancement de la
marche occasionne en plus des souffrances des blessures a le mal de mulet », qui a quelque ressemblance

avec le mal de ma r.
L'evacuation des blesses avec les moyens dont on
dispose en montagne est parfois bien lente, et des soldats qui ont une jambe brisbe ou des c6tes enfoncies,
impatients d'attendreles brancardiers, se laissent rouler
au fond-des ravins pour y chercher an abri contre les
obus. 11 faudrait avoir on cceur de pierre pour ne pas
s'emouvoir des souffrances de nos braves poilus. Bien
souvent, les forces physiques sont a bout, mais la
volonti fait marcher quand m&me.
Ici, dans on regiment de coloniaux, il y avait trois
prEtres-officiers et un seminariste aspirant. Deux
pr"tres et le seminariste out 6t6 tubs. Les sacrifices
heroiques des pr6tres-oficiers ou soldats ne sont plus
a compter, et ceux qui en France, loin de tout danger,
osent encore les calomnier, pourraient venir faire one
enquete dans les tranchees de Macidoine et ailleurs.

-- 91
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Les'premieres semaines de mai furent ensanglantees

sur notre front par de vioients combats. Pendant plusieurs jours les crates, de Ia frontiere d'Albanie jusqu'a la rive gauche du Vardar, ont fumi comme des
volcans. Pelies maintenant, labouries par les obus,
elles sont la pour t6moigner de 1'acharnement de la
lutte. Des rigiments qui ont 6ete Verdun et sur la
Somme avouaient que l-bas le combat n'avait pas it6
plus rude. Les communiques n'ont rien dit on presque
rien de tout l'heroisme qui a et6 ainsi depens6. La
ligne ennemie n'a pu etre bris6e, les Germano-Bulgares
sont maintenant en force. Ils ont amene contre nous
de nouvelles divisions, prises, je ne sais ou, probablement sur le front russe ou roumain ou tout semble fig6.
Is tiennent bon a pr6sent, mais ne rhussiront pas a
nous enfoncer, quoi qu'ils fassent; on n'a aucune
crainte a ce sujet.
Cette. terre de Macedoine aura t6 arros&e du plus
par sang de France. Plusieurs de nos vaillants soldats
dorment lear dernier sommeil autour de Monastir, sur
ses crates et dans ses ravins oi nous avons aussi enterr6
des Bulgares par centaines, si bien que ce coin de la
nouvelle Serbie est devenu une vaste n6cropole. On y
est terre, s6par6 de la terre des vivants, !'ame tout
endeuillie a la pens6e de tous ceux qui dorment IU,
loin
des leurs et de leur chore France. Lors de notre arriv6e
a Monastir, en novembre.i916, on m'a parl6 d'un projet
d'6riger en notre 6glise de la ville une plaque de marbre
qui contiendrait les noms des Francais tombis devant
.Monastir. Je ne sais si ce projet sera un jour r6alise,
mais je crois qu'il y aurait, helas! assez de noms de chez
nous pour couvrir presque tons les murs de notre petite
6glise, qui serait par 1a d'autant plus venerable.
Tous les soldats que nous inhumons sont enterres
a mome la terre, car le bois, si rare dans le pays,.
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manque pour les cercueils. Quand un modeste a arabas »
portant des morts au cimetiire traverse la ville, de
braves Maico nous offrent des bouquets de roses pour
les d6poser sur ces heros obscurs que nous accompagnons A leur derniere demeure.
3

jaillet

1917.

Nous sommes cantonn6s dans la montagne. Le
paysage est de toute beauti, dans notre r6gion, il y a
de la verdure. Heureusement, car on cherche l'ombre
avec ce soleil d'Orient qui vous cuit continuellement.
On doit prendre des precautions contre lui. On nous a
donnr un uniforme plus 16ger que celui en drap et un
casque colonial. On nous a donn6 enplus une moustiquaire, car nous sommes manges par les mouches. Il
est difficile de se faire une idee de la quantit6 de
mouches qui existent dans ce pays. Jamais je n'ai vu
rien d'approchant. Ce pays, qui appartient la Grke
depuis la guerre balkanique, 6tait turc, il y a trois
ans. l etait habite aussi par des Macedoniens, Bulgares de langue et de sympathie. Quand les Bulgares
se sont mis contre nous, les Macedoniens se sont refu- gis chez eux. Aussi les rares villages que nous rencontrons sont presque d6serts. On y trouve quelques
families turques seulement, qui y vivent miserablement.
On se demande de quoi ilwvivent, car presque tons les
champs sont en friche. On voitgai et a1quelques champs
de mais et de seigle. La famille turque est tres curieuse,
impenetrable pour 1'etranger.
La femme y est consider6e comme une vraie esclave
et trait6e comme telle. D'abord r'homme peut prendre
autant de femmes qu'il peut en nourrir.Ordinairement,
la femme reste a la maison ofi elle croupit dans une
honteuse oisivet6. On voit parfois des femmes accroupies devant leurs portes oiu elles restent des journ6es
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entigres, la tete et le buste couverts d'un grand voile
souvent en haillons. Quand elles aperqoivent les soldats, elles. se sauvent dans leur maison et s'y cachent
comme des enfants effraybs par quelque croquemitaine.
L'homme fait tout le travail g6neralement, le menage
-comme les travaux des champs. Parfois cependant, les
femmes aident leur mari dans les travaux des champs,
Celles-ci travaillent voilies. Le soir quand labesogne
est termip6e, ils regagnent la maison en une procession
bizarre. Le mari marche devant, la tete haute et fibre;
A quatre pas derriere lui viennent ses femmes - deux,

trois, quatre quelquefois, portant les instruments
quand il y en a i porter. Comme ces processions font
mal au coeur! Voil& ce que la civilisation turque et la
religion de Mahomet ont fait de Ia femme. Mettons
en regard le rang tres honorable oii la civilisation chretienne et la religion du Christ ont mis la femme, la
-compagne et l'6gale de l'homme. Tous deux ont une
Age 6galement chire au Christ. En voyant cela, comme
on remercie Dieu d'etre ne chrbtien. Tout est relativement calme ici. Cependant a certains moments, la
voix des canons lourds et du 75 fait bien trembler nos
hautes montagnes. Je ne suis pas bien loin du lac
Touzt.
Doiran, a 4 kilometres du front.
Extrait dfune lettre du R. P. ROMUALD.
Jassy, mars 1917.

Le typhus exanthbmatique faitbeaucoupdevictimes;
bier encore, nous enterrions le bon P. Dennetiere,
Lazariste, qui a 6te emport6 en quelques jours a l'age
de trente-huiL ans. C'est a l'h6pital des contagieux, a
Galata, a une demi-heure de Jassy, que le Pere a contract6 la maladie : il 6tait la comme aum6nier des cinq
R. P. ROMUALD.
scurs de la Charity.
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Extrait d'une lettre du R. P. GERVAIS
Jasy, 4.'17 mar 1917.

Uoe saeur malade devait prononcer ses vceux hier,
jour anniversaire de-la mort de lavinnrable Fondatrice
des seurs de la Charitb, entre les mains du pauvre
M. Dennetiire, qui mourait juste le jour o0 la seur
s'alitait. Nous avons supple a la c6r&monie d'une
fagon fort touchante. La malade me pria de bien faire
toutes choses avant que survienne le p6nible delire
qui accompagne le typhus exanthematique. Ce matin
done, je c1~ebrai la messe dans la chambre de la
malade, car notre chapelle est partout oh nous dressons'notre autel. La seur prononga ses vceux avec la
ferveur d'une petite sainte et, apres la communion,
elle voulut qu'on ajoutit, seance tenante, les c6r&monies de I'extreme-onction. Jamais je ne vis scene
plus touchante et entour&e d'une telle paix surnaturelle. De mille lieues de la France et des leurs, ces
jeunes filles, qui s'offrent si vaillamment, semblent 6tre
les victimes les plus emonvantes de l'affreuse guerre.

L'exemple de ces martyrs de la charite produit ici
grande impression et -ortera ses fruits.
R. P. GERVAIS, O. A.

ASIE
PROVINCE DE SYRIE

M. van Rutten ecrit deJ rusalem, le 14 mai 1917, a M. Meuffels, superieur de Panningen :

Depuis dix mois, je demeure a l'hospice Saint-Paul;
je suis en bonne sante et heureux d'6tre avec nos confreres. M. Chiniara et frbre Adrien Verhaeren vivent
ensemble assez a l'6troit, .dans leur propre maison;
tous deux sont en bonne sante et ont le suffisant pour
vivre quelques mois; mais nous serions contents si
M. Bourzeix pouvait envoyer quelque chose pour plus
tard. La semaine derniire, j'ai recu des nouvelles de
Damas : la nibce de M. Chiniara est morte de la
typhoide; elle est la cinquibme victime prise au service des pauvres malades, parmi les Filles de la Charite, depuis le debut de la guerre, dans les maisons de
Nazareth, Beyrouth et Damas. Partout nous avons
beaucoup de travail, except6 moi qui n'ai pas beaucoup de ministire. De nos confreres, rien de sp6cial
a dire, tous sent en bonne sante. Les confreres d'Antoura ont lout une maison dans le Liban, car leur
ancienne maison a 6t6 transform6e en orphelinat.
M. Rustom va un peu mieux a Alep, oit il se trouve
avec M. Bahri chez les sceurs de Saint-Joseph. De
Tripoli, je n'ai pas de nouvelles, mais je crois, avec
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raison, que nos deux confreres vont bien. M. Kats est
avec deux autres dans une maison louee i Beyrouth;
M. de Koning est au Liban. Des confreres de Damas,
vous pouvez obtenir des nouvelles plus pr6cises par
MM. Schmitz et Ziskoven qui les voient souvent. Comment ils arrivent a se procurer le n6cessaire, je ne le
sais pas. M. Dunkel envoie beaucoup d'intentions de
messes aux confreres.
Nos soeurs d'ici vont prochainement avoir un nouveau travail. L'h6pital pour vieillards et estropies,
qui a vu monter a trois cents le nombre de ses malades,
doit 6tre transfer6 i Bethl6em dans l'hospice des
Filles de la Charite. A Bethl6em, il n'y a encore que
trois soeurs; trois de celles qui sont ici iront aussi, et
il nous en restera trois, qui s'occuperont avec quelques
jeunes filles i des travaux de couture.
Avec ces petites nouvelles, je termine ma lettre et
envoie mes meilleures salutations a nos confreres.
Votre tout dCvoue en Notre-Seigneur.
Van RUTTEN.
M. Gendre fait partie du corps expeditionnaire de Palestine;
il ecrit de Port-Said, le

29

avril 1917 :

MONSIEUR LE VICAIRE GENERAL,

Votre bixndiction, s'il vous plait!
Me voici &Port-Said depuis huit jours exactement;
le voyage a eti un peu long et fatigant, mais heureusement nous n'avons pas rencontre de requin allemand,
grace A la protection de Notre-Dame-de-la-Garde a
qui j'0tais all faire brUler un cierge avant de partir.
Pendant le cours du voyage, nous avons ap'pris le
torpillage de plusieurs bateaux, et pas bien loin de
nous, ce qui n'itaitpas fait pour nous rassurer.Actuellement, je suis sous un marabout. dans le sable, et
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pour nous habituer a la chaleur, nous avons eu pendant trois jours un petit air de " khamsin n (vent du
desert) suivi d'une tempete de sable; aujourd'hui la
temperature est redevenue normale.
Vraiment, je ne pensais pas revenir ici pendant la
guerre ! enfin la Providence gouverne tout.
17 jun 1917-

Je viens de recevoir votre lettre qui a mis son temps
pour venir me trouver sur la terre des Philistins. Oui,
la traversee a 6te excellente, quoique nous ayons fait
la rencontre de deux spus-marins dont un nous a lance
une torpille qui a manque son but grace a la vitesse
de notre bateau, Minetoska; c'est, parait-il, la troisieme
fois qu'il 6chappe A la torpille. Nous sommes install6s
sous des tentes dans une superbe oasis, non loin du
pays oui Abimelec recut la visite d'Abraham et lui prit
Sarah, non loin, mais cependant A quelques kilomitres
de plus, du lieu du sacrifice d'Abraham. Nous avons
installi la un h6pital de campagne sous de grandes
tentes indiennes, oii nous donnons des soins aux malades et blesses du ditachement francais. Pout le
moment, je suis charg6 de la division des bless6s et
de Ia salle d'op6ration, laquelle, heureusement, ne
fonctionne pas encore.
Nous voila done isolds sur les bords du desert, heureusement je me suis organis6 un autel portatif a.PortSaid, et je puis dire la messe A peu pres tous les jours
dans la salle d'operation.
GENDcE,
Secteur 6o01.
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PERSE
On nous ecrit que Mgr Sontag a renu la distinction honcrifique du Lion et Soleil avec le ruban vert, decoration de
premiere classe pour les &irangers. Cette ddcoration a 6tf
accordie par Sa Majest6 Imperiale le Chah de Perse, le
20 janvier dernier.

CHINE

Nous empruntons au Petit Messager de Ning-Po les d6tails
interessants qui suivent, sur les mweurs des habitants de la
Celeste Republique.

US ET COUTUMES CHINOIS
Quand, et il y a deja quelques ann'es de cela, je
d<barquai fraichement en Chine, tout ce qui frappait
mes yeux excitait au plus haut point ma curiosit6
parfois un pen naive. Parcourir les rues etroites et
enchev4tries, comme Jes all&es d'un labyrinthe, de laa
grande cite oit je sejournais pour lors, avec lears basses
Cchoppes ou leurs somptueux magasins aux enseignes
laqubes et dorees, avec lears foules bigarries et affairies, 6tait une de mes distractions favorites. Lorsque
le hasard placait sur mon parcours une pagode oit se
faisait quelque cer6monie, je me melais aux assistants,
6piant les faits et gestes des acteurs, savourant la
musique des flftes et des guitares. Le bruit sourd et
sonore d'un gong annoncant le passage d'un convoi
fundbre, ou d'un cortege de mariee, ou de quelque
procession religieuse venait-il A frapper mon ordille,
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les beautbs de la langue de Confucius A l'Ntude de
laquelle. je me fatiguais les mininges a cette 6poque,
ktaient incapables de me retenir, je laissais li livres
et m6me professeur, qui ne se formalisait d'ailleurs
pas pour si peu, et de ma fenetre, je regardais passer
le defil6.
Pour le nouvel arrivant que j'etais, tout ce que-je
voyais etait si different de ce que j'avais vu jusqu'alors,
tout me semblait si 6trange, que de longtemps, je ne
fus pas familiaris6 avec ces coutumes. Je me posais
bien des questions' pourquoi ceci? comment cela? et
il va sans dire que je n'y trouvais pas de r6ponse. Je
n'avais pas la ressource d'interroger ceux qui auraient
ete les mieux a meme de me renseigner, faute de
parler leur langage. Je vivais, il est. vrai, avec des
anciens qui, volontiers, m'auraient satisfait, mais je
supposais que, depuis le temps o -ils assistaient a ces
scenes toujours renouvelees, ils devaient ktre blasts,
et crainte de paraitre importun,'je ne risquais, que
de loin en loin, quelque discrete question.-Cependant, dans la m&me residence, oi je me trouvais, il y
avait quelqu'un qui ne me prncedait en Chine que de
quelques mois, et avec qui, d&s la premiere heure, je
fus dans les meilleurs termes; lui aussi prenait int&ret
aux visions de la rue et me donnait des explications;
mais, qu'il me pardonne, je I'ai soupqonn6 bien des
fois d'avoir voulu m'en faire accroire.
Inapte a tout minis'tre, j'avais des loisirs; j'en utilisai une partie a lire certains ouvrages sur la Chine,
les meurs et les habitudes de ses habitants. J'y appris
maintes choses. Avec l'aide du temps, je parvins a
begayer quelques phrases en chinois, et a en comprendre autant; des lors, il fallut par monts. et par
vaux, parterre et par mer, commencer ma vie de missionnaire. C'est au cours de ces p6ergrinations que j'ai
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pu en examinant, en &coutant,en interrogeant, acquerir une conaaissance plus nette des us et coutumes
chinois, et c'est le r6sultat de ces observations que je
me permets d'offrir aux lecteurs da Petit Message.
Malgre letitre g6neral : a Us et coutumes chinois ,,
donnk aux quelques esquisses qui vont suivre, je ne
pretends nullement vouloir dire que les mimes usages
soient repandus dans toute la Chine, avec tous leurs
details; je n'entends parler que de ce que j'ai constati
daus certaines parties de la province du Tcki-Kiang
oi j'ai sejourn..

Fiaafailles. -

Si, en France, et je suppose qu'il en

est ainsi dans tous les pays d'Europe et d'Amerique,
les parents se preoccupent du mariage de leurs enfants,
leur part, dans cette question, reste nianmoins toute
passive. Tout au plus, arrive-t-il qu'ils leur conseillent tel ou tel parti, ou qu'ils n'approuvent pas le
choix qu'ils ont fait; leur intervention se borne 1~, les
jennes se conservant la libertt la plus entiere de lier
leur vie i celui ou A celle sur qui ils ont jeth leur
divolu.
II en va tout autrement en Chine. LU, les interess6s;
j'entends jeune homme on jeune fille, n'ont pas voix
au chapitre; ce sont le pere et la mere qui se chargent
de doter d'une femme leur fils sans m6me le consulter
sur ses gouits on ses prefirences; ce sont eux encore
qui donneront leur ille i marier sans s'enquirir davantage si celle-ci approuvera on non leurs arrangements. D'ailleurs, il faut biea le dire, vu I'ge auquel
d'ordinaire les enfants sont flances, treize on quatorze
ans, ils ne sauraient guire 6mettre- d'avis sur une
matiire dont ils ne sont pas encore
imene de mesarer les consequences.
Je viens de mentionner I'age auquel se font habitnellement les accordailles, j'ajoute qu'il n'est nullement
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rare que celles-ci soient contractees pour-des bambins
qui n'ont pas encore l'usage de la raison. J'ai oui dire
maintes fois, et j'ai lu, qu'il arrivait que des meres,
alors qu'elles portaient encore dans leur sein leur progeniture, se promettaient mutuellement pour le cas oiu
1'une mettrait au monde un garcon et 1'autre donnerait le jour a une fille, de les.unir ensemble plus tard.
Ceciest vrai; mais pour etre bien exact, il faudrait faire
remarquer, et cette remarque s'applique aussi bien aux
enfantsqu'on fiance en bas age, qu'il ne s'agit en l'espece
que d'une promesse verbale; il reste toujours entendu
que-l'on n'6crira le contrat, 1'engagement n'6taat d&s
lors definitif, que lorsque les interess6s seront parvenus a l'Age de dix ou douze ans. Cette clause n'est
dans mon opinion qu'une simple mesure de privoyance,
trbs terre a terre du reste : les enfants 6tant plus exposes, dans l'age tendre, a contracter des infirmit6s ou a
mourir, si le contrat a 6t6 libell .et sign6, et par le
fait mame, I'argent verse, la fille venant a dicider ou
a etre victime d'un accident qui la rende par trop difforme, c'est en g6neral une perte sdche pour l'autre
parti. Je dis: en g6neral, car souvent,dans :ce cas, les
families bien a 1'aise et honn&tes rendent le tout,
argent et bijoux, sans m&me attendre que Ia demande
leur en soit faite; d'autres'se contentent de retourner
les objets de parure; quant aux families pauvres,la
monnaie depuis longtemps djia a disparu; bracelets,
bagues, etc., ont pris le chemin du mont-de-piet6 ou sont
-vendus, il ne reste donc-rien a rendre. Les parents du
fianc6 qui sont dans les memes conditions de fortune
(c'estplut6t de non-fortune qu'il faudrait dire) irot bien
demander et reclamer, mais en pure perte de emps.
On les payera de bonnes paroles faute de piastres sonnantes; s'ils se montrent par trop importuns, on en
viendra aux propos malsonnants; de 14 aux coups, il
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n'y a qu'un pas, qui sera bient6t franchi et I'affaire
sera cnterree.
Si le fiance meurt, les choses se passent comme il a
te6 dit ci-dessus, dans les families ayant do bien et de
bonne education; chez les petites gens, plus frustes,
on redemande vivement I'argent, et I'argument qu'on
invoque pour ce faire n'est pas, me parait-il, d6nu6 de
fondement : , Vous pouvez donner votre fille
quelque autre, vous obtiendrez une somme plus importante meme que celle que nous avons payie, 6tant
plus Ag6e; or il ne convient pas que vous en retiriez
-deux fois cet avantage. * Ce raisonnement, pour-juste
qu'ilsoit, ne trouvepas I'autre parti a court de r6plique
pour l'ecarter. a Nous vous avons donn6 notre fille et
n'avons jamais songi k manquer a notre parole; que
maintenant la chose ne puisse se faire vu que. votre
fils est tr6pass6, nous n'y pouvons rien. n Quand les
choses en sont la, il faudrait un nouveau Salomon pour
juger le diff6rend. Un moyen de tout arranger et qui
est d'un usage courant quand les circonstances le permettent, c'est de fiancer la fille a un des freres du
defunt, les parents de celle-ci demandant d'ordinaire
d'ajouter quelque chose a la somme dbji payee. Toutefois et quoi qu'il en soit de la"pratique de gens peu
scrupuleux, il est certain que le sentiment commun
veut que l'argent soit rendu ou de suite, ou, quand
cela ne se peut, lorsque la personne sera fiancee une
seconde fois.
De ce qui vient d'etre dit, il ressort que garcons
et filles savent qu'ils sont fiancs, car on parle de ces
choses en famille; sans doute encore connaissent-ilsle nom de leur future ou futur et la localit6 qu'elle on
qu'il habite, et c'est tout; pour le plus grand nombre
il ne se verront pour la premiere fois que le jour de
leur mariage.
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Cependant avec 1'.ge vient le d6sir, et c'est tout
naturel, d'en savoir un peu plus long, la jeune fille
sur celui qui sera son maitre et seigneur, et le jeune
homme sur celle qui doit devenir sa dame. Comme il
est au plus haut point contre les usages que les accord6s se rencontrent et se parlent, ils s'adressent en
secret pour obtenir leurs renseignements ou a l'entremetteur, on & des parents ou des amis. La promise at-elle des graces? est-elle d'un caractere aimable?
jouit-elle d'une bonne sante ? Le jeune homme a-t-il
de l'6legance? est-il travailleur? ne joue-t-il pas ? et
la belle-mere done ! n'est-elle pas dure et d'humeur
acariatre? Ceux qui sont interrog6s r6pondent tout
naturellement que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, pensant sans doute que l'experience
leur montrera toujours assez t6t la realit6. Donc la
belle-mere fit-elle une harpie, qu'on la pr6sentera
comme la douceur meme; le jeune homme fit-il un
pas grand'chose, qu'on lui attribuera des qualitis; la
jeune fille fit-elle borgne ou teigneuse, difficile a
tenir, qu'on comparera sa beauts a celle de la p&che
et qu'on en fera un parangon de vertu.

Mais il advient aussi que par d'autres sources certains. bruits moins agreables parviennent A leurs
oreilles, alors c'est la premiere desillusion, parfois
aussi c'est le premier froid au coeur qui peut-6tre restera. Ils feront des comparaisons avec tel on telle qui
feront naitre l'antipathie, si dejA ce n'est fait; alors
quel avenir ?'car presque toujours la jeune fille ne dira
rien de ses sentiments; elle sait que ce serait inutile;
elle accepte son destin non sans pleurer secretement;
le jeune homme ne parlera pas davantage et pour le
m&me motif; peut-etre songe-t-il d6eja trouver des
compensations qui le consoleront de sa malchance.
Je n'irai n6anmoins pas jusqu'a pretendre que dans
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pareil cas jamais le contrat ne soit annulM; mais j'ose
certifier que c'est excessivement rare, car telle est
la force des prijugis sur ce chapitre q ququelques
bonnes raisons qu'eft une famille de le faire, elle
reculeradevant les difficults presque insurmontables,
et ne voudra pas encourir l'injure de lai is'in, litteralement: nier la parente, plus malsonnante que celle
de ne pas reconnaitre ses dettes. II arrive pour en finir
que la jeune fille a recours an suicide, on encore se
coupe la chevelure et entre dans un monastre d honzesses.

Je dois ajouterquele Code civil reconnait auxjeunes
gens et aux jeunes filles qui ont et fianc6s contre leur
gr6 on sans avoir 6te consult6s le droit de recouvrer
leur liberti. Mais qui connait cette disposition de la
loi? on qui songe k y recourir? Jene puis citer qu'ta
seul exemple oir a ma connaissance une affaire de ce
genre ait et6 portte devant re magistrat de Ting-hai:
II s'agissait d'nne ille de petits cultivateurs fiancee at
fils d'un taoiste qui gagnait sa vie it crire des charmes,
faire des exorcismes, consulter le sort, et autres pra-tiques du meme calibre; sa femme itait du meme acabit, et le fils marchait dans la meme voie. La jeune
personne qui se souciait sans doute fort pea d'avoir
pour beaux parents et pour mari des gens de la sortfe.
n'avait rien voulu entendre, mais le pire avait pass6
par-dessus ses protestations, et au temps fix* le mariage
se fit. Je ne puis dire que la lune de miel ne dura
guere, il n'y en eut mmne pas; bient6t lass&e par les
mauvais traitements de sa belle-mere qui voulait
l'amener a certaines pratiques qui lui r6pugnaient,
par ceux de son mari qui pr6tendait la contraindre i
certains actes auxquels elle ne voulait pas se soumettre,
elle quitta le toit conjugal et revint chez son pere. La
belle-mere vint la r6clamer et elle dut l'accompagner.
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Nouvelle fugue, seconde r6clamation, mais sans r6sultat cette fois, I'interess6e ayant proclam6 que plut6t
que de rentrer ell se jetterait dans le canal; les
parents comprenant que la menace n'6tait pas vaine,
refusdrent de faire partir leur fille. Notre taoiste alla
done deposer plainte au tribunal, et parents et fille
durent comparaitre. Le juge ayant questionn6 l'inculpee sur sa facon d'agir, celle-ci sans se laisser intimider, exposa les faits. Ils durent etre 6difiants, puisque
le magistrat mon seulement donna gain de cause a
I'accus6e, mais fit une lecon de morale aux plaignants
d6boutes, qui, comme fiche de consolation, obtinrent
de r6cuperer I'argent qu'ils avaient vers6 pour les fianaailles. »
II ne faudrait pas conclure de ce qui vient d'etre
dit que les parents en flancant leurs enfants n'aient en
vue que de pourvoir ou leur fils d'une femme, on leur
marl en tirant de celle-ci le plus d'argent possible,
sans se preoccuper du reste si le futur menage vivra
d'accord ou non. En rgle generale, ils cherchent un
parti qu'ils presument devoir etre convenable, et ils
n'iront pas de gaieti de coeur donner leur fille a quelqu'un qu'ils savent 6tre paresseux, joueur on mauvais
sujet, on dont le pere est dote des memes tares, ou
dont la mere aurait par trop la r6putation d'etre
hargneuse et mechante. Mais en fiancant si jeunes leurs
enfants, ils les exposent fatalement a de tristes
m6comptes; car que peuvent-ils prevoir ce que sera ce
gamin de treize on quatorze ans quand il aura atteint
sa vingtieme ann6e ? C'est la, g mon sens, le plus grave'

inconv6nient de ces accordailles contractees par les
parents pour des enfants qui ne comprennent encore
rien a la vie.
II ne manque naanmoins pas de families oi le pere
et la mere faisant preuve de plus de jugement dans
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une matiere aussi consequente attendent pour fiancer
leur fils ou leur fille qu'ils aient atteint un age plus
avanc& : dix-sept ou dix-huit ans par exemple. Ces
derniers ayant connaissance du projet ne se font pas
faute de s'enquirir, celui-ci de celle qu'on se propose
de lui donner comme 6pouse, celle-ci de celui qui est
destine & devenir son 6poux. II n'est meme pas inoui
que le jeune homme, de connivence avec quelque ami,
se menage une occasion de rencontrer l'6lue a l'insu
d'icelle, bien entendu. Que si pour un motif ou un
autre elle ne lui plait pas, il n'est pas rare qu'il manifeste son diplaisir dont ii est g&enralement tenu
compte. Que si le sujet n'agree pas a la fille, elle trouvera 6galement moyen de faire connaitre son sentiment qui sera souvent respecte. Encore que les usages
qui reglent les relations entre jeunes gens et jeunes
filles soient trop stricts pour qu'ils essayent de faire
naitre une affection mutuelle, il ne leur est cependant
.pas impossible de se voir quand ils le d6sirent, et ii
est hors de doute que certaines accordailles sont sugg6rees aux parents par les enfants eux-memes.
Je sais une vieille qui avait choisi pour future bellefille une personne a moitib idiote. Elle croyait avoir
ttk tres habile et fait une bonne affaire l'ayant obtenue pour une vingtaine de piastres. Son fils, qui pour
,lors avait dix-sept ans, manifesta sonm6contentement,
mais ne dit trop rien sur le moment. Deux ans plus
tard, on commenca a parler des pr6paratifs de mariage;
l'interess6 d6clara alors nettement que jamais il
n'6pouserait cette fille. Tous les arguments employes
pour le persuader resterent sans effet; ii r6pondit que
si on manquait des moyens voulus pour lui choisir une
autre femme, il s'en passerait, mais que si on le forjait a s'unir A la susdite creature, on ne le reverrait
plus. Notre vieille n'eut d'autre ressource que d'aller
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raconter sa mesaventure aux parents de la fille qui
kcouterent patiemment ses dol6ances, convenant meme
que la jouvencelle n'6tait pr&cis6ment pas des mieux
dou6es, ce que du reste elle n'ignorait pas, accepterent
de regarder le contrat comme non-avenu, mais firent
la sourde oreille quand elle redemanda 1'argent. La
mere jura, mais un peu tard..
Un veuf afflige de trois filles s'6tait remari6 i une
veuve riche de deux garqons. Depuis longtemps les
ipoux 6taient convenus que l'ainee des filles serait
pour le plus ag6 des gargons et que la seconde 6choierait au cadet. C'est l1, entre parentheses, un usage
auquel personne ne trouve a redire. Tout 6tait done
profit. Entre temps toute la famille se convertit et fut
baptis6e. Comme Ie jeune homme touchait a sa vingtieme ann&e et la flle a sa dix-septieme, je fis remarquer au pere qu'il fallait songer les marier, ne convenant pas que d'aussi grands jeunes gens engages
vicussent sous le meme toit. 11 fut done d6cid6 que
la cfirmonie aurait lieu & mon prochain passage. II
n'en fut rien toutefois, la jeune fille desirant attendre
quelque temps encore sous pr6texte que ses habits
n'kfaient pas faits. Quelques mois plus tard me trouvant lU de nouveau, je revins a la charge et dis au pere:
a Je suis ici pour quatre jours; tu avertiras ta fille et
son fianc6 devenir se confesser apres-demain et le jour
suivant je benirai leur mariage. ) II me revint dans la
soire, quelque peu embarrass6, et m'apprit que le
jeune homme voyant qu'il ne pouvait plus user de
faux-fuyants avait avou6 qu'il ne voulait pas se marier
i sa fille. a Et alors? - Eh bien! nous en chercherons un autre.
?Voyant ses beaux projets tomb6s a
l'eau, ilajouta melancoliquement: (( Pourvu que plus
tard le second nefasse pas de. meme!
Une autre coutume fr6quente chez les petites gens
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est de se procurer, moyennant une faible somme d'argent, une enfant de cinq ou six ans on moins encore,
dont ils feront plus tard la femme de leur fils; ou bien
les parents d'une fillette fiancee d6ji, etant trop
pauvres pour la nourrir, 1'envoient dans la famille de
son mari futur. Elles sont 6levees comme les enfants

de la maison et aident aux soins du mrnage. Cette combinaison, en dehors de graves dangers moraux qu'il
n'est pas malaise de comprendre, offre de serieux
inconvinients pour le futuir mariage, et je ne pense pas
exag6rer en disant que pour I'ordinaire, ces m6nages
ne seront pas heureux. Et d'abord, bien souvent, la
belle-mnre regarde sa petite bra comme une bonne a
tout faire, la rudoie a temps et a contretemps, quandelle ne la maltraite pas; conclusion : cette dernire
commence a la prendre en grippe. Les choses vont
moins bien encore quand il y a une fille dans la maison;
celle-ci est choyee, est mieux vetue, occupee a des tra-

vaux moins fatigants, d'oi, au premier sentiment d'aigreur, vient s'ajouter celui de la jalousie. Par ailleurs,
fille et garwon vivant continuellement c6te a c6te voient
leurs defauts respectifs,,ce qui n'est -guare fait-pour
les rendre sympathiques l'un a l'autre. Enfin, ayant
passA ensemble leur enfance, ne se connaissant que
trop l'un 1'autre, ii n'y a plus a l'epoque du mariage
'attrait du nouveau, et c'est ici surtout, je crois, que
1'on pent appliquer le dicton :tout nouveau tout beau;
parfois, tons deux sent deja blas6s. Que peut promettre une telle union?
Tout dernibrement, un pire de famille venait m'exposer sa perplexitk : il avait choisi et ilev6 chez lui
pour devenir la femme de son fils, une fille alors agee
de huit ans. Or, il allait les marier cette annie; mais
ne voili-t-il pas que maintenant, son fils trouvant sa
promise trop born6e n'en vent pas. Comment faire? Je
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lui indiquai un moyen tres simple; il 1'approuva... en
theorie, mais ce fut l'argent debours6 qui le fit riflechir; il r fl6chit toujours. 11 s'agissait ici de chritiens;
les paiens rbsolvent le cas soit en ne tenant pas compte
de la volont6 de lear fils, soit en vendant celle qu'il
n'agrke pas pour lui en substituer une antre.
Je n'ai fait que signaler en passant le nom d'un personnage qui mbrite plus de consideration : i s'agit du
mei-jen, entremetteur de mariages. Dans le sujet-qui
n'ous occupe, il joue un rl6e prepondirant et indispensable. Pas de fiangailles qui soient conclues sans intervention. Lots meme que deux families seraient convenues d'ores et deji que i'une donnera sa ille an fils de
l'autre, quand le moment sera arriv6 de conclure la
chose, c'est le mei-jen qui minera les pourparlers. La
plupart du temps, les parents n'ont pas fait de choix;
tout ce qu'ils d6sirent, c'est de posseder une bra dont
la famille soit a pen prbs de leur condition, d'un age
qui ne soit pas trop disproportionn6 avec celui de leur
ils, qui soit bien de sa personne, en un mot un parti
convenable; ils appellent done un entremetteur, lai
manifestent leurs intentions et lui demandent de se
mettre en quete de d&couvrir ce qu'ils souhaitent. Si,
an contraire, ils oat quelqu'un en vue, c'est a lui encore
qu'on s'adressera pour faire la proposition a I'autre
c6t6, en obtenir ragriment. II est le traitdd'union entre
les families qui vont contracter alliance, et toutes n6gociations. ult&rieures entre elles, estimation de la somme
d'argent a donner pour avoir la fille, quantite et valeur
des bijoux, cadeaux, date du mariage, c'est lui qui les
mznera, et il a toute qualiti pour le faire; s'il survient
quelque accroc en cours de route, c'est a lui qu'on aura
recours pour le reparer; mais si une fois les accordailies conclues, il arrivait par hasard qu'on veuille
les difaire, il refusera g6neralement d'intervenir, car
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il n'a pas le beau r6le et ii y a pour lui perte de face.
Cette fonction est reputie honorable, et comme elle
est constquente, on choisit pour la remplir quelqu'un
ou quelqu'une (car les femmes n'en sont pas exclues)
sur le jugement et la veracit6 de qui on puisse faire
fond. Les families riches en prennent parfois deux.
Le service de l'entremetteur est absolument gratuit;
cependant, lorsqu'il conduit sa mission a bonne fin, on
lui donne quelques piastres et on lui porte un diner a
titre de remerciements. Tout naturellement, il est de
la noce, et les gens bien elevis et A l'aise se font un
devoir de lui envoyer avec l'invitation une chaise
a porteurs pour 1'y mener, et le font reconduire de
meme.
On rencontre evidemment des mei-jen qui ne r6pondent guire a la confiance qu'on leur t6moigne et qui
font plus d'une entorse a la viritC; mais leur fraade
est g6n6ralement decouverte, et des deux cotes, ceux
qui ont eu recours A leurs bons (?) offices les r6compensent de leurs peines par quelques paires de soufflets
qui leur apprennent qu'on ne se moque pas du monde
toujours impunment.
Tout ouvrage qui traite des coutumes de la Chine
ne manque pas de parler, dans les grandes lignes du
moins, de la question des fiancailles. Ce qu'on trouve
plus rarement dans les livres de ce genre, ce sont des
d6tails precis sur la maniere dont elles se font. Essayons de combler cette lacune.
Lors done qu'un pere de famille a r6solu de fiancer
son fils (s'il s'agit de sa ille, la maniere de proc6der
est la meme), il fait connaitre son dessein a quelque
parent ou ami et le prie de se charger de trouver un
parti convenable. Ce dernier, sachant qu'il y a cbez
Monsieur un tel une jeune-personne qui ferait bien1'affaire, va trouver les auteurs de ses jours et leur
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tient a peu pros ce langage : u Mais vous avez 1H une
demoiselle qui est d6ja grande; serait-elle par hasard
deja promise? u I1 sait pertinemment qu'elle ne l'est
pas; negative, par cons6quent, est la reponse. (Alors
souffrez que je me fasse entremetteur pour la fiancer
a tel jeune homme. » Tout naturellement, si ceux a
qui s'adresse ce discours ne connaissent pas celui
dont il s'agit, ils demandent qui il est, son age, sa condition, etc.; et s'ils jugent les renseignements satisfaisants, ils donnent leur assentiment. Le mei-jen
s'6tant enquis de I'annee, dumois et du jour de la naissance de la fille retourne chez ses mandants pour leur
rendre compte du succes de sa d6marche; sur quoi
ceux-ci le prient de fixer la date oii il leur remettra le
pang-tse. Cela consiste en une feuille de papier rouge
du format d'une carte de visite chinoise, qui porte l'age
de lajeune fille; elle est ainsi libellee : de telle pagode,
la demoiselle agie de..., n6e dans telle lune, a tel
jour, a telle partie du jour; son pere, ses oncles, ses
frires vous presentent leurs respects. Un premier pas
est fait qui, disons-le de suite, n'engage encore a
rien.
D'ordinaire, entre temps, la mere de la fille se rend

dans une pagode voisine y consulter le sort au moyen
de lamelles en bambou appelees tsi'e-tse, ou encore
va trouver quelque diseur de bonne aventure pour
savoir si le parti propose seraheureux pour l'interess&e,
et suivant que la r6ponse est favorable ou non, 1'on
continue ou l'on arrete les preliminaires.
Cependant le jour statue pour livrer le paag-tse aux
parents du jeune homme est arrive. L'entremetteur va
le prendre chez le pere de la demoiselle pour le leur
porter. Une fois en sa possession, on confronte la
date de naissance de I'une avec celle de l'autre; que si
tout (ann6e, lune, jour et"heure) concorde, tout va
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bien, sinon rien n'est fait t . Aux yeux des Chinois,

cette concordance est essentielle, entrainant. leur avis,
les plus graves couns6quences pour l'issue du mariage,
vie longue ou abreg6e des faturs conjoints, prospirit6
ou misere, harmonie on desunion, ficondite on steriliti, tout a la son origine. Us vont done, munis de
leur papier, chez un devin, Ie lui donnent (ou le lui
lisent, si c'est un aveugle), lui font connaitre l'&ge, etc.,
du garcon, et attendent son oracle. Le mariage projete
sera heureux, proclame-t-il; dans ce cas, il ne reste
plus qu'a ecrire le contrat; an contraire, il a prophetisi que cette union ne pourrait avoir que des suites
funestes, alors on se le tient pour dit, il n'y a plus
qu'a chercher aillears.
Souvent aussi, cela est vrai surtout pour les gens de
la campagne, avant d'aller chez le tireur d'horoscopes,
on s'adresse an dieu du foyer, tsao-cken, pour avoir
son avis dans la matiire. Pour ce faire, on place le
pang-tse devant la niche quil occupe aa haut du fourneau; si pendant trois jours, il n'arrive rien d'anormaldans la maison, le mariage promet d'tre heureux.
Mais s'il survient quelque dispute entic mari et femme,
que quelqu'un tombe malade, ou que se produise
quelque .accident, c'en est fait; pas n'est besoin d'aller
plus loin, l'alliance en perspective n'accuse rien de
bon, et tout est rompu.
Toutes ces pratiques pour superstitieuses et pu&Riles
qu'elles soient, sont neanmoins un tkmoignage de
z. II ne saurait atre question d'examiaer ici les rzgles qui itablssent
cette concordance i Its raisons sur lesquelles etles sont bes&es, ce qui
est du domaiae d'une tudie sur les superstitions. Qu'il suffise done de
dire pour citer un exemple qu'une personne nee I'anne qui est 46signde
oar le rat on Le lievre ne saurait se maiier avec une autre qui a vu le
jour I'annEe marquee par le cheval ou le coq. On garjon renu as
monde lannee du tigre ne sera pas uni i une fitle de I'annae du dragon,
alors que, dans le cas inverse, la chose pent se faire.
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l'int&ret que portent les parents a l'heurcuse destinie
de leuis enfants.
Tous les augures etant done favorables, un pas de
plus est fait vers la conclusion finale, mais libre encore
A chacun de se retirer.
Les dates de naissance des futurs promis ayant et6
reconnues convenir, il y a lieu de procider de 'avant.
L'entremetteur est done requis de se rendre -chez le
phre de la demoiselle pour l'interroger sur la quantit6
de monnaie qu'il demande pour accorder sa fille.
L'on sait sans doute que, en Chine, une jeune personne qui entre en m6nage, non seulement n'apporte
pas de dot avec elle, mais, que ceux qui Ia d6sirent
comme bru doivent verser aux parents d'icelle, si
riches d'ailleurs soient-ils, une somme d'argent pour
l'obtenir. Cette somme varie grandement eu igard
A l'Age de la jeune fille et a la situation de fortune de
sa famille. Je crois cependant rester dans le vrai en
avancant qu'actuellement, dans la r6gion oiu je reside,
le minimum est 69 on 7o piastres, pour atteindre Ioo
on I20; ceci s'entendant de gens de condition modeste. Chez ceux plus favorIss des biens de ce monde,
c'est 2oo ou 3oo dollars que 1'on demande; eifin dans
les families riches, 5oo et davantage. Souvent, les
petites gens de la campagne, an lieu de d6terminer un
chiffre global, fixent une somme de tant par annee
d'Age de la fille, d'ordinaire 4 ou 5 piastres. Supposons donc que la jeune personne a fiancer ait quinze
ans, ii y aura A dibourser 60 on 75 dollars.
Dans la classe aisbe et de quelque education, la
somme d'argent demand6e n'est I'objet d'aucune contestation; ii n'en va pas de m6me chez ceux qui ne
sont gubre fortun6s oi cette question donne lieu a
Smaints debats, celoi-ci s'efforcant d'obtenir le plus
possible, celui-lI tachant de debourser le moins qu'il
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pourra; notre mei-jen a plus d'un voyage a faire avant
d'avoir fini de concilier les pretentions de l'un avec la
tenacit6 de l'autre; presque toujours, il arrive A mettre
tout le monde d'accord par l'obtention de quelques
1•glres concessions reciproques.
Mais ce n'est pas la seule depense qui incombe a la
famille du fiance; a elle aussi revient de fournir la
.parure de la-jeune fille. Cette parure se compose au
minimum des quatre articles suivants : une paire de
bracelets, une bague, une paire de pendants d'oreilles
et deux 6pingles a cheveux. D'argent, chez les gens
ordinaires, ces bijoux sent en or, parfois rehaussis de
perles et de pierres pricieuses, chez les riches, sans
compter que ceux-ci ne se contentent pas des objets
6nummres.
Ajoutez a cela deux ou quatre pieces de soie de la
couleur d6sign6e par celle qui sera fiancee, et qui lui
serviront a tailler des habits, deux ou quatre jarres de
vin de riz, quatre boites de sucreries, et vous jugerez
sans doute que pour les personnes peu a I'aise, ce n'est
pas une mince affaire que de fiancer leur ils. Soit dit
en passant, lon nombre de families n'ont pas la reserve
de fonds voulue pour parer a de tels frais, alors elles
ont recours aun emprunt, ou forment ce qui correspond assez bien A une soci6t6 de secours mutuels sur
aquelle je n'insiste pas davantage pour le moment,
me proposant d'en parler ailleurs.
Tous ces prbliminaires r6glbs, il s'agit-maintenant
de fixer la date a laquelle on portera argent et cadeaux
chez les parents de la jeune fille. Le calendrier consuite, le jour faste trouv6, notre indispensable mei-jex
est prie de se charger de cette mission. Ce jour, appel6 :
ting s'ix je, jour des fiancailles, est d'une haute importance, car, des lors, I'engagement est consider6 comme
d6finitif et irrevocable. II a 6et dit plus haut combien
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il est rare et difficile de r6silier ce contrat, comment
cette rupture est regarde .comme scandaleuse; 1'on
peut ajouter qu'une jeune personne qui se verrait
refus6e par celui auquel elle a &t6 dfment fiancee se
jugerait disgraciee et discridit6e. Les accordailles
constituent done aux yeux des Chinois, et leur point
de vue est absolument justifi6, un veritable lien en vue
du mariage, d'oi elles ne se concluent et ne se rompent
pas i la legere, comme il n'arrive que trop fr6quemment dans d'autres pays.
Donc, au jour marque, les parents du jeune homme
(il en va de meme dans la famille de 1'accord6e), invitent
leurs amis a un diner. Le repas achev6, 1'entremetteur
i qui l'on remet, et la somme d'argent demand6e par
1'autre partie, et le contrat, escort6 par un on deux
individus charges des cadeaux, auxquels on ajoute
chez les gens riches une portion de viande de porc, du
sucre, des gteaux faits avec la fleur de farine et des
fruits secs appeles Koei-yuez, chez les personnes ordinaires des pains ronds cuits A la vapeur, 1'entremetteur, dis-je, se rend a la demeure de la demoiselle et
remet, aux auteurs de ses jours, ecrit, monnaie et presents. Nos jeunes gens sont dor6navant fiancs. Son
message accompli, et apr:s avoir 6t6 bien trait6, notre
homme s'en retourne d'ou il est venu, en possession,
cette fois encore, d'un contrat qu'il doit remettre a
-ceux qui l'ont envoyS. Sur la monnaie que le mei-jex
a apportee, le pere pr6l&ve, en rggle g6enrale, 2, 4 ou
8 piastres pour etre rendues a ceux qui les ont d6bourskes. Les parents de lajeune fille font 6galement porter,
a titre de r6ciprocite, a ceux du jeune homme des pains
qui sont distribu6s aux membres de la famille et aux
voisins.
Le contrat est 6crit sur une feuille de papier d'environ 3o centimetres de largeur, rouge au recto et vert
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an verso (couleurs de la joie). Cette feuille est plide
dans le sens de la longueur en parties igales formant
ainsi un cahier de huit pages de-12 centimetres chacune. La premiere, servant de couverture, est agr-'
mentee de dessins couleur d'argent et porte les deux
figures des genies de la coneorde : kouo k en sien.
Les quatre suivantes sont charg6es, chacune, de trois
lignes d'ecriture : formules de salutation, page i; libell, du contrat, pages 2, 3; date, page 4. Tout cela
est 6crit dans un style de convention dont on ne
s'icarte pas et dont la grandiloquence est bien faite
pour provoquer le sourire de nous, Occidentaux, qui
sommes accoutum6s a exprimer nos pensses d'une
maniere plus simple. En voici un exemple : (A vous
dont la grande vertu est renommie, nous presentons
nos respects. Votre noble maison n'a pas d&daigne
notre humble famille. Acceptant les propositions de
l'entremetteur, vous avez consenti a donner votre flle
en mariage a notre fils. En ce jour, o ils se promettent fid6lit6 pour cent ans, nous envoyons I'argent et
le contrat. Dans le futur, puissent les deux 6poux etre,
vis-A-vis 'un de l'autre, remplis d'egards comme on
I'est envers des h6tes. Puissent-ils vivre en bonne harmonie comme vecurent Mey-ki et Leang-ngan (types
de l'amour conjugal de la I1gende). Puissent-ils durer6ternellement dans leurs enfants et petits-enfants. Que
leur bonheur soit vaste comme l'ocean et durable
comme les montagnes. »
Cet 6crit ne porte pas de signature, il n'est done pas
au sens strict du mot, un contrat; il est naanmoins
consider6 comme tel, et on le conserve soigneusement
et, si plus tard, pour une cause ou pour l'autre, les
conjoints arrivent a divorcer, on le rend aux parties
interess6es.
J'ai remarqu6 que, trss rarement, les Chinois fiancent
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leurs filles a des voisins ou encore A des jeunes gens
du meme village. Encore que j'ignore le pourquoi de
cet exclusivisme, je n'admets pas cependant, comme
fond6e, la raison qu'en donne quelqu'un qui a trait6
le meme sujet : a Chinese customs connected with
births, marriages and deaths ,,dans le East of Asia
Magazine, A savoir : l'occasion qu'il y aurait pour la
jeune personne, bien que vivant aussi retir6e que possible, d'etre remarquee par les membres de la famille
du fiance, chose qui ne convient pas et qu'il faut 6viter.
Ne serait-ce pas plut6t parce que, d'ordinaire, les familUes d'un m&me village appartiennent en grande
partie a un meme clan, et que les Chinois ne se marient
pas, regle generale, entre parents, surtout quand ils
portent le meme nom de famille?
Ils ne desirent gubre, neanmbins, les marier trop
loin du lieu qu'ils habitent, et cela, pour plusieurs
motifs qui sont A leur louange : d'abord, ils n'auraient
plus ou que tres peu de relations avec elles apres leur
mariage; puis, s'il arrive que la belle-mere on le mari
malmene leur fille, ils ignoreront les mauvais traitements qu'elle subit, ou s'ils les apprennent, il leur
sera difficile d'intervenir; il y a encore la crainte que
le jeune homme ne l'Fpouse que pour Femmener -au
loin et puis la vendre, crainte qui n'est pas toujours
d6nu6e de fondement. Ces considerations montrent
que les Chinois ne sont pas, somme toute, et g6neralement parlant, aussi indiffkrents au sort de leurs filles,
qu'on semble le croire parfois.
Quelqu'un s'imaginera peut-6tre, un jeune homme
et une jeune fille, ardemment epris l'un de l'autre et
d-sirant unir leur destinee, desesperes de se voir
separes parce qu'ils portent le meme nom ou parce
que l'un est de l'anu6e du chat et l'autre de celle du
rat, mais, qu'il se rassure, une telle passion n'est guere
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connue, et si le suicide n'est malheureusement pas
une chose inouie, il a rarement pour motif, si mnme
il I'a, une affaire de ce genre. Si, d'apris nos id6es,
une vraie affection doit, comme naturellement, preceder le maxiage, le point de vue des Chinois est bien
different du n6tre pour eux, c'est affaire de nicessit6
ou_ de convenance qui, comme on I'a vu, est entierement aux mains des parents et de l'entremetteur.
Mais les annees ont suivi leurs cours et le pere du
jeune homme juge que le moment de marier son fils
approche. II n'y a pas d'Wge bien determine pour cela,
mais c'est d'ordinaire entre dix-sept et vingt ans qu'il
prend femme, un peu plus t6t parfois, plus tard aussi,
surtout dans le cas de penurie d'argent. L'6poque du
mariage est completement laisske au choix du fiance
on plut6t de ses parents, et la famille de la demoiselle
n'est m6-ne pas consultee encore que, comme nous le
verrons, elle en soit diment avisee en temps voulu.
Donc, une annie environ avant que prenne place le
grand evenement, on va trouver le devin pour le consulter sur le jour favorable Bla c~elbration du mariage.
Celui-ci, qui l'on a remis les huii caracteres donnant
I'annee, le mois, le jour et I'heure de la naissance des
deux interessks, apres les avoir examines et confront6s, rend son oracle : tel jour de tel mois sera propice.
L'on s'y tiendra rigoureusement, car il est d'une extreme
importance pour le bonheur de la nouvelle famille
future. Si, peu de temps apres l'union, l'un des conjoints devient malade, si la bonne entente se refroidit,
si les affaires marchent mal, on ne cherchera pas
ailleurs la cause de ces mecomptes, on 1'attribuera an
mauvais choix- du jour fix6 pour le mariage. Et ceci
n'est pas de la 16gende, car, bien des fois, j'ai entendu
pareilles reflexions.
Faisons remarquer, en passant, qu'en outre de la
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cinquiime lune tout entibre, les 5, 14 et 23 de chacune
des autres sont reput6s comme nefastes. On ne se
marie guere non plus aux sixitme et septieme lunes,
sans doute a cause de la trop grande chaleur. Tous
les autres mois sont bons. Le calendrier mentionne
aussi certaines dates comme particulibrement heureuses; elles sont appel6eskoang kao je; il m'est arriv6
d'etre en course a pareils jours, et de rencontrer sur
ma route, en une ou deux heures de temps, sept a
huit chaises, convoyant des jeunes personnes a leur
nouvelle demeure, et cela A ,la campagne. II arrive
aussi que notre voyant decouvre que quelque esprit
malin pourrait bien venir troubler le jour indiqui, tout
bon qu'il soit, mais il y a moyen de conjurer ses artifices en suspendant, dans l'endroit oiu se fera la c6r&monie, par exemple, une image repr6sentant un lion
ou un phinix.
La date arrktee, I'entremetteur est invitAe aller en
donner connaissance aux parents de'la jeune fille.
L'avis en est icrit sur une feuille de papier rouge dans
ces termes : c Nous vous informons respectueusement
que nous accueillerons la fiancee le jour propice, tel

mois, tel jour. ,
- Outre les d6penses dont nous avons parle, a moins
que le contraire n'ait 6te stipule lors des fiancailles,
la famille du jeune homme a encore A verser aux
parents de I'accord6e une somme d'argent que ceuxci diterminent et qui varie, chez les petites gens, de
6o a- 70 piastres. Cette monnaie est cens6e devoir
servir a I'achat du trousseau de la future marie :
habits, caisses, certains ustensiles de menage, et a
couvrir les frais du repas de noces. Sept ou huit mois
avant le mariage, ils appellent le mei-jen, lui font
savoir combien ils d6sirent et le prient d'en informer
les intiress6s et de leur demander quand 1'argent sera
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envoy6. Ici encore, avant que l'on tombe d'accord,
SI'entremetteur doit se deranger plur d'une fois.
Au jour choisi, le mei-jen est charge de porter la
somme convenue A laquelle on ajoute, chez les personnes riches, 24, 36 et 48 piastres pour offrir un
diner aux grands-parents de la jeune fille; on appelle
cela: fa song. Cette derniere fait parvenir, par Ie m&me
intermidiaire, une paire de souliers pour son futur
beau-pere et, pour son fianc6, une bourse brod6e, un
6ventail et une paire de souliers qu'il chaussera pour
la c6r6monie du mariage.
D'ordinaire, A partir de ce moment, la fiancie porte
des bracelets. Laissons-la maintenant s'occuper de son
trousseau, pour la retrouver au grand jour oui elle franchira le seuil de sa nouvelle demeure.
(A suivre.)

KIANG-SI ORIENTAL
Lettre de M. THEUNISSEN, Pritr ed a Mission,
& M. BOURZEIX, PTrtre de la Mission.
Kien-Chang-Kj, x8 mai z917.

BIEN CHER MONSIEUR BOURZEIX,

La gryce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamaist
II n'y a pas encore une annee que j'ai quitt6 la
Maison-Mbre, et dejA je suis compt6 parmi les anciens.
Pourquoi, d'ailleurs, ne le serais-je pas? puisque je

puis deja compter A mon actif queiques chutes de
cheval, de chaise A porteurs; puisque j'ai eu d6ji

bien des fois le plaisir de faire des marches forc6es
sous la pluie torrentielle, sous le soleil plus nefaste
encore; puisque, depuis trois mois, je mane la vie de
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missionnaire boh6mien. Vu le petit nombre de pretres,
Mgr Clerc Renaud m'a assign6 la mission de Kaopi on
Tsaki. J'avoue, partirseul si vite, me parut impossible,
j'ai regimb6 d'abord; puis, me souvenant que le mot

a impossible » ne doit pas exister dans le vocabulaire
du pr&tre, je me suis place dans les bras de la divine
Providence et en avant... Vive Dieu! vivent les Chinois!!!
Ma mission, entierement sitube dans les montagnes,
compte quelques centaines de chretiens, ou du moins
de personnes baptis6es. Pauvres gens, pendant de
longues annies, ils furent A peu pres abandonnes;
aussi ne suis-je pas itonni de rencontrer tant d'apostats
et tant d'ignorance plus que crasse. II y a de quoi exercer tout a la fois le zele et la patience du missionnaire, cure et presque iveque, puisque, en maintes circonstances, j'administre le sacrement de confirmation.
Mais jugez, Monsieur, comme tous ces ministeres sont
faciles, lorsqu'on sait Apeine balbutier quelques mots
et-qu'on a tous les jours a traiter avec des personnes
qu'on ne comprend pas. Etant A Tseki, principale
ville de ma mission, je requs la visite du mandarin de
1'endroit. Grand embarras, non A causedes cerImonies,
Spnisque la R6publique nous a d6livres de leur tyrannie,
mais A cause de la langue. Je me suis pourtant tir6
d'affaire avec mon petit bagage de mots chinois et
beaucoup de mots francais. Je suis persuad6 que le
grand homme comprenait encore moins mon chinois
que mon franaais, mais cela ne l'empchait pas d'etre
toujours de mon avis, comme moi, d'ailleurs, toujours
du sien. '
Depuis que je suis dans ma mission, je me promene
tant6t ici tant6t I•. Je regarde, j'fcoute, je pose quelques questions precises (questions apprises par coeur)
puis je confesse ceux qui n'ont pas d'emp&chements.
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Le lendemain, communion g6n6rale, puis bapteme
d'enfants, s'il y en a. Et de nouveau en route. Sur ces
chemins pinibles, ma pensee s'envole au loin vers la
douce France, je songe aux vaillants soldats, aux
chers confreres qui, li-bas, se sacrifient eux aussi.
Quand le soir, je ne trouve qu'une botte de paille
dans une maison oh le vent a produit des digits semblables A ceux de la mitraille, c'est encore aux soldats
que je songe et au Dieu tout bon je demande qu'il
.leur donne comme a moi joie et bonheur.
Plus je circule, plus je deviens ambitieux. Si les
sapeques r6pondaient a mes projets, je me construirais

une maison habitable, j'ouvrirais quatre ou cinq. coles
de garcons et de filles, je releverais des ruines quelques oratoires, je rebltirais une chapelle brftl-e il y a
six ans. Cette chapelle se trouve dans un endroit
nommi Sa ha, et mon pridecesseur eut ridee de la
didier a saint Vincent prisonnier aux pays infidilesCette idee est beureuse, car maintenant saint Vincent
trouve son inter&t i ce que je reconstruise sa chapele

et 6tablisse deux 6coles a Sa ha, done le bon Pere me
procurera les ressources n6cessaires. Je fais encore
d'autres reves, mais... a quoi bon, puisque d'ici longtemps, je ne pourrai les realiser. Quelquefois je suis
tent6 de murmurer que Dieu demande au missionnaire
plus qu'il ne peut donner. Je m'apaise en pensant que
c'est providentiel, puisque de la sorte, tous les chritiens peuvent cooperer a cette oeuvre admirable de la
conversion des paiens.
THEUNISSEN.

AFRIQUE
ABYSSINIE
Lettre de M. GRUSON, supiieur de la mission d'Alitiena,
& M. VENEZIANI, assistantde la Congrigation.
CHER ET VENERE MONSIEUR L'ASSISTANT,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Vous avez bien raison, le v6nerable Mgr de Jacobis
a prouv6 d'une facon 6clatante que, du haut du ciel,
il tourne souvent ses yeux et son cceur vers la mission
qu'il a fond6e et qu'il a tant aim&e sur la terre.
11 faudrait &tretrois fois aveugle pour ne pas reconnaitre le doigt du v6ndrable Justin dans les coincidences toutes providentielles qui ont accompagn6 la
remise du

(

Message liberateur n. Nous le reqcmes le

31 juillet, anniversaire de la pr6cieuse mort du grand
ap6tre de 1'Abyssinie dans le torrent d'Aligad6,.le jour
meme ou S. G. Mgr Carrara procedait la recognition des restes mortels du serviteur de Dieu et A leur
transfert dans la nouvelle 6glise de H6bo, le jour enfn,
oi se cloturait, A Alitibna, la neuvaine que chacun
faisait en particulier au v6ndrable pour le conjurer de
sauver sa mission menacee d'une ruine totale.
Apres Mgr de Jacobis, notre sauveur a et6 le lidj
consul d'Ethiopie a Asmara. Vous
Wassani Z ,manel,
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apprendrez avec plaisir que le Saint-Siege vient de lui
adresser une lettre aussi honorable que flatteuse. II
serait peut-%tre bon qu'elle partt dans les Annales de
la Congregation. C'est la un document tres important
pour l'histoire de la Mission.
GRUSON.
Voici le texte de la lettre i laquelle M. Gruson fait allusion.
SEGRETERIA DI STATODA SUA SANTITA

SDal Vaticano, le 3o d6cembre 1916.

MONSIEUR LE CONSUL,

Le R6v. M. Gruson, superieur de la mission d'Abyssinie, n'a pas manqu6 d'informer exactement le SaintSiege de tout ce que vous avez accompli en faveur de
cette meme mission.
J'ai 1honneur'et le plaisir de porter a votre connaissance que Notre Saint-Pere le Pape Benott XV a appris
avec une vive satisfaction votre d6vouement pour les
missionnaires et les fidles en ce pays, I'int6rat spcial
que vous leur avez t6moignA, le haut appui que vousleur avez prWt6 en des circonstances particuliirement
difficiles et critiques.
Sa Saintet6 me charge de vous faire parvenir 'expression de ses augustes felicitations et de ses remercientents pour la noble attitude que vous avez montr6e,
et qui vous a valn A bon droit la reconnaissance la plus
profonde de la part de la mission catholique d'Abys-siie.
Heureux d'etre l'interprete de ces sentiments du

Souverain Pontife Avotre 6gard, je saisis avec empressement cette occasion pour vous offrir, Monsieur le
Consul, I'assurance de mes sentiments trbs distingu6s.
Sign6 : P. Card. GASPARRI.
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Lettre de M. GRUSON, Pretre de la Mission,
i M. LOUWYCK, Vicaireginral.
Alitiena, 28 juin 1917.

MONSIEUR ET TRkS HONORE PtRE,
Volre binidiction, s'il vous Plait!
Les Missions catholiques vous ont appris le malheur
qui a fondu sur la residence de Daga-Dima, de la mission de Galla.
SI1 n'y a eu, fort heureusement, que cinq catholiques
massacres. Les autres chretiens 6taient schismatiques.
Mgr Jarosseau m'6crit, a la date du i5 mai, que les
troupes ont exerc6 sur les rebelles des represailles
6pouvantabIes, et que tout est rentre dans le calme.
Sur les ordres formels du r6gent, les travaux de restauration du poste ruine sont meme d6ja commences.
Sa Grandeur le Vicaire apostolique des Galla ajoute :
t Je crois qu'il est dans l'int6r6t de la cause du bon
Dieu que nous priions bien pour qu'il daigpe faire arriver au tr6ne le jeune r6gent, car j'ai la confiance
qu'avec son avenement coincidera une ere de vraie
tolerance, sinon de liberte, pour notre apostolat.catholique. n
Ainsi soit-il!
Les troubles du Sud n'ont pas eu de repercussion
ficheuse dans le Tigre. Nous avons, cependant, des
vexations a souffrir de la part d'un chef subalterne,
notre voisin. Le bonhomme s'est mis en tete de faire
apostasier, sous la pression de la peur, les quelques
catholiques de son fief. II a deji obtenu de tristes
r6sultats.
Notre pr6fet, a qui j'ai port6 plainte, n'est qu'un
enfant de treize ans. I est bienveillant, mais ne peut
imposer son autorit6.
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fvidemment, le bon Maitre veut nous conserver dans
le sel de la persicution. Que sa volonti soit faite!
Tout le monde va bien et unit ses hommages aux
miens.
J'oubliais de vous dire que le nouveau ministre de
France est tres bienveillant. A son arrivee, nous avons
respire profondement.
GRUSON.
Lettre de M. Pietros GABER, Pritre de la Mission,

& M. LouwycK, Vicaire ge'ral.
Alitiena, 7 juillet 1917.

MONSIEUR ET TRES HONORt PERE,
Votre bi•ndiction, s'il vous plaitf
Je viens du fond de l'Afrique vous offrir mes tres
respectueux hommages et vous donner quelques details
sur notre mission. Or, la mission de PAbyssinie a traverse I'annie derniere une terrible crise, comme vous
le saves. Le diable, ennemi de tout bien, a suscite
soudain nos implacables ennemis contre notre chitive
mission, pour la d6truire completement. Ils n'ont rien
neglig6 pour la perdre. Mais le bon Dieu est 11. Il n'a
pas permis qu'une -mission qui avait 6t6 arros6e par la
sueur de tant de missionnaires soit detruite par les
suppots de l'enfer. II a su, au contraire, tirer le bien
du mal; car cette persicution a fait connaitre la religion catholique aux gens debonne-foi. Malgr6 la dAfection de quelques-uns, en gn6eral nos catholiques se
sont conduits vraiment en h6ros. Surtout deux jeunes
gens, Ghebre-Medehih et Ghibr6-Maskal, arr6t6s dhs
le debut comme catholiques par le ras Sioum, ont &t6
sollicit6s d'abandonner la religion catholique; on leur
promettait des richesses et des emplois honorifiques.

-

947 -

Mais, sur leur refus cat6gorique, ils furent conduits
au cachot d'Adoua, charges de. lourdes chaines et y
endurerent, pendant six mois, tous les tourments possibles et imaginables de la part des schismatiques.
Or, tout cela a servi a lagloire de notre sainte religion.
Maintenant, le gouvernement de l'empire d'Ethiopie
ne serait pas hostile aux missions catholiques. Le
regent, hiritier de la couronne, lui-m&me, est tres sympathique aux missionnaires.
Ce serait le moment le plus favorable, pour que notre
superieur aille faire acte de presence devant l'imp&ratrice et le prince-r6gent. Mais comment se presenter a la cour orientale, ayant les mains vides? Nous
sommes tres loin de la cour 6thiopienne, il faudrait
necessairement que nous ayons un poste pres de ia
capitale. Et I'on obtiendrait facilement, en faisant une
demarche suivie aupres de I'autorit compitente.
En attendant, nos ceuvres a Aliti6na et a Agam6
vont leur train ordinaire. Le s6minaire et le college
marchent assez bien. Nous avons actuellement trois
s6minaristes qui vont etre ordonnes bient6t i Sagnaiti
par Mgr Carrara, vicaire apostolique de 1'Erythree.
Ces jeunes gens ayant recu une bonne formation, rendront an grand service a&la mission d'thiopie. Ils
ne seront pas de trop. Car le jour, ou sera donnie la
liberti de conscienceen ce pays, il y faudra du monde.
Pietros GABER.

AMERIQUE
MEXIQUE
Depuis plusieurs annies, la peste, la famine, la guerre et la
persecution religieuse font souffrir nos chers confreres du
Mexigue; ils ont tout supporte avec une h6roique patience;
on pouvait esp6rer que 1'attitude digne du clerg6 et des fidiles
calmerait les passions revolutionnaires. Bien au contraire,
une constitution promulguee a Queretaro, le 5 fivrier 19171
sanctionne d6finitivement la persecution religieuse. II est stipul, & l'article 5 que l'.tat ne pent permettre qu'il soit effectui aucun contrat, pacte ou convention ayant pour objet la
diminution, perte on sacrifice irrevocable de la liberte de
I'homme, que ce soit pour motif de travail, d'education on
vaeux de religion. En consequence, la loi ne permet pas l'dtablissement d'ordres religietx, quelle que soit la denomination
ou l'objet avec lesquels on pretende les diriger. L'article 70
declare que pour exercer un culte quelconque an Mexique,
il faut etre Mexicain par droit de naissance.
Les eveques mexicains ont protestd le 24 fvrier contre cette
constitution et le Souveiain Pontife eur a adresse le x5 juin
une lettre approuvant leur conduite.
Nous faisons des veux pour que cette persecution cesse
bient-t et que nos conftrres puissent reprendre les oeuvres
de la Compagnie.
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AMERIQUE CENTRALE

Lettre de M. VELTIN, Pritre de la Mission,
& M. LOUWYCK, Vicaire geinral.
San-Salvador, le a5 juin 1917.

MONSIEUR ET TRES HONOR9 PERE,
Votre binidiction, s'il vous plait !
Enfin nous respirons un peu, quoique nous soyons
encore au milieu des d&combres. Le telegraphe a port6
aux quatre coins du monde la nouvelle du disastre
dont fut victime la capitale du Salvador et aussi une
autre ville de vingt-cinq a trente mille ames, SantaTeela; d'autres populations moins importantes souffrireat au moins autant que la capitale San-Salvador,
ville d'environ quatre-vingt imille ames. C'est le 7 juin,
vers neuf heures du soir, que se produisit le cataclysme.
Depuis un peu avant sept heures du soir, diverses
secousses nous avertissaient que quelque d6sastre nous
menacait; c'est a peine si l'on pouvait se tenir debout,
quand survenait quelque mouvement violent de tremblement de terre. A peu pres tout le monde s'6tait
r6fugi6 dans les cours, dans les jardins, sur les places
publiques ou dans les rues les plus larges et qui pr6sentaient moins de danger en supposant comme possible l'ecroulement des maisons. Vers neuf heures survient le moment fatal. En un instant, la secousse fut
si violente, que, de tous c6tis, on n'entendait que tuiles_
qui tomabaient, toits et murs venant A terre, poutres,
planches, meubles, tombant aveC un fracas horrible.
]tant moi-m&me assis, dans le jardin, a c6te de M. Par-
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rot, sur une chaise on fauteuil, je fus jet6 a terre,
comme si une main puissante avait voulu m'enlever pardessus le siege; je tombai & genoux naturellement,
attendant, comme bien d'autres, que la terre s'entrouvrit pour nous engloutir. Enfin, an bout d'un moment,
le calme se fit, et nous ne pimes que contempler le
desastre chez nous et penser que la ville avait souffert
la meme ruine. Dans le courant de la nuit, il y eut
bien d'autres secousses assez violentes qui ne laissaient
pas de renouveler chez tous Fl'pouvante. Les jours suivants, les secousses se sont fait sentir, mais elles diminuent d'intensit6; bier encore, nous en avons ressenti
plusieurs, mais relativement insignifiantes. Est-ce la
fin de la catastrophe? Nous le desirons et faisons des
pritres a cette intention. Comme effet de ce tremblement

de terre, notre maison est entierement d6truite. Seule
notre chapelle a conserve son toit intact, mais ses murs

furent renversis en partie, et en partie dblabrbs et prets
a tomber. Cest dans cette chapelle que, apres avoir
pass6 diverses nuits dans le jardin, nous nous sommes
abrites, en fermant avec de vieilles planches les vides
qu'ont laiss6s les tmurs en tombant. Cette chapelle est,
pour nous un fouillis od sont rbunis : lits, tables,
armoires, livres en un monceau (ceux qui n'ont pas &t6
detruits par la pluie, m6langke a laterre), chaises, etc.
Quand aurons-nous un autre logement? Dieu le sait.
Inutile de penser A louer une maison, car il n'y en a
plus qui servent. Partout, on construit des baraques
pour s'abriter contre la pluie. Dans les maisons un pen
grandes, on a pu g6n6ralement, comme nous, disposer
quelque coin pour y passer la nuit et y recueillir les
objets les plus precieux. Nos sceurs n'ont pas tant
souffert que nous; du reste, l'administration se charge
des riparations, qui seront, autant qu'on peut le pr6voir, un peu longues. C'est un bien triste spectacle de
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voir les rues de la ville pleines de decombres et presentant a chaque pas des debris de maisons renversees.
Les victimes humaines sont bien nombreuses, peut-etre
une vingtaine a San-Salvador. A combien s'el6vent les
pertes de toutes sortes? Jusqu'a ce jour, aucun journal
n'en parle.
Cette catastrophe doit-elle etre consideree comme
un chitiment du ciel? Je laisse a d'autres le soin de
qualifier un tel malheur. La ville de San-Salvador est
assise an pied du volcan da meme nom. Depuis des
siecles, ce volcan n'avait pas fait d'eruption; il paraissait 6teint. Mais, ces jours-ci, il s'est r6veill6, s'ouvrant
un cratere nouveau non au sommet, mais sur le flanc
occidental, a 4 ou 5 lieues d'ici en ligne droite, lanqant
par-la des grains de sable brfilant et surtout de la lave,
qui s'icoula du c6te oppos6 a San-Salvador, sur une
longueur de plus de 2 lieues et a pen pres i 5oo metres
de largeur. Cette lave a convert une partie des rails du
chemin de fer, du pont a San-Salvador. La relation de
quelques messieurs, qui sont alles de ce c6t6 pour se
6
rendre compte de ce qui s'est pass sur le volcan, fait
remarquer que, lors du tremblement de terre, la terre
s'est affaiss6e sous les rails, sur une longueur de
200 metres, laissant ainsi les rails suspendus au-dessus
du terrain.
On ne donne pas de d6tails sur la grandeur du cratere nouveau, sans doute, on n'ose-s'en approcher.
Quelques jours avant I'Fruption, une famille, qui
avait une maison de campagne sur le flanc du volcan,
entendait des bruits sourds, continuels, sous terre; a
Ia fin, 6pouvantee par ces bruits insolites, cette famille
abandonna cette maison de campagne pour revenir
dans la ville; deux on trois jours apres, le nouveau
cratere s'ouvrait dans cette m6me campagne, avec
diverses crevasses par oiu s'6chappe de la fum6e.
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M. Thaureaud, confrere de la maison d'Alegria, oui
se trouvait avec nous en meme temps que M. Conte,
lors de la catastrophe, a failli en etre victime. Lors de
la fatale secousse, M. Thaureaud 6tait dans sa chambre,
cherchant a en sauverqueiques objets, malgr6 la recomnmandation de M. Conte qui lui r6pitait : a Sortez,
Pere Jean, ne restez pas 1a n; c'est alors que vint la
grande secousse; M. Thaureaud eat a peine le temps
de sauter dehors, derriere lui s'croula un mur.
Je suis en l'amour de Jesus et de Marie, Monsieur
et Tris Honore Pere, votre fils tris devou6.
Constant VELTIN.

REPUBLIQUE ARGENTINE

Nous empruntons au Bulletin da Cercle franfais SaintLouis, do i5 join 1917, les d6tails suivants sur la fete de,

Jeanne d'Arc a Buenos-Aires :

Le dimanche 2o mai, fete de Jeanne d'Arc, le Cercle
Saint-Louis, fiddle i une coutume qui remonte i ses
origines, avait invite la colonie francaise i la messe
solennelle qu'il fait c616brer chaque annie i la gloire
de la bienheureuse Liberatrice de la France.
Suivant une autre tradition, qui s'est etablie depuis
le commencement de la guerre et qui est parmi nous
1'un des plus beaux fruits de 'Union sacr6e, le Comit6
patriotique francais avait acceptd de donner son patronage i la cre&monie. La fete de Jeanne d'Arc n'estelle pas, en effet, la fete de la France? Ou bien seraitil encore vrai de dire qu'il y a deux Frances? Ceux
qui voudraient le croire n'auraient eu qu'i entrer le
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20 mai dans labelle chapelle du college Jean-Baptistede-la-Salle.
Qu'auraient-ils vu?
Au premier rang de l'immense foule qui s'y pressait, la France officielle, pr6sidant la fete,dans la
personne de M. Jullemier, ministre de France, et de
M. du Chaffaud, secretaire d'ambassade; la France
laique, representee par MM. Pech, Lignieres et Passicot, president, vice-president et tr6sorier du Comit6
patriotique francais, et par les presidents ou representants des diverses soci6tis francaises; autour d'eux,
sans qu'elle fit contraste, la France catholique : les
messieurs du bureau du Cercle Saint-Louis et les
membres de cette association purement chr6tienne;
tandis qu'au choeur avaient pris place les sup6rieurs
de la plupart des communautes religieuses francaises
d'hommes : lef RR. PP. Magendie, des Ptres de
B6tharram de la maison de Barraccas; Boisdron, des
Peres Dominicains du college Lacordaire; Sallaberry,
des Peres de B6tharram de l'eglise Saint-Jean; Jauzion,
des Peres du Saint-Sacrement; Barrere, des Peres de
Lourdes, - les autres s'6taient fait representer, - et
que, pour mieux timoigner qu'il n'y avait 1M qu'un
coeur et qu'une ame, un grand nombre de soeurs dli6guees par les communautes de femmes s'6taient melees
a la foule des fidles.
La commission des dames du Comit6 patriotique

francais 6tait represent6e par Mmes Pierre Saub6ran,
Charles Dupont et FMlix Delor.
Les chers Frrres des Ecoles chr6tiennes avaient
gracieusement mis leur chapelle ; la disposition du
Cercle Saint-Louis. Leur maitrise, dans l'execution de
la messe de Dumont, s'est montr6e a la hauteur de sa
reputation, qui depuis longtemps I'a mise hors de
pair.
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La partie religieuse avait &t6 r6servie aux RR. PP.
Lazaristes. Le R. P. Choisnard, leur visiteur general,
assist6 des RR. PP. Rieux et Caumette, chanta la
messe, et le R. P. Gautier prononga le panegyrique
de la bienheureuse.

VARIETES

LA MAISON.MERE
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
11 y aura un sibcle, le g novembre 1917, que M. Verbert, vicaire g&6nral, et ses confreres prirent possession, a Paris, de 1'h6tel de Lorges, sitt au 95, rue de
Sevres, avec 1'intention d'y etablir la Maison-Mere de
la Congregation de la Mission. Le respectable M. Milon
a publi6, ici m&me, voili d6ja dix ans, en quelques
pages pleines d'intre~t, accompagn6es de vues photographiques et de plans, une notice historique tres
documentee sur cet etablissement 1. Cet article serait
a relire aujourd'hui a 1'occasion du centenaire; nous
allons le compl6ter a l'aide de documents nouveaux,
qui montreront quelles difficultis les vicaires generaux
eurent a surmonter pour le relevement de la Congre-

gation en France, pendant les premieres annees du
dix-neuvieme siecle.
Personne -n'ignore les douloureux ve6nements qui
affligIrent I'Eglise de France ala fin du dix-huitime
siecle. La Congregation de la Mission fut, comme tous
les ordres religieux, emportie par la temp&te. Les
i. Notice kistoriquesur la taison de la Congrigationde la Aission dans
les Annales de la Congrigationde la Mission, p. x37-i58.
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Missionnaires partirent en exil ou se retirerent dans
leur diocese d'origine. M. Cayla de la Garde, Superieur general, alla se fixer a Rome, oh il mourut le
12 fevrier 18oo. Des que les circonstances permirent
d'esp6rer le r6tablissement des oeuvres primitives,
M. Brunet fit des d6marches en haut lieu pour avoir
une maison-mere a Paris; il demanda au ministre des
cultes, en 1802, de lui accorder 1' " ancienne maison
Saint-Lazare ou... telle autre qu'il lui plaira... assignert >.
La r6ponse se fit attendre. Un projet de loi fut prepare par le conseiller d'Etat charge des cultes et livr6
a I'impression le 24 decembre i803. II portait : 4 Art. I.
Les pr&tres seculiers connus sous le nom de Missionnaires ou Lazaristes continueront a etre charges des
missions hors de France. - Art. II. L'etablissement
et le s6minaire seront places a Paris, dans le bitiment
des ci-devant J6suites, rue Saint-Antoine. - Art. IV.
L'6glise d6pendante de ce bitiment sera erigee en
cure, sous l'invocation de saint Vincent de Paul, et
desservie par les membres de la Missions. n
Le decret parutenfin le 27 mai 1804; il diff6rait
sensiblement du projet de i8o3. ( Art. I. Il y aura
une association de pretres s6culiers, qui, sous le titre
de pretres des Missions 6trangeres, seront charges
des missions hors de France. - Art. II. Le directeur
6
des Missions 6trangeres sera nomm par 1'empereur.
- Art. III. L'6tablissement et le s6minaire seront
places *Paris, dans le batiment qui leur sera affect6.
- Art. IV. L'6glise d6pendante de ce bitiment sera
erig6e en cure, sous l'invocation de saint Vincent de
Paul, et desservie par le directeur de la Mission, qui
i. Archives de la Mission, copie de M. Viguier.
2. Bibliothtque du Sinat, B 27, 2, Conseil d'Etat (collection Regnaud
de Saint-Jean-d'Angely), t. V, n* 9or.
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fera les fonctions curiales; les vicaires et pr&tres desservants seront pris parmi les Missionnaires '.n
Ce d6cret laissait en suspens la question du bitiment.
L'Universit6 convoitait 1'&tablissement des Jesuites
de la rue Saint-Antoine et avait mnme obtenu un arr&t6
dans ce sens. La direction des Cultes fit des r&clamations, qui furent &coutCes. Le 3 aofit, en effet, paraissait un d4cret, dont voici i'article premier : &En ex&cution du decret imperial du 7 prairial dernier, l',glise
Saint-Louis et les bUtiments des ci-devant J6suites y
attenant, situ6s rue Saint-Antoine, sont et demeurent
affectes & l'itablissement des Missions etrangires 2. ,
Les oppositions redoublirent. Le directeur de I'Instruction publique voulait ce local pour le lycie Charlemagne; le pr6fet du departement de laSeine songeait
a y 4tablir la Bourse; I'archev&chi ne se sentait guere
dispose a confier une paroisse de la capitale a une congregation .
M. Brunet, vicaire g6neral, quitta Rome le 3i octobre 1804, sur I'invitation du gouvernement francais, et
vint loger, avec son secr6taire et ses assistants, chez
les sceurs, alors etablies au n* 15 ie la rue du VieuxColombier. Les quelques membres de la Congregation
qu'on put recruter recurent asile a Valfleury 4.
Bien qu'il lui fft plus facile & Paris de travailler
efficacement ila reussite du projet, M. Brunet n'aboutit
pas. Le 15 mars 1806, la maison des Jesuites devenait
difinitivement le lycee Charlemagne 5. Cette affectation laissait sans emploi l'6tablissement des Minimes,
l. Extraits des minutes de la secrdtairie d'Etat.
2. Arch. nat., minutes de d6crets, AFY, plaquette 784, n* 46.
3. Lettr6 de M. Viguier k I'abb6 Jauffret, du 5 fevrier i8o5. (Arch.
de la Mission.)
4. Lettre de M. Brunet a M. Vicherat, du r3 aoft ,803. (Arch. de la
Mission.)
5. Arch. nat., AF-, pl. a267, n* 68.
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qu'il fut question d'offrir a la Congr6gation de la Mission, devenue officiellement Soci6t6 des Missions
etrangeres.
M. Jauffret, vicaire gindral de i-a Grande Aumonerie, protesta, dans une lettre au ministre de 1'Interieur, au nom du cardinal Fesch et du Conseil de la
Grande Aumbnerie, contre le d6cret du 15 mars: ( Ces
retards paraissaient longs, disait-il; mais, d'apres la
parole donn6e, ils devaient avoir un terme, et le terme
6talt arriv6. Le Superieur general des Missionnaires
I'avait annonc6 au Levant, aux iles de la R6union et a
la Chine. S. Em. Mgr le cardinal archev&que de Paris,
pour se pr&ter aux vues du gouvernement, avait, par
arr&td, approuvi de Sa Majest6, cr66 une treiziime
cure dans Paris, qui serait affect6e a ce chef-lieu des
Missionnaires lazaristes. Nous venions, a l'heure meme,
d'obtenir la translation de la succursale des Minimes
A I'glise du Saint-Sacrement, que S. Exc. le ministre
de la Guerre, venait enfin de nous ceder. Le local des
Minimes avait et6 dispos6 pour recevoir le lycee. C'est
dans ce moment que l'on fixe le lyc6e a la maison de
Saint-Louis, que l'on laisse la plus nombreuse Compagnie des Missionnaires sans maison chef-lieu, qu'on
porte le dbcouragement dans cette compagnie, qu'on
la met ainsi dans l'impossibilit6 de se former a ellem&me de nouveaux sujets, que l'on force les anciens a
prendre parti dans les dioceses, a perdre jusqu'a
1'esp6rance de se reunir jamais pour se vouer i leur
sublime ministeret. *
Le cardinal Fesch 6crivit lui-meme I'lempereur le
24 juillet 18o6 : c La premiere Compagnie, celle des
Lazaristes, a qui, depuis deux ans, vous avez accord6
par d6cret l'ancienne maison Saint-Louis, rue SaintI. Arch. nat;

FP, 47j,
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Antoine, n'en est pas encore en possession. Vous

aviez ordonne le transfert du lycee de cette maison i
celle des Minimes, place Royale; des r6parations ont
kte faites a ce d'ernier local a cette fin; mais, apres
avoir mis d'interminables lenteurs a ces reparations et
avoir renvoye les Lazaristes d'une saison a l'autre
pour l'ex6cution du decret, on a fini par leur dire que
cette execution n'aurait pas lieu, qu'ils iraient aux
Minimes; et, en attendant, ils sont encore sans maison,
et le local qu'on leur offre ne saurait leur convenir.
C'est la maison et la succursale de Saint-Louis que je
reclame pour eux, parce que Votre Majeste I'a ainsi
voulu, il y a deux ans; parce que l'archeveque de Paris
a pris un arrete, de son c6t6, pour eriger en treizieme
cure cette succursale. des que les Lazaristes en seront
en possession; parce qne cette paroisse sera pour les
Lazaristes un nouveau moyen d'existence . ,
Malgre ces pressantes instances, on ne voulut pas
revenir sur le fait accompli, et le lyc6e Charlemagne
resta rue Saint-Antoine. D'autres projets furent envisages. Le ministre des Cultes et celui de l'Interieur
songerent un moment a offrir aux Pr&tres de la Mission la maison dite de la Croix, rue de Charonne;
puis on s'apercut que ce vaste etablissement serait plus
utile aux Filles de la Charite, ce qui rendrait disponible pour -les Missionnaires le local de la rue du
Vieux-Colombier. Nous lisons dans un rapport du
ministre des Cultes i 1'Empereur : i J'ai eu l'honneur
de mettre sous les yeux de Votre Majeste Imperiale et
Royale, en fructidor an XIII, et dans le cours de la
presente ann6e, une demande formee par les Saeurs de
la Charite et appuy&e par leur auguste protection,
tendant I obtenir un local plus spacieux que celui
qu'elles occupent rue du Vieux-Colombier. Les maisons
I. Arch. nat., AF-, 1o45, 6* dossier, n- 28.
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indiquies par Son Altesse Imp6riale Madame Mere
n'ayant pu etre cedbes aux Filles de Saint-Vincent-dePaul, elles ont jet6 les yeux sur l'ancien couvent de la
Croix, faubourg Saint-Antoine, qui leur offre tout ce
qu'elles peuvent desirer en bktiments et en jardins.
Cette maison avait d'abord 6t0 r6clambe par les Missionnaires lazaristes; mais ceux-ci n'ayant pas besoin
d'un local aussi vaste, se contenteraient de la maison
qu'occupent, en ce moment, les Sceurs de la Charit6, et
qui n'exigerait que des reparations tres born6es, 6tant
dans le meilleur 6tat. D'apris les renseignements que
je me suis procure, la maison de la Croix exigerait
quelques r6parations; mais Votre Majete Imperiale et
Royale connait tous les services rendus A l'humanit6
souffrante par les Sceurs de la Charite. De plus, j'ai
eu l'honneur de lui presenter que de tous les points de
I'empire on demande des Filles de Saint-Vincent pour
desservir les hospices, et que la Sup6rieure de ces servantes des pauvres avait la douleur de ne pouvoir
accueillir ces demandes, la petitesse du local servant
actuellement de maison chef-lieu ne lui permettant pas
de former des 61kves en nombre suffisant'. "
Napoleon I" se rendit Acesraisons, et le 6 janvier 1807
paraissait le decret suivant : <Art. I. La maison sise a
SParis, rue du Vieux-Colombier, et actuellement occup6e
par les Sceurs de la Charit6 sera mise A la disposition
du Superieur general de la maison de Saint-Lazare
aussit6t apres la translation de ces Soeurs dans la maison
dite de la Croix, ordonnee par notre d6cret de cejour.
- Art. II. Cette maison sera la maison chef-lieu de la
Compagnie. Les 61eves missionnaires y feront leur
temps de probation et les missionnaires v6terans y
trouveront un asile dans leur vieillessek. ,
I. Arch. nat., AFW x56', n- 84.
2. Extrait des minutes de la Secretairerie d'Etat.
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Le nouveau decret restant lettre morte, M. Hanon
prit la plume, le o1 avril 18o8, pour exprimer au
ministre de l'Intirieur son desappointement et ses
d6sirs. t Tous nos moyens de reunion diminuent et se
perdent, lui dit-il; nos etablissements et nos anciens
confreres s'&teignent ou ceux-ci contractent des engagements qui nous les enlevent pour toujours. Nos postulants ou nos ileves prennent parti ailleurs. Nous
aurions pris une maison a loyer on a demeure; mais
comment, avec i5ooo francs', payer une location qui
devra 6tre assez considerable pour sonobjet; se fournir
des literies, du linge et de tous les meubles et objets
n6cessaires a une communaute un pen nombreuse; nourrir, habiller, entretenir, etc., tant en maladie qu'en
sante, un nombre suffisant de sup&rieurs et professeurs,
d',lves et de gens de service? Le simple &nonc6de
ces objets de'dipenses demontre clairement qu'ils sont
bien au-dessous et des ressources personneles que
nous pouvons avoir et des secours que nous donne le
gouvernement. Votre Excellence pourrait trouver un
moyen str et facile de nous relever; mes predicesseurs
1'ont indiqui et reclame plusieurs fois; il avait meme

kt6 accueilli; je ne sais pourquoi il est rest, sans effet:
ce serait que le gouvernement nous rendit tous les
biens appartenant ci-devant & la Congregation de la
Mission de Saint-Lazare, qui ne sont pas encore vendus.
II parait qu'il y en a encore une assez grande quantiit

dissemines dans tout l'empire. Nous pourrions vendre
ceux qui seraient trop difficiles a administrer, et du
profit nous cr6er pour I'etablissement de bonnes rentes

sur I'Ltat. Mais il faudrait que cette operation se fit
par un decret g6neral, qui statukt qu'a dater de l'emission dudit d6cret, on ne pit mettre en vente, quelque
r. Subvention accord6e par le gouvernement.
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part que ce f6t, aucun bien qui a appartenu aux Pretres
de la Mission de Saint-Lazare, et qui en meme temps
nous autorisat a y entrer, du moment oi nous aurions
prouve legalement qu'ils nous appartenaient au moment de la suppression des congregations seculieres
(18 aodt 1792). Ce moyen de doter notre Congregation
dans son retablissement avait dbji &t6 indiqu6 et
r6clame par mes prd6ecesseurs et accueilli favorablement sous le ministere de M. Portalis. Mais on s'attachait malheureusement a l'idee d'obtenir un decret
special pour chacun de nos biens oi nous voudrions
rentrer; et c'est ce qui a rendu ce moyen non seulement illusoire et sans effet, mais dangereux meme et
nuisible pour noust. ,
M. Hanon ne fut sans doute pas 6tonn6 de voir que
sa requete tait repouss6e. II demanda alors de prendre
en location le monastere de Sainte-Aure, sur la montagne Sainte-Genevieve . On lui fit esperer que les travaux allaient bient6t commencer a la maison de la
Croix et que le transfert prochain.des Soeurs ne tarderait pas & rendre libre le bitiment de la rue du VieuxColombier. L'ann6e 1808 s'ecoula ainsi dans l'attente.
Le Vicaire g6neral constate tristement dans sa circulaire
du I" janvier 1809 que les reparations a effectuer a la
maison de la Croix sont toujours retardees. c En attendant, ajoute-t-il,nous rassemblons, autant qu'il est en
nous, soit & Paris, soit dans les divers ktablissements
confies a nos soins, tous ceux de nos confreres qui en
ont le d6sir 3. L'attente fut de longue duree. Un d6cret imperial
supprima la Congregation de la Mission le 26 sepS. Archives de la Mission.
2. Dicrets ifiriauxet minutes, p. 211.
3. RetUcil des Principales Circulaires des Suprieurs gineraux de la
Congrigationde la Mission, t. II, p. 287k-
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tembre suivant, par suite de la r6sistance qu'opposait
M. Hanon aux projets de l'empereur sur la direction
des Filles de la Charit6. Le 6 octobre, le Vicaire general
recevait du pr6fet de la Seine ordre d'6vacuer la maison
du Vieux-Colombier'. Ce n'etait que le debut de ses
longues tribulations: il etait arr.t- le 29, recevait ordre,
le 18 novembre, de se rendre a Saint-Pol, son pays natal,
et d'y rester, sous la surveillance de la police, et 6tait
incarc6ri a Fenestrelle en mars x8xi. Mis en liberte
apres la chute de Napoleon, il prit logement dans la
maison des Incurables-Femmes, aujourd'hui h6pital
Laennec, que desservaient les Filles de la Charite.
Le transfert des Filles de la Charit6 i la rue du
Bac (28 juin :815) laissant libre la maison de la rue
du Vieux-Colombier, M. Hanon la demanda pour sa
Compagnie, en d6cembre i8I5. M. de Chabrol, pr6fet
de la Seine, lui r6pondit, le 4 janvier 1816, que la ville
de Paris, apres accord avec l'administration de 1'Assistance publique, dont cette maison dependait, c en
avait dijk pris possession pour y mettre un corps de
pompiers 2 . ,

Cependant, le 3 fivrier, paraissait un decret royal,
qui ripondait pleinement aux desirs de M. Hanonu Art. I. Notre ordonnance du 2 mars I8i5 en faveur
des Missions dites Missions ktrang.res, rue du Bac,
est applicable aux Missions de Saint-Lazare et du
Saint-Esprit. - Art. II. La Congregation de SaintLazare est r6integrie dans son ancienne maison, rue
du Vieux-Colombier'. ,,
Ancienne maison, en ce sens que M. Brunet et
M. Hanon l'avaient habit6e plusieurs ann6es et qu'une
x. Actes du gouvernement franfais concernanl
1i.n.

Paris,

la Congregationde la Mis-

9go2, in-f*, p. xxxilI, note 7.

2. AcLes, p. xxxv.
3. Extrait des minutes de la Secritairerie d'ttat.
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promesse imperiale, notifi6e par dbcret, en laissait
1'usage aux Missionnaires. Les pompiers continuerent
de 1'occuper, et M. Hanon mourut sans avoir la consolation de voir sa Compagnie etablie a Paris.
-L'assemblie qui 6lut M. Verbert tint s6ance au presbytere de Sainte-Marguerite, paroisse de Paris, alors
gouvern6e par M. Dubois, ancien Superieur des seminaires de Metz et de Saint-Brieuc, ancien directeur
des etudiants de Saint-Lazare, un des pretres les plus
eminents du clerg6 de la capitale, tres attache a sa
Congregation et a ses anciens confreres, qui trouverent
chez lui, en i8I 5 et 1816, un local pour leurs reunions.
Le nouveau vicaire g6neral logea, comme M. Hanon,
a l'hospice des Incurables. Quelques missionnaires
avaient loue l' tage d'une maison, rue du Cherche-Midi,
d'autres 6taient hospitalises chez M. Dubois.
Une des premieres preoccupations de M. Verbert
fut d'obtenir une maison-mere pour sa Congregation.
II demanda d'abord 1'abbaye de Saint-Martin-desChamps, oi a 6t6 place le Conservatoire des arts et
metiers, puis la maison de sante Dubois, ancien hospice du Nom-de-J6sus. Ce dernier projet lui souriait
beaucoup, comme on peut en juger par la lettre qu'il
&crivaitau roi le 3i octobre 1816. a Les prktres de la
Congregation de Saint-Vincent-de-Paul, disait-il, sont
encore sans asile; eux dont le Pere ouvrait le sein a
tons les malheureux, eux que Votre Majest6 a bien
voulu honorer avec autant de bonte que de v6rit6 du
titre glorieux de Missionnaires des Bourbons, ils n'ont
encore point d'asile. Le Superieur general qu'ils viennent de se donner ne pent pas reunir ses confreres, ni
etablir son r6gime. Votre Majest6 a bien voulu or-

donner qu'on s'occupit d'examiner si la maison. de
sante Dubois, ci-devant I'hospice du Nom-de-j6sus,
rue du Faubourg-Saint-Martin, pouvait leur convenir.
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Elle est petite, Sire, mais elle nous suffit, mais elle
nous convient. Le pr6fet de votre departement de la
Seine a dft le dire a Votre Majeste. Nous rentrerons

sur le sol de notre Pere, qui l'a fait bitir pour les
pauvres vieillards, et nous pouvons l'occuper sans
delai, sans'aucun d&rangement pour personne. Elle
est libre; elle est vacante; elle appartient par-votre
liberalit4, Sire, 1'administration des hospices, qui ne
demande qu'A la vendre on a la louer. Qu'il plaise
done A Votre Majest6 d'ordonner qu'on nous en d&livre la jouissance et qu'on y fasse les reparations les
plus indispensables. Ce sera alors, Sire, que nous
haterons 1'exercice de nos fonctions si utiles aux pauvres habitants des campagnes 1. ,
Quand ii fallut renoncer a la maison de sant6 Dnbois, M. Verbert proposa d'autres solutions. II icrivait
au ministare de l'Interieur le 9 avril 1817 : Je ne
cesserai d'importuner Votre Excellence que lorsque
j'aurai obtenu les moyens de soutenir et de perpetuer
1'existence que le roi a bien voulu nous rendre, et je
ne le puis pas sans une maison. Ici, Monseigneur, je
vous prie de croire que ce n'est point une simple
faveur que je reclame, c'est une justice. On ne reprochera pas au roi d'avoir voulu r6tablir une congr6gation oisive ou dangereuse. Nous travaillons et nous
travaillons autant pour la tranquillitA et le bonheur de
'Etat, que pour l'honneur de la religion, dont vous et
moi faisons profession. Je pourrais r6clamer la maison
de Saint-Lazare, et je ne reclamerais que notre propriet6. On a pu en user en notre absence, mais on doit
nous la rendre, quand nous reparaissons sous l'6gide
des lois et la protection de l'Mtat. Mais au moins, vous
1'avez dit, Monseigneur, si le d6partement et la ville
I.

Archives de la Misvion.
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jouisseht des vastes bitiments de Saint-Lazare, le
d6partement et la ville ne nous doivent-ils pas un
d6dommagement? Or, j'ai demand6 pour tout d6dommagement 1'6glise et la partie du Val-de-Grace qui
peut nous loger suffisamment, sans en exclure les
militaires qui l'habitent...; I'h6pital sera plus abondamment desservi; les frais9 d'aum6nier disparaltront... J'ai fait le meme raisonnement quand j'ai
demand6 I'abbaye de Saint-Martin-des-Champs... Ne
pourrais-je pas raisonner de meme sur Saint-Thomasd'Aquin, en supposant m&me que les objets d'artillerie
qui y sont exposes ne pussent &tre transportes ailleurs?... Mais, si aucun de ces trois objets ne peut

nous etre accordS, que fait-on du collkge d'Harcourt?... Je demanderais bien le couvent des PetitsAugustins, dont on s'occupe a faire 1'evacuation, si je
n'avais pas appris sa destination future. Mais on a
beau dire, il faudra toujours, par 6conomie m6me, en
revenir a Saint-Lazare. Qu'on nous refuse meme, si
1'on veut, le grand enclos; le reste peut nous suffire...
Qu'il est d6chirant, convenez-en, Monseigneur, de voir
subsister sons nos yeux et profaner ainsi un 6difice
qui a, par la charit6 de nos peres, servi d'asile a des
milliers de refugi6s d'Angleterre et d'Icosse, de Lorraine et de Picardie, et nous, leurs enfants, n'avoir
pas oi reposer notre malheureuse tete. Mais enfin, si
rien de tout cela ne peut avoir lieu, que la ville nous
donne un champ asset vaste avec une maison de huit
a dix chambres seulement. Moyennant la dotation que
le roi nous a fait esperer, d'apres celle que Bonaparte
lui-m6me nous a faite et qui a dur6 jusqu'a la fin de
son rigne, nous nous agrandirons peun peu, et I'ftat
n'aura jamais a se repentir de 1'existence qu'il nous
aura redonnee. Je ne parle plus de l'h6tel de Lorges,
.rue de Sevres, que je ne voulais qu'a louage; 1'achat et

-

966 -

les reparations de cette vieille maison seraient trop
coiteux et 1'emplacement est trop r6trici pour pouvoir
nous procurer dans la suite tout le logement que peut
exiger 1'itendue de nos fonctions'. n
Un m6moire imprim6 en juillet 1817, sous ce titre :
Note sur la Congregation des PrItres de la Mission de
Saint-Vincent-de-Paul cgnnzs sous le nom de Lazaristes
et sur la nxcessitd de donner a ces prtires un local convenable & Paris,indique en detail quel sera le personnel
de la future maison-mbre* :4e Superieur general et ses
quatre assistants, le secr6taire general, le procureur
general, le procureur de la maison, le sous-secretaire,
trois pr&tres pour la direction de la maison-mere des
Filles de la Chariti, quatre professeurs, dont deux de
th6ologie, un de logique et un de physique, le directeur et le sous-directeur du siminaire interne, un
certain nombre de confreres retraites, les seminaristes
et les fr&res coadjuteurs. La Note ajoute qu'il faut une

infirmerie et assez de place libre pqur recevoir, a
1'epoque des assemblees g6n&rales, le Visiteur et deux
dle6gu6s des provinces de France, d'Espagne, d'Italie,
de Portugal et de Pologne.
*Le ministre de l'Int&rieur pr6vint M. Verbert, le
25 juin, que, vu l'insucces de ses propres demarches,
il le priait de continuer lui-meme les recherches.
M. Verbert ne demandait pas mieux. 11 s'empressa
d'adresser une petition au prifet de la Seine pour
demander l'h6tel de Lorges ou le college d'Harcourt
( en compensation de la propriet6 de Saint-Lazare 3 ,.
Des le x1 juillet, le ministre de l'Interieur demandait a la direction des Travaux publics un rapport sur
x. Lettres de la Grande Aumbnerie.
2. Les Archives de la Mission posstdent plusieurs exemplaires de ce
m6moire.
3. Actes, p. xxxvn.

- 967 la valeur des bUtiments de l'h6tel de Lorges et sur les
depenses nicessaires pour le mettre en 4tat. La reponse vint le lendemain. c J'ai eu deji & m'occuper
d'un projet pour le casernement d'une compagnie de
la. gendarmerie de Paris dans cet h6tel, disait le correspondant du ministre, et je puis fournir a Votre
Excellence une partie des renseignements qu'elle me
demande. L'administration des*hospices, qui est propri6taire de I'h6tel de Lorges, en portait le prix a
Iooooo francs. On a voulu le donner pour cette somme
au sieur Meslier, entrepreneur de matonnerie, a valoir
sur I'arriedr des travaux qu'il a ex&cut6s pour le
compte de la ville. M. Meslier n'a pas voulu le prendre
A ce prix et mon opinion est qu'en effet I'h6tel de
Lorges ne vaut pas plus de 80oooo francs. Quant a la
d6pense a faire pour approprier cet h6tel a la destination qu'on se propose de lui donner, je la diviserai en
deux.parties: la premiere ayant pour objet les constructions neuves projetees du c6t6 du jardin, me parait
devoir s'6lever a 16oooo francs; laseconde, qui se compose des reparations et dispositions a faire dans les
anciens bitiments, lesquels sont g6neralement en assez
mauvais 6tat, ne peut etre moindre de 6oo0000 francs'. ,
Le ministre 4crivait ; M. Verbert, le 18 juillet, que
" l'intention de Sa Majest6 etait que toutes les mesures fussent prises pour 6tablir a l'h6tel de Lorges,
rue de Sevres, 95, sa Congr6gation d'une maniire
stable et prompte, qui lui permit de reprendre sans
delai ses fonctions ecclesiastiques 2 n.
M. Verbert ne perdit pas de temps. II fut puissamment aide en cette affaire par son procureur gineral
M. Boullangier, qui 6crivait au ministre de l'Int6rieur
le 3 octobre : c J'ai eu l'honneur, Monseigneur, de
i. Archives de la Mission.
2. Ibd.
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rendre compte A Votre Excellence, Ie 2 aoft, de la
visite que M. Vasserot avait faite a 1'h6tel de Lorges.
Depuis ce temps-la on a donne conge a plusieurs locataires de l'h6tel de Lorges, et ils doivent en sortir le
2 du courant. J'ai moi-m6me donni conge de l'h6tel
que nous habitons rue du Petit-Vaugirard, 5 , et nous
devons 6galement le quitter au 15 de ce mois. Si Votre
Excellence daignait nous autoriser, nous pourrions
occuper les logements libres de I'h6tel de Lorges et y
passer l'hiver 2 . ,
La demande fut agr6ee, et le 9 novembre suivant
les Pretres de la Mission s'installaient a l'h6tel de
Lorges, avant m&me que 1'ltat se soit rendu possesseur de l'immeuble. L'acte d'achat fut autoris6, le
3 decembre, par ordonnance royale : t Art. fI. Le
pr6fet du departement de la Seine est autorise A acquerir de gri i gr6 de l'administration des hospices
civils de Paris, au nom de la ville et pour le compte
de l'Etat, la maison dite h6tel de Lorges, sise rue de
Sevres, 95, moyennant le prix capital de looooo fr.,
les glaces exceptees, payable par dixieme et d'annie
en ann6e a commencer de 1817 inclusivement. Art. II. II sera pourvu sur les fonds du ministere de
l'Int6rieur a 1'acquittement de la d6pense de ioo ooo fr.,
dont il vient d'&tre parl6e, ainsi qu'' celui des intr&ts
annuels echus, calcul6s A 5 p. 1oo et qui diminueront
chaque ann6e dans la proportion des payements 3 . ,
Aussi haut que nous puissions remonter, la maison
alors connue sous le nom d'h6tel de Lorges appartenait A l'administration de l'hbpital des Incurables.
Elle itait occupbe, en 1719, par le comte de Roussy4.
r. Germain Brice, Nowuelle Descriptionde a ville de Paris,Paris, l725,
P. 414-

2. Portion de la rue du Chblche-Midi.
3. Archives de la Mission.
4. Extrait des minutes de la Secretairerie d'ttat.
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Nous y trouvons, en 1763, Louis de Durfort,'duc de
Lorges, menin du Dauphin, lieutenant g6ndral des
arm6es du roi, qui mourut avant 1781'. Son gendre
Jean-Laurent de Durfort-Civrac, duc de Lorges, me-

Fig. I. -

HOTEL DE LORGES, 1753.

nin du roi, habita la maison jusqu'a la grande R6volution. II emigra, revint en France, prit logement au
112 de la rue du Bac et portait, en 1817, les titres de
chevalier de l'ordre'royal
et militaire de Saint-Louis,
./
x. Arch. nat., t. XXI 45.
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pair de France et lieutenant general des armies du
roi .
L'h6tel de Lorges se composait d'un corps de logis
a deux etages, situ6 entre cour et jardin et relie par ses
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HOTEL DE LORGES, 1818.

deux extr6mitts a deux petites constructions qui servaient d'-curie, de remise et de grenier a foin. Un bAtiment a un tage fermait le quadrilatere par-devant,
du c6t6 de la rue de Sevres. SurJ'emplacement dut
i. Arch. nat., t. XXI 4-.
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refectoire actuel s'elevait une c ile tres petite a un seul
etage. Le jardin 6tait bien moins 6tendu qu'aujour-
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d'hui. Sa largeur allait de l'aile di refectoire au chantier qui fut acquis plus tard pour construire 1'aile
parallle. Le parterre en pente douce n'en faisait pas

partie.
- On se figurera facilement, 6crit le P. Ltienne, le
denfiment dans lequel se trouvait cette nouvelle maisonm2re de la Congregation; c'6tait veritablement 1'etable
de Bethl6em.
t c L'exiguite du local de notre maison
et l'impossibilite de 1'adapter 1 tons les-besoins d'une
communaut6, dit-il un peu plus loin, furent longtemps
un obstacle an ritablissement de la regularit6 primitive. La privation la plus sensible imposie par cette
position, fut celle de ne pouvoir disposer d'un lieu
convenable pour le saint Sacrement. La seule piece
qu'il avait et6 possible de convertir en chapelle itait
un lieu de passage oia il eut 6t6 inconvenant de conserver la reserve; on y disait seulement la sainte
messe, et c'6tait en meme temps la salle d'exercicesde
la communaut6. Je passai ainsi sept ann6es dans cette
maison sans pouvoir visiter et adorer Notre-Seigneur
dans le sacrement de son amourt. a
Le biographe du P. ]tienne ajoute : a La petite
communaut6 s'installa comme elle put dans ce local
6troit, incommode etmal distribu6, on l'on avait menag6,
non sans peine, une chapelle, des chambres pour les Missionnaires, une salle pour le s6minaire interne, un r6fectoire, une petie bibliothbque, une infirmerie, etc.'. '
Dieu envoya de genereux bienfaiteurs. La sceur servante de l'hospice des Incurables, seur Mayran, procura l'ameublement de premiere n6cessit6 et logea chez
elle jusqu'a leur mort MM. Vuillerme et Delgorgues.
i. Notice sr le rtiablissement de la Congrigalionde la lMusin, p. 16.

2. Ib., p. 17.

3. Vie de M. .tienne, par an Prttre de la Mission [douard Rosset].
Paris, 1881, p. 17.
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Une de ses compagnes, saeur Hinglaise, imita sa generosit6. Les pretres apporterent avec eux leur linge,
leurs livres, leurs vases sacr6s, leurs ornements. M. Verbert donna Soooo francs. M. Boujard laissa a la maison
6oooo francs, avec lesquels fut achetee, en 1824, la
maison de campagne. Des Missionnaires retenus chez
eux par leur 4tat de sante envoyerent les modestes
conomies qu'ils pouvaient faire sur leurs emoluments.
Un ancien frere coadjuteur, concierge a I'hospice des
Incurables de Bordeaux, remit au P. ltienne, alors
procureur g6neral et de passage en cette ville, une
somme de ooo francs, qu'il avait iconomisbe pour ses
propres besoinst.
Le 4 octobre 1820, le personnel de la maison comprenait en tout quatorze pretres, cinq clercs et quelques
freres coadjuteurs 2 . L'accroissement rapide du personnel et l'insuffisance du local mirent bient6t la petite
communaut6 dans une gene a laquelle il &tait urgent
de porter remide. M. Boujard estima qu'il valait mieux
se transporter ailleurs. Nous lisons dans une note qu'il
6crivait le I"e septembre 1824 : ~Les Pretres de la Congr6gation de Saint-Lazare, encourages par les paroles
bienveillantes de Sa Majesti et de Mgrle Dauphin, osent
s'adresser an gouvernement, qui s'est plu &reconnaitre
juste et dictee par une impIrieuse nicessite la demande
qu'ils font d'une maison propre aux diverses fonctions
de leur ministere. L'abbaye de Saint-Martin, aujourd'hui Conservatoire des arts et metiers, leur conviendrait sons tous les rapports : une 6glise toute bitie,
une distribution propre a une communaut6 sont des
avantages qu'on trouverait difficilement dans d'autres
maisons de la capitale. Mais peut-etre de grands
obstacles empc heraient qu'on accordit aux Lazaristes
1. Notice, p. 16-17.
2. E. Roscet, of. tit., p. 2q.
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cette abbaye de Saint-Martin. Dans ce cas, ils se permettent d'indiquer une autre maison non moins propre
a leurs fonctions et mame plus avantageuse. Cette
maison est I'abbaye de Saint-Denis, occupee par les
demoiselles des Ordres royaux de Saint-Louis et de
,sa Ldgion d'honneur. Le projet de transf6rer les
demoiselles des Ordres royaux a la maison royale de
Saint-Cyr et les Alkves de la maison royale de SaintCyr a I'Icole militaire de Paris doit rendre l'abbaye de
Saint-Denis vacante. Sa Majest6 aujourd'hui regnante
exprimait, lors du r&tablissement des Lazaristes par
le feu Roi, le desir ou qu'on leur rendit la maison de
Saint-Lazare, ou qu'on leur donnit I'abbaye de SaintDenis. Ce qui n'6tait alors qu'un desir du prince peut
devenir aujourd'hui..., si le ministere daigne en faire
la proposition, an acte de la volonti du roi. L'itablis-

sement des Lazaristes dans rabbaye de Saint-Denis ne
necessiterait aucune depense de la part du gouvernement. Sans doute, la direction des Soeurs de la Charit6
reclame dans la capitale la prisence habituelle de plusieurs Lazaristes, mais l'itroite maison qu'ils occupent
maintenant suffit pour cet objet'. »
II y avait une autre solution, meilleure a certains
points de vue, celle de s'agrandirsur place. Mgr Frayssinous, 6veque d'Hermopolis et ministre des Affaires
ecclesiastiques, obtint les fonds n6cessaires. Gr&ce A
lui, le 14 juin 1826, Charles X faisait paraitre I'ordonnance suivante : " Art. I. Le pr6fet du d6partement
de la Seine est autoris6 A acqubrir du sieur Thierry, et
pour le compte de l'ttat, une maison situee rue de
Sevres, n* 93, i Paris, moyennant le prix capital de
2oooeo francs, les glaces except6es. Cette maison sera

remise a la Congr6gation des Missionnaires de Saintx. Archives de la Mission.
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Lazare, pour 6tre affectie a compl6ter l'etablissement
de cette Congregation. - Art. II. Le prix de cette
acquisition sera payS, savoir : moitie par le ministre
de notre maison, un quart par le ministre de la Marine
et des Colonies, et I'autre quart par le ministre des
Affaires ecclesiastiques et de l'Instruction publique'. ,
Cette acquisition permettait de construire une chapelle de dimensions convenables. La premiere pierre
fut pos&e par M. Boujard le 17 aoft 1826. Un peu plus
d'un an apres, le 1" novembre 1827, Mgr de Quelen,
archeveque de Paris, proc6dait a la b6nediction solennelle de la chapelle, qu'il d&diait a saint Vincent de
Paul. II laissa a la sacristie, comme souvenir, l'aube et
I'ornement dont ii s'etait servi pour dire la sainte
messe. Le corps de saint Vincent fut port6 dans la
chapelle le 24 avril i83o, au milieu des manifestations
triomphales que l'on connait, et d6pose au-dessus de
I'autel, un peu en arriere, dans une chissc magnifique,
donnie, au nom du diocese, par l'archeveque de Paris,
a qui elle avait co0ti 7oo000 francs.
En 1834 fut irig6 I'autel principal, derriere lequel
on fit poser deux rampes pour permettre aux fidles
d'aller s'agenouiller devant les reliques du saint Fondateur. La meme annie, la chapelle s'agrandissait de
tout I'espace qu'occupe la chapelle de la Passion. Les
bas c6t6s et la tribune furent ajout6s en 1858. M. Cavalier-Coll acheva, en 1864, la construction d'un orgue,
qui cofta 2ooo0 francs et que l'on benit le 9 mars.
L'aile du r6fectoire sortit de terre en 1846-1847.
Dans ce bitiment se trouve : au premier, une vaste
salle d'oraison , au second, des chambres pour 6tudiants; au troisieme, une salle de seminaire.
La Congregation acquit, en 1855, le num&ro 88 de la
x. Extrail

des minutes de I& Secrktairerie d'ttat.
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rue du Cherche-Midi, et en 1857, le vaste chantier, sur
lequel fut construit, la meme annie, parallelement a
l'aile du r6fectoire, l'aile des salles de rcr4ation et de la
bibliotheque. L'orangerie et la serre datent de 1859; de
meme, I'achat des num&ros 92, 94 et 96 de la rue du
Cherche-Midi. Les annees 1863 et 1864 furent des
ann6es de grands travaux: on construisit I'aile des parloirs; on r6para, on rehaussa, on embellit le batiment
central; on le couronna d'un clocher, surmont, d'une
croix, et dans ce clocher trouverent place quatre cloches
et une horloge, dont les rouages mettenten mouvement
quatre petites cloches. Le 23 fivrier 1864, eut lieu la
benediction de la croix; le to mars, a la chapelle, celle
des quatre cloches; le 23 f~vrier 1865, celle de la grande
statue de saint Vincent de la cour d'entree. Le monument de la sainte Vierge qui se trouve dans le jardin
fut restaurk en I866. L'acquisition du numero go, rue
du Cherche-Midi, est de 1875, et les constructions
qui donnent sur cette rue de 1877-1878. Le batiment
du numero 93, rue de Sevres, fut construit en 1869
pour les retraitants et les missionnaires de passage. II
a depuis chang6 d'affectation; c'est l1 que se trouvent
le petit r6fectoire et la pharaacie, les ateliers de couture et de cordonnerie.
L'infirmerie est une dependance du num6ro 88 de
la rue du Cherche-Midi. Avec i'autorisation de la
Commission du Vieux-Paris, d'importants travaux y
.furent executes en 1915-g916. L'6largissement du rezde-chauss&e, l'ktablissement d'une terrasse i la hauteur
du premier 6tage et la construction d'une petite chapelle, avec tribune, a lextrimite du btiment, facilitent la tache des infirmiers et donnent aux maladesplus de place et de bien-ktre.
La partie la plus ornee de la maison est, comme de
juste, la chapelle. 11 serait trop long de dccrire en
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detail tout ce qui contribue a son embellissement; il
suffira de parler des peintures.
Chaque croisbe contient, peints en grisailles dans
des medaillons ovales, deux sujets de la vie de saint
Vincent, d'apres les anciens tableaux de Saint-Lazare;
plus haut, dans un troisitme midaillon circulaire, un
ange, 6galement en grisaille, porte un philactere ou se
lit 1'invocation des litanies du saint la plus appropride
au sujet des deux medaillons. La s6rie commence du
c6t- de l'6pitre, par la croisee la plus 6loignee du
maitre-autel.
Au-dessus du maitre-autel, sur une grande toile
demi-circulaire, le frere Francois Carbonnier, frere
coadjuteur de la Mission, a repr6sente l'Apotl•ose de
saint Vincent et ses principalesinstitutions.
C'est ie meme artiste qui a 6t charg6 d'orner la
chapelle de la Passion : le Christ, la verriere, qui nous
montre Pilate daxs sox pritoire, et le tableau de la
Sainte-Agonie, sont son ceuvre.
On lui doit aussi les tableaux de grandes dimensions
des tribunes. Du c6t6 de l'6pitre : 'Adoration des
Mages; /isus dans le temple au milieu des docteurs; le
Discourssur la montagne; 'Ascension. Du c6t6 de l'6vangile: la Prisentationde la sainte Vierge; l'Annonciation,
la Visitation; FlApotlose de saint Vincent. Les tableaux
du Sacrl-Caruret de Notre-Dame-des-Sept-Douleursqui
dominent les deux autels de la tribune proviennent
du meme artiste.
La sacristie nous presente, outre les portraits anciens de saint Franfois de Sales et de M. Olier, deux
des plus illustres amis de saint Vincent, Ia galerie des
sup6rieurs g6n6raux de la Congregation de la Mission.
Le plus precieux de tous ces tableaux est celui de
Saint Vincet de Paul. Au t6moignage de M. Gaida,
artiste peintre de Paris, il est le r6sultat.d'une obser-
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vation directe, nous a ete conserve sans retouches oi
du moins avec des retouches insignifiantes, et son auteur serait Simon Francois lui-meme. Aprbs avoir
appartenu a la reine Anne d'Autriche, ce tableau,
alors do forme ovale, fut donn6 aux Missionnaires de
l'h6tel des Invalides, qui le placerent dans leur r6fectoire et l'assujettirent au mur au moyen d'une chaine
et d'un cadenas. II fut remis k M. Hanon en L8o8. II
a 6ti rentoil6 vers i85o, et a cette occasion, on ajouta
les mots : 1576, saint Vincent de Paul, Fondateur et
premier G6n6ral, 1660.
Les tableaux de M. Almiras et de M. Jacquier sont
anciens et contemporains. M. Boro a 6et peint par
Pierre Petit; M. Fiat et M. Villette, par M. Mallard.
Les autres tableaux sont du frere Francois Carbonnier, qui aurait eu comme modules les tableaux du
grand s6minaire d'Amiens, aiujourd'hui a Panningen.
Le frere Francois a orn6 egalement la salle d'oraison. Deux de ses tableaux se voient au-dessus de la
stalle du Sup&rieur general, de chaque c6t6 de la statue
de la sainte Vierge : Iun represente Saint PiTere dans
sa prison, visiti par un ange; l'autre, 'Apothkose de saint
Francoisde Sales. Dans la petite salle du fond, au-dessus de I'autel qui renferma un temps les restes de
saint Vincent, la Vierge puissante ecrase la t&te du
serpent infernal et de ses mains sortent des rayons,
qui symbolisent les graces repandues sur le genre
humain. Ce tableau est 'ceuvre du mame artiste.
De lui vient encore la magnifique peinture qui
domine le lavabo place ik 'entree du refectoire et qui
represente Saint Philippe versant 'eau baptismale sur
la lite de I'eunuque de la reine Candace.
'
Entrons au r6fectoire. LA aussi, nos yeux se reposeront agr6ablement sur de belles compositions du
frere Francois. Du c6t6 de la porte d'entrie Mile Le
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Gras est en meditation et Saint Vincent recueilli se
tient en la presence de Dieu. Au fond de la salle,
sur le mur oppose, Notre-Seigneur ressusciti, donne e
manger & ses apltres sur les bards de la mer de Tibiriade. A gauche, l'image de la Vierge puissante. A
droite, autre tableau de toute beaut :Saint Joseph serre
sur sa poitrine une gerbe de bU et regarde amoureusement l'enfant Jesus, qui repose sa main droite sur une
vigne ckargee de belles grappes de raisin. Une inscription explique le symbolisme de la composition : Frumentum electorum et vinum germinans virgines.
Au petit rifectoire, autre tableau du frere Francois :
Saint Louis est prosterno devant la couronne d'ipines,
pres de laquelle il a dipose sa couronne royale.
Au-dessus de la porte d'entr6e de l'infirmerie, une
autre composition du meme artiste repr6sente Saint
Vincent Ferrierporte au ciel.
Le beau portrait du cardinalde Birulle que l'on voit
chez le Supirieur g6neral, dans la chambre du conseil,
porte la signature du frere Francois. Dans la meme
piece se trouvent, et ils y sont a leur place, M. et
Mme de Gondi, fondateurs de la Congregation de la
Mission, le cardinal Durazzo, ami et protecteur de

saint Vincent, et M. de Quinsonas, fondateur de la
mission de Gr6gy.
II y a peu d'ann6es, la salle de recreation des

pr&tres avait, elle aussi, des tableaux du frere Francois. Au premier parloir se trouvait la premiere oeuvre
de l'artiste apres son entree en communaut6, le Ciel et
la Terre unis par 1"Aglise de Romi, qui ne comprenait
pas moins de quatre vingt-cinq figures.
Le frere Francois avait un veritable talent d'artiste..
Emile Bellier de la Chavignerie et Louis Auvray lui
ont reserv6 une place meritie dans le Dictionnairegindraldes Artistes de l'Ecolefranfaise (Paris, 1882, 2 vol.
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in-8, t. I, p. 199). Voici ce qu'ils en disent : , Carbon-

nier (Francois-Casimir), des Pratres de la Mission ou
Lazaristes, en religion frere Francois, peintre, l66ve
de David et de Ingres, qui l'employa quelquefois a ses
propres tableaux, ne A Beauvais (Oise) le 24 mai 1787.
A la Maison-Mere, 95, rue de Sevres. Se sentant une
vocation irr6sistible pour le dessin, M. Carbonnier,
fort l6ger d'argent d'ailleurs et n'ayant reug que les
lemons de dessin de sa ville natale,se rendit i Paris, oit
il avait 6t6 recommand6 a M. de Rambuteau. Fatigu6
toutefois des sollicitations infructueuses auxquelles il
s'6tait livrE, il prit la r6solution (1814) de partir pour
I'Angleterre, oi~ il produisit de nombreux portraits et
donna des lemons durant vingt-deux ans. De retour a
Paris, en 1836, il s'installa passage Sainte-Marie, rue
du Bac, dans l'atelier occup6 autrefois par son maitre,
M. Ingres, et se fit lazariste dbs -18391. Depais cette
6poque, il n'a point quittA la maison de la rue de Sevres,
dont on lui doit toute la d6coration. , Apres avoir fait
1'6numeration des tableaux que le frire Francois a
peints pour la maison-mbre, le Dictionnaire ajoute :
a Nous ne chercherons pas A knum6rer toutes lea
ceuvres du vieillard infatigable qui consacre ses journees entieres a son art de predilection; ajoutons seulement qu'outre de nombreux ouvrages envoy6s en
Orient, M. Carbonnier a peint encore &iLondres pour

la chapelle franqaise une Annonciation et les Dons du
Saint-Esprit (1828); et pour la chapelle d'Espagne,

Saint Jacques et Saint Jean ZAvangiliste, grisailles;
enfin, la PriŽre,immense all6gorie mystique. »
Ces lignes 6taient ecrites du vivant du frere Francois, qui mourut la-maison-mere, le 20 mars 1873, a
I'Age de quatre-vingt-six ans. Son nom et son oeuvre
1. II prit P'habit le 28 novembre.
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m6ritaient dans cet article plus qu'une breve mention.
ala chapelle des soeurs, rue du,
Dans ses visites
Bac, le frere Francois a di voir plus d'une fois six
beaux tableaux, deux dans le sanctuaire et quatre aux
tribunes. Ces tableaux ont &ettransport6s en 1914 chez
les Pretres de la Mission et places, les deux premiers
aux parloirs, les quatre autres a la salle de recr6ation.
Premier parloir : Saint Vincent, assis dans son fauteuil, instruitles vieillardsde fhkpital du Nom-de-Jfsus.
Le tableau original, oeuvre, croit-on, du celebre Domicain, le frere Andr6, qui a peint un tableau semblable,
l'6glise de Sainte-Marguerite, n'a subi
conserv6e
qu'une retouche; et cette retouche a eu pour but de
moderniser la cornette de la Fille de la Chariti qui se
trouve parmi les auditeurs du saint.
Parloir des sceurs : Saint Vincent, cdlibrantla messe
le jour de la mort de sainte Chantal, voit un globe lumineux s'elever vers le ciel, s'unir h un autre globe qui
fgure tdme de saint Francois de Sales, puis tous deux
s'elever et encore se perdre dans un troisikme globe,
image de l'essence divine.
Salle de recr6ation des pretres : Saint Vincent de
Paul au conseil de conscience; Saint Vincent de Paul
assiste Louis XIII mourant; Saint Vincent de Paul enfant, gardant les troupeaux de son pfre, rencontre un
pauvre, auquel il donne trente sous, toute sa fortune;
Saint Vincent de Paul, esclave i Tunis, chante devant
la femme de son maitre le psaume ( Super flumina Babylonis ». Les deux premiers tableaux sont l'aeuvre de
Jean-Francois de Troy, directeur de l'Acadimie de
peinture; ils 6taient, avant la grande R6volution, dans
l'6glise de Saint-Lazare.
Le parloir des sceurs renferme un autre tableau,
compose en 1907 par Moreau-Deschanvres : Scur Fontaine, une des martyres d'Arras, debout sur la charrette
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qui la conduisait au lieu du supplice, elle et ses trois
compagnes, dit aux prisonniers entermes a la Force :
ANe vous disoles pas, vous ne mourres point, nous serons
les dernieres victimes. »
L'antichambre du parloir du Sup6rieur gindral possede, elle aussi, son tableau : Saint Vincent distribue
les regles communes aux Filles de la Chariti.
Tous ces tableaux font revivre le pass6; que sera
1'avenir? La maison-mere va commencer, dans des circonstances tragiques, son second si&cle d'existence;
encore soixante ans, et elle aura la durie de l'ancien
Saint-Lazare. Esperons que, malgr6 les horreurs d'une
guerre qui d6peuple le monde et moissonne plus particulierement les jeunes, dans ses murs, qui ont abrit6
le bienheureux Perboyre et tant d'autres beaux mod&les, continueront de se former de pieux et g6enreux
missionnaires pr&ts a se d6vouer au service de l'iglise
et a verser leur sang, s'il le faut, pour la diffusion de
l'lvangile dans les terres 6trangbres. C'est bien le
moment de redire cette parole que nous recitons tous
les jours & la priere du soir : Messis quidemmulta,
operariiautem pauci. Notre-Seigneur, qui a multiplii
les pains dans le d6sert, saura aussi multiplier les
coeurs d'ap6tres.
P. COSTE.
SAINT VINCENT DE PAUL EN x61r
UN DOCUMENT INtDrr

Les lecteurs des Annales seront, pensons-nous, heureux de lire le document suivant', qui jette quelque
jour sur la periode la plus obscure de, la vie de saint
Vincent de Paul.
I. Arch. nat. Y

5i5, f* 323.

-

983 -

Le 13 octobre 1611, Francois Bourgoing r6signait en

sa faveur la cure de Clichy. Le 19, le saint recevait en
toute propriet6 de Jean de'etanne, maitre particulier
des monnaies de Paris, S5ooo livres tournois, on ne
dit pas a quel titre. Au lieu de garder cette somme,
bien plus importante alors qu'elle ne le serait de nos
jours, Vincent en fit don, le lendemain, a l'h6pital de
la Chariti, t pour la devotion et affection ) qu'il portait a cet etablissement, fond6 depuis peu et encore en
construction.
Cette piece est interessante a plusieurs titres. Elle
nous montre combien grande 6tait des 1611 la charit6
du saint Fondateur. Nous savions deja, sur le temoignage de son ami Dufresne, rapporti par Abelly,
a que, d&s lors, il allait soigneusement visiter, servir
et exhorter les pauvres malades de la Charite ' ,. Qui
parmi fous souplonnait qu'il 6tait devenu par ses liberalit6s un des principaux bienfaiteurs de cet h6pital?
Nous nous figurions communement que Vincent de
de Paul etait alors oblig6 d'economiser pour vivre. La
verit6 est tout autre. A Paris, comme precedemment a
Toulouse, il avait su par ses relations, son ing6niosit6
et son travail se cr6er des ressources. L'abbaye de
Saint-Leonard de Chaume, dont il etait titulaire depuis
le 17 mai 161o, lui rapportait chaque annie un revenu
considerable, sur lequel il devait pr6lever, il est vrai,
I 200 livres pour 1'archeveque d'Aix, qui avait resign6
ce b6n6fice en sa faveur. Les fonctions qu'il remplissait, en qualite d'aum6nier, aupres de Marguerite de
Valois, fille de Henri II et 6pouse r6pudi6e deHenri IV,
6taient bien ritribuees. Ce serait une erreur de c,6ire
que son titre d'aum6nier de la reine Marguerite 6tait
purement honorifique. Ce titre 6tait attache a un emI. La Vie de saint Vincent de Paul, Paris, i89s, 3 vol. in-8, t. I, p. 4o.
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ploi; ce qui le prouve, c'est que le saint avait pris
logement a c6t6 du magnifique h6tel b6ti en 16o8 pour
cette princesse sur I'emplacement qu'occupent aujourd'bui les num6ros 2, 4 et 6 de la rue de Seine, en face
de l'Institut de France. La maison qu'il habitait avait
pour enseigne l'image de Saint-Nicolas . II s'y etait
6tabli avant le 17 mai 16o1 et ne semble pas I'avoir
completement abandonn6e apres le 2 mai 1612, jour
oii il prit possession de la cure de Clichy, car un acte
notari6 du 7 decembre de cette meme annee le dit
a demeurant en ceste ville de Paris, rue de Soyone, a
Saint-Germain-des-Prez2 . Du jour oiu il entra dans
la maison du g6enral des galeres, Vincent de Paul
n'eut d'autre habitation que la demeure de PhilippeEmmanuel de Gondi. On ignore g6brralement que
l'h6tel- de ce derner 6tait dans la rue des PetitsChamps au moment oiu le saint accepta les fonctions de
precepteur, et que les Gondi ne se transporterent rue
Payee, sur la paroisse Saint-Sauveur, aujourd'hui rue
Tiquetonne, au-dessus des halles centrales, qu'entre
r617 et 1624; c'est ce qui ressort en toute evidence de
deux documents des Archives nationales, dat6s Pun du
5 janvier i615 , I'autre du 29 octobre i6r6'. On ignore
aussi qu'en 1614, et peut-etre des 1613, PhilippeEmmanuel de Gondi 6tait surcharg6 de dettes et que
la g6nbrosit6 de son oncle, le cardinal de Gondi,
6v6que de Paris, lui permit d'en couvrir une partie5 .
Mais nous voila loin du document annonc6 au debut
de ces lignes; ce document, le voici :
x. Acte de rsignation de i'abbaye de Saint-Leonard-de-Chaume, par
1'archevqlue d'Aix, en faveur de Vincent de Paul. (Original aux
archives de Ia Mission.)
a. Une copie de cette piece, prise sur 'oziginal, est aux archives de
la Mission.
3. Y 156, fP 213 v-.
4. Y x57, f 383.
5. Y i56, f 2313 v.
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c Par devant Pierre de Briquet et Denis Turgis,
notaires et gardenottes du Roi notre Sire en son Ch&telet de Paris, soussign6s, fut present et comparut
personnellement Maitre Vincent de Paul, abbe commandataire de l'abbaye Saint-Leonard, pays d'Aunis,
diocese de Saintes, conseiller et aum6nier de la Reine
Marguerite, 6tant de present en cette ville de Paris,
log6 es faubourg Saint-Germain-des-Pres, rue de
Seine, pres l'h6tel de ladite Dame Reine, lequel, de
son bon gre, franche et libre volont6, pour la devotion
et affection qu'il a portees & l'h6pital Saint-JeanBaptiste, de l'ordre du Bienheureux Jean de Dieu,
fond& par la Reine regente esdits fauxbourgs SaintGermain-des-Pres lez Paris, et pour donner plus de
moyen aux prieur et religieux dudit h6pital de traiter
et panser les pauvres malades qui sont et viennent
journellement se refugier et faire panser audit lieu,
m&me aussi pour leur subvenir tant & I'acquit de paiment de ce qui est du par ledit h6pital pour reste du
bitiment qu'ils-y ont fait faire, que pour continuer
icelui batiment, afin de pouvoir commod6ment loger
lesdits religieux audit h6pital, et pour autres et saintes
considerations, a donn6, c6d6, quitt6 et transport6,
donne, cede, quitte et transporte par ces presentes en
pur et vrai don irrevocable fait entre vifs, sans esp&rance de le revoquer, auxdits prieur et religieux dudit
h6pital de Jean-Baptiste, fond6 esdit faubourg SaintGermain-des-Pres, ce acceptant par frere Gabriel
Desartes, prieur dudit h6pital, a ce present, Ia somme
de quinze mil livres que ledit sieur abbe donateur a
dit et affirme lui appartenir, comme en ayant droit
par transport de Maitre Jean Letanne, maitre particulier de: la monnaie de cette ville de Paris, par acte
pass6 par devant Choquillot et Tullou, notaires audit
Chatelet, le dix-neuvieme des presents mois et an,
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auquel Letanne ladite somme appartenait comme en
ayant aussi droit et transport de Jacques Ducasse,
maitre particulier des monnaies de Navarre et Bearn,
bourgeois de la ville de Bordeaux, par contrat passe
par devant lesdits Choquillot et Tullon le dix-huitirome
juin dernier passe, laquelle somme appartenait audit
Ducasse comme etant subrog6 au lieu et droits de FranWois Treilles, Girault Treilles, Jean Mercadde et Pierre
Stabot, proprietaires du navire ci-apres d&clar6; icelle
somme de quinze mil livres tournois due par le Roi
pour r6compense, valeur et estimation d'un navire du
port de trois cents tonneaux appelk la Domingue, de
Biarritz, qui aurait 6t6 perdu et mis a fond en combattant contre l'Espagnol suivant le rapport et estimatiop
faite d'icelle par devant Monsieur le lieutenant g&neral
de la se&nchausske de Guyenne. En consequence de quoi

icelui Ducasse aurait Ct% assign6 par Sa Majest6, par
lettres patentes donnees i Paris le vingtieme mars 1599,
signies par le Roi en son conseil Thuillier, verifies ea
ladite chambre des comptes de cette ville de Paris par
arret d'icelle, du neuviime d6cembre mil cent quatrevingt-dix-neuf, narratives d'un mandement qui aurait
it6 r6clam6 audit Ducasse, portant acquit patent de
ladite somme de quinze mil livres adressantes a Maitre
Balthazar Gobelin, tr6sorier de l'lpargne, pour le
paiement de ladite somme, dat6es du 18 janvier 16oo,
sur I'avis et jugement donn6 parles juges de l'amiraut6
de la table de marbre du palais a Paris, du vingt-uninme
ectobre mil cinq cent quatre-vingt-dix-neuf, toutes
lesquelles lettres, arrets, contrats, subrogations et
transports ci-dessus mentionnas ledit sieur donateur a
pr6sentement baill6s et delivr6s audit sieur prieur, Fen
faisant porteur et de ladite somme de quinze mil livres
tournois aussi par lui donnrs, comme ont et6, vrai
acteur, demandeur, procureur, pourchasseur, receveur
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et quetteur, I'a mis et subrogi du tout en son droit et
lieu, noms, raisons et actions pour par lui et lesdits
religieux dudit h6pital en faire et disposer a leur
volonti et comme de choses a eux appartenant, cette
pr6sente donation ainsi faite, comme dit est, par ledit
sieur donateur pour les clauses susdites, ensemble
pour &tre participant aux prirres et biens faits dudit
h6pital. Et comme, pour ce que ledit sieur donateur a
voulu et lui plait dans y ce faire pour aucunes autres
-bonnes causes et considerations a ce le mouvant et
pour faire insinuer ces pr6sentes partout oui besoin sera,
Slesdits sieurs donateur et prieur ont fait et constitui
leur procureur irrevocable I'un d'eux 1'autre ou le porteur des presents, auquel ils donnent pouvoir de ce
faire et d'en faire requerir tel acte que besoin sera,
promettant, obligeant, renonqant.
4 Fait et passe es 6tudes desdits notaires souscrits.
I'an mil six cent onze, le vingtitme jour d'octobre,
apris-midi. Et ont lesdits sieurs donateur et prieur
signe la minute des presentes avec lesdits notaires
souscrits dinomm6s par' devant ledit Turgis, l'ua
d'iceux. Signe de Briquet et Turgis.
( Et plus bas a etr mise l'insinuation ainsi qu'il s'ensuit
a L'an mil six cent onze, le vendredi vingt-uniime
jour d'octobre, le present contrat de donation a 6t6
apport6 an greffe du ChAtelet de Paris et icelui insinut, adopt6 et eu pour agr6able aux charges, clauses
et conditions y appos6es et selon que contenu est en
icelui, par Pierre Lenoir, porteur dudit contrat et
comme procureur de Maitre Vincent de Paul; abbe
commandataire de 1'abbaye Saint-Leonard, pays d'Aunis, diocese de Saintes, conseiller et aum6nier ordinaire de la Reine Marguerite, donateur, et de 1'hbpital
Jean-Baptiste, de 'ordre du Bienheureux Jean de Dietn
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fondi par ia Reine regente es fauxbourgs Saint-Germain-des-Pres let Paris, donataire frire Gabriel Desartes, prieur dudit h6pital, present en personne,
dinomm6s audit present contrat, lequel a 6t6 enregistri au present registre, LXVI volume des insinuations dudit ChAtelet, suivant I'ordonnance, ce requirant
ledit Lenoir, qui de ce a requis acte A lui octrof6 et
baill ces presentes tant pour servir et valoir audit
sieur donateur que audit h6pital donataire en temps et
lieu ce que de raison. .
P. COSTE.

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS

LA MESSE EN MER
BsATISSIMz PATeR,
Alfridus Louwyck, Vicarius generalis Congregationis Missiois, ad
pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter ostulat pro omnibus
presbyteris eiusdem Congregationis, qui ad exteras Missiones mittuntu,
vel ab eis ex rite obtenta licentia recedunt, factitatem Sacrosanctum
Missae Sacriicium celebrandi in mari servatis in ipa cclebratione de
iure servandis.
Et Deus,etc.
Vigore -specialium facultatum a SSmo Dno nostro concessarum,
S. Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, atteatis
expositis, benigne annuit pro gratia iuxta preces ad triennium; ea tamen
lege, ut locus ad Misse celebrationem in navi selectus, decent omaino
sit; mare sit tranquillum et nullum adsit perioulum effusionis Sacrarum
Specierum e Calice, et, si feri potest, alter sacerdos superpelliceo indutas celebranti continuo adsistat.
Datum Romae, die prima Septembris 1917.
J. Card. CASSsrTA.
secret.
- ADutLPus, Episcopus Canopitan,
Nous ferons remarquer, h propos de ce privilege renouveli : ir que
la Congrigation des Religieux ne fait plus lea distinctions qu'elle aisait
autrefois; elle ne dit plus ad exteras Miss(aes fu6 S. C. de Propagead
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fide sm sub mitlatur, mais simplement ad exteras Missiones - pro
gatia, juxta freces; a le privilge n'est plus comme autrefois pour
ceux-li seulement qui raritutur,mais aussi qui ab eis ex rite oblenta
.Acentia receddwd.

ACTA APOSTOLICAE SEDIS

1917, p.

0o8.

Sermon adresse par le pape aux pridicateurs du car&6ne
que ne doit pas tre la pridication, ce qu'elle doit etre.

-

P. 157. -

Rome: Ce

Congrdgationdes Rites.

Le mardi x3 evrrier 1917, au palais apostolique du Vatican, avec
1'intervention des cardinaux et le oveu des prelats et des consulteurs de
la Congregation des Rites, sest tenue la Congregation prEparatoire
pour discuter le doute s'il conste du martyre et de la cause du martyre
et des miracles on prodiges des venerables Marie-Madeleine Fontaine
et ses trois compagnes, Filles de la Chariti.

-

P. 178--

Saint-Office. 31 juillet 1917.

An administrato Sacramento Extremae Unctionis in casu necessitatis
unica Unctione in fronte adhibita per verba: Per istam sanctam Unctionem indulgeat tibi Dominus quidquid deliquisti. Amen. * Cessante
periculo, singulae unctiones ad tenorem Decreti 3& januarii 1907 supplendae, sub conditione adhibendae sint vel non? - Negative ad
ias partem; affirmative ad 2 a".

- Lettres apostoliques. Les honneurs des
- P. 2.
bienkeuruux sont accordis au vinirable serviteur de Dieu,
Joseph Benoit Cottolengo. 8 avril 1917.
A lire pour constater I'influence exercee par saint Vincent de Paul
sur le nouveau bienheureux et la grande devotion de ce dernier pour
notre saint Fondateur.

-P.

252. -

Congrigation des Rites.

Le mardi 24 avril, an palais apostolique du Vatican, s'est tenue Ia
Congregation ordinaire des Riteadans laquelle on a soumis au jugement
des cardinaux... le proces sur la revision des icrits du serviteur de Dieu,
Felix de Andr6is, Pratre de la Mission.

-

P. 268. -

Saint-Office. 24 avril 1917.

An liceat per Medium ut vocant, vel sine Medio, adhibito vel non
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bypnotismo, locutionibus aut manifestationibus spiritisticis quibuscumque
adsistere, etiam speciem honestatis vel pietatis praeseferentibus sive
interrogaudo animas aut spiritus sive audiendo responsa sive tantum
aspiciendo etiam cum protestatione tacita vel expressa nullam cum
malignis spiritibus partem se habere velle. - Negative in omnibus.

- P. 305. - Lettre encyclique du pape Benoit XV
sur la predicationde la parole de Dieu. S5juin 1917.
-

P. 328. -

Consistoriale.

Rkgles pour la pr6dication. En latin, suivi d'une traduction italienne.
11 y a quarante articles repartis en cinq chapitres.

-

P. 413. -

Congrigationdes Rites.

Le mardi 7 juillet 19x7, au palais apostolique du Vatican, avec Iintervention de cardinaux et le voeu des prilats et consulteurs, s'est tenue
la Congregation preparatoire pour discuter quatre miracles.que I'on
assure avoir et6 operes par Dieu sur l'intercession de la venerable
Louise de Marillac, veuve Le Gras, colondatrice des Filles de la Charite; lesquels miracles sont proposes pour la beatification de la m6me
servante de Dies.
LE CANONISTE CONTEMPORAII
Nous nous permettons de signaler k ceux de nos_ confreres qui ont
quelquefois an trentain gregorien k dire, an article du savant Mgr Bour
dinhon dans le Canoniste cotemporain 1917, p. o00
(n" ma= et jin). On
scra certainement heureux de lire les conclusions lout a fait rassraites
de ce remarquable article.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

536. - L. B., de la Mission. Autour de lkistoire de
saint Vincent de Paul.Hors des chaines, pi&ce en quatre
actes, en vers, avec notes sur la vie et I'oeuvre de saint
Vincent de Paul. P. Tequi, editeur. Prix : 2 fr. 5o.
Voici le sujet de cette piece tel qu'il est indiqui par I'auteur lui-meime
dans la prface :
HISTOInR

IT LItLNDE

L'histoire rapporte que Vincent de Paul, emmen- captif en Barbarie,
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servit comme esclave chez plusieurs maitres, dont le dernier, un chretien
apostat, apres Pavoir trait en a ennemi de nature a se laissa gagner an
charme de sa vertu jusqu'L se convertir et devenir le disciple obissant
de celui que le sort avait fait son esclave.
Le fils de I'apostat Abdallah, Ali, a pris ombrage des egards que son
pere a pour l'esclave chritien Vincent de Paul. Sa fierte se r6volte et
sa foi musulmane s'inquiete.
Apris un premier 6clat, qui l'a ccatraint de s'cloigner, il revient dans
le dessein de se venger de Vincent, le charmeur, et de liberer son pere.
Les vertus du chritien font mentir la lemon du Coran et donnent &
l'esclave sur V'esprit du maitre un ascendant qu'il ne devrait pas avoir.
Le fanatisme et l'amour filial engendrent an coeur d'Ali une irritation
haineuse... Si Vincent de Paul doit porter les fers de l'esclave, Abdallah le poids de son apostasie et de ses remords, All est enchaine dans
son erreur et dans sa haine.
Par la grAce de Dieu, Vincent operera un triple miracle, une triple
delirrance. C'est la pensee du drame.
Hors des ehaines s'achbve a l'heure oh Vincent fait voile pour la
France, emmenant son maite converti. Ali cependant reste ,k 'epreuve.
Dejk gagne au Christ, on prevoit qu'il finia de se transformer dans la
lutte et le sacrifice.
A la jeunesse de nos colleges et de nos patronages, nous prnsentons
fin drame clEtien, - Hommage filial I saint Vincent de Paul.
La figure du grand saint en est le centre et son ime d'oh rayonaent
la force et la bont6 conduit toute I'action.
Puisse la vertu pratique et genereuse d'un Vincent de Paul liberer
dans la charitO de Notre-Seigneur Jesus-Christ tant de jeunes, avides de
se devouer et d'dchapper aux chalnes de la mediocritE et de P'egoisme.
Ajoutons & la preface de l'auteur que ce drame a 6tl represente pour la
premiere fois au Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul en 1914 lors des fetes
du cinquantenaire de l'euvre. Il en a paru un compte rendu dans les
Annales; nous ne pouvons que renvoyer h cet article et faire n6tres les
appreciations suivantes qui ont ete purties par un professeur de l'icole
apostolique : a Lea Clives de rhetorique nous donn&rent le spectacle
d'un beau drame en quatre actes et en vers, de haute tenue litteraire et
de grande porte morale, di i la plume de leur professeur.

537.--Joseph BAETEMANN, missionnaire apostolique
en Abyssinie. Va, Fille de Dieu, va ! I v a grande pitik
au royaume de France. Premiere partie : Formation de

la jeane file. Son dme, son calur, sa volonti. D6p6ts :
tconomat des Filles de la Charit6, 140, rue du Bac,
Paris, VII'; 1iconomat des Lazaristes, 95, rue de
Sevres, Paris, VI*.
Les jeunes flles liront certainement avec plaisir ce petit opuscule
Ccrit d'un style alerte et elles en tireront profit. II est le commencement
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d'une serie d'autres qui pa-altront prochainement. Nous lui soubhitons
grande diffusion.

538. -

S. Vinceuso de Paoli, padre dei poveri. Bul-

letin mensuel des oeuvres de charit.

-

La Civilla catnoica porte sur cette revue le jugement suivant : Sous
la benediction de Mgr de Sarzane, il a paru-depuis quelques maois un
nouveau bulletin df au zble des dignes fils de saint Vincent de Paul de
Sarzane. Le but est un de ceux qui sont lea plus chers an caue
des
chretiens : a Promouvoir 'esprit de chariti chr6tienne et stimuler les
a personnes riches k donner des aum6nes aux pauvres, soit directement,
a soit par le moyen des Dames ou Filles de la Chariti on des Mesa sieurs de la Confrence de Saint-Vincent-de-Paul. a Qui peut douter
de I'opportunit6 de cette ceuvre sainte, & ce moment surtout oi le
nombre des pauvres et des malheureux augmente considerablement? a
Le Bulletin vent promouvoir la charite en faisant connaltre la doctrine
enseignte et pratique par Jsus-Christ et par son £glise, pax les saints
et par saint Vincent de Paul dont I'esprit vit encore dans le monde par
le moyen de tant d'ceurres de bienfaisance.

539. - As Epistolas dos apostolos e o Apocalypse.
Traduction de Mgr Joaquim de Nossa Senhora de
Nazareth, 6veque de Coimbre. tdition publie par
M. BALLESTER, Pr6tre de la Mission, avec introduction,
gravures, cartes, analyses et tables.
C'est la suite du livre des Evangiles dent nous avons parli pr6c6demment. Le livre est approuvt par le cardinal patriarche de Lisbonne qu;
f6licite M. Ballester de ce travail. Le vicaire general de Lisbonne
archevtque de Mitylene, en fait grand dloge.

540. - Monsieur Antoine Tamet, provicaire du KiangSi Oriental (1854-1913). Notes et souvenirs.
Petite notice de quarante-deux pages crites par le regretti M. Danverchain. Voici la conclusionque ce dernier donne
a la vie de U. Tamet
qu'il appelle un petit cure d'Ars :
C'est one consolation pour moi, pauvre survivant des temps anciens
et les aimant, d'avoir pu transcrire ces notes pour conserver aux missionnaires de notre cher vicatiat la inmoire de ce confrere modeste, laborieux, encourageant et charitable pour tous, qui n'a laise dans ses divers
postes que des souvenirs sanctifints, et dans le oeur de ses confr-res,
curopens et chinois, que le parfum d'une Ame vraiment apostolique.
Si on a pa dire de Mgr Vie, le a fr4re ains a, qu'il n'a eu qu'ua
defaut, cclui d'etre trop bon, du a petit frbre a, du Vic secundus, nous
serons heureux de dire qu'il n'a su que se devouer, meme jusqu'k la
mort, puisque c'est dans une extreme onction lointaine, diffcile, qu'il
a pris le germe du mal qui nous 'a enleve.
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M. VICTOR DAGOUASSAT,

PRETRE DE LA MISSION

SOUS-LIEUTENANT
CHEVALIE
DE L" LEGION D'HONNEUIt
MORT AU CHAMP D'HOX'IEC

(1886-1917)
CHa·TrrE I. -

Pouy (SAINT-VINCENT-DE-PAUL)
(1886-IS 9 9 )

Victor-Paul Dagouassat naquit

,

Pouy (Saint-Vin-

cent-de-Paul), le xo mai 1886. I1 est done tout h fait
compatriote de notre bienheureux Pere. Is sont rares
les Lazaristes nes au pays meme de leur saint Fondateur. On en compte deux ou trois au dix-neuvieme
siecle. En revanche, les Filles de la Charite originaires de Pony sont plus nombreuses.
Comme son bienheureux Pere et concitoyen, Victor
Dagouassat appartenait A une famille peu avantagee
des biens de la fortune, mais douie des qualites de la
race landaise : honnetete, amour du travail, volont6
immuable, esprit avise et rflchi.
On est pieux dans sa famille. Parlant plus tard de
son grand-pere, mort subitement, il se rassurera en

disant : a Tous les soirs, nous 1'entendions reciter tout
fort sa priere dans son lit. , Son pere remplit les
fonctions de suisse dans l'6glise de Pouy. Plusieurs de
ses parentes sont devenues ou Filles de la Charite, ou
Franciscaines, on sont entries dans d'autres communautes.
Les Dagouassat sont laborieux et joyeux. <cLes nouvelles de la famille, kcrira-t-il le 17 avril 1914, m'ont
fait rire, rire, rire. Voili bien les Dagouassat! Ces
braves gens sont si contents de se ditendre un peu,
d'avoir quelques heures de bonheur au milieu de leurs
rudes travaux et de leurs peines; j'en connais qui se-
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ront bien heureux de se reposer dans le ciel pendant
toute l'fterniti. , Quelques jours avant son ordination
sacerdotale, plusieurs de ses parents sont venus le voir.
, Nous avons tellement ri que le parloir a dd en etre
scandalis6; il fallait etre joyeux et joyeusement se priparer aux sacrifices qui s'annoncent. a
Victor gardera toujours !'amour de ses chers parents; saint Vincent disirait dans sa jeunesse une
honnete ( retirade a aupres de sa -bonne"mere; le
meme sentiment sera pour beaucoup dans la d6cision
que prendra M. Dagouassat d'aller d'abord an grand
seminaire au lieu d'entrer de suite dans la Congr6gation; mais, quand il aura fait le sacrifice, ce sera tout de
bon; il ne craindra plus de partir pour Madagascar et
autres pays lointains, il sera pr&t i tout; il gardera
cependant 1'affection spirituelle que nous recommande
saint-Vincent et il cherchera A faire du bien i ses
parents, a les consoler par des lettres tres surnaturelies et tres affectueuses. Quand il fait ses preparatifs'
pour recevoir sa parenti apres l'ordination, il ecrit i
une de ses cousines, Fille de Ia Charite :- 11 faut que
cette rencontre soit on ne pent plus aimable; il faut
leur prouver que la vie religieuse ne nons d6prime pas
l'ime et ne nous desseche pas le coeur. Je dirai ma
premiere messe pour tons mes parents, vivants et defunts; voila un motif que vous pouvez faire valoir
pour les engager a y assister et A y communier; cela
leur rappellera le pays, l'bglise, le cimetiere, leur
enfance et ils en auront les larmes aux yeux peit6tre; il s'agit d'etre missionnaires; j'ai envie de leur
distribuer une image de saint Vincent, teur compatriote. Pendant les trois annies de guerre, il sera
fiddle a ncrire A sa famille toutes les semaines pour les
rassurer sur son sort et pour les engager a prendre
patience dans cette 6preuve, terrible surtout pour le

-

995 -

coeur des mamans. 11 revient souvent dans ses lettres
sur ce theme et il parle des souffrances morales, des
angoisses des pauvres meres en termes extremement
touchants. A l'imitation de saint Vincent, qui manifeste dans ses premieres lettres le d6sir de voir 6tudier
un de ses neveux pour le sacerdoce, M. Dagouassat,
preoccup6 de .a disette de pretres, fera d'ardentes
prieres pour que son petit neveu Vincent soit requ au
Berceau et devienne pr&tre comme lui.
La maison qui I'a vu naitre porte un nom comme
toutes celles du pays; on sait que celle de saint Vincent de Paul s'appelle Ranquines; la sienne est connue sous le nom de TeclIen6. Il explique lui-meme
que : t Tickeni est un mot gascon qui veut dire tisserand; car, dans le temps passe, on cultivait le lin dans
les champs de mon grand-pere. n Ce mot est frequemment employe dans sa correspondance et quelquefois
quand on s'y attend le moins, comme dans cette
phrase oui il dit : c Les rentes qui me viendront de mes
chers parents ne vaudront pas la mousse qui pousse
sur les .tuiles du T&chene. , Toutes les parties de la
maison lui fournissent des comparaisons qui donnent
a son style unesaveur de terroir : a Ma langue est
shche commre-an crochet de cr6maillbre ,, etc. II aime
son Techen6, il en est fier, et lorsque son frere obtient
la medaille militaire et la croix de guerre : a Quel
beau cadre .ca va faire pour la vieille maison du T&chen!! , II ne se doutait pas que lui-meme devait contribuer plus que tout autre a la rendre glorieuse par
la croix de la L6gion d'honneur qu'il devait gagner
et qui en orne maintenant les vieux murs. Techen6
n'aura plus seulement un gout de miel, comme il aimait
a. le rappeler; il aura encore un air de gloire mutilbe,
suivant I'expression qu'il employait lorsque son frere
y rentra le bias coupe, et qui est plus vraie encore
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maintenant qu'on y voit le sabre et tous les effets de
guerre de celui qui est mort au champ d'honneur.
Le jeune Dagouassat fut baptis6 le 12 mai, dans
l'6glise meme oi saint Vincent fut port6 pour la premitre fois le 24 avril 1576, aux fonts baptismaux euxmemes oil saint Vincent fut r6ge&n&r i la vie de la
grace. II recut les prenoms de Victor-Paul.
Victor, vainqueur, il le sera en triomphant des multiples obstacles qui s'oppostrent a sa vocation, Victor, il n'a pas vu sur terre cette victoire de la France
qu'il d6sirait tant, mais il a remport6 la grande victoire dont le ciel est le prix. Ezivit vixcens ut vinceret.
-Paul, le grand apotre, lui communiquera son zble
ardent; il se fera tout a tous pour les gagner tous a
Jesus-Christ; il pourra dire comme son saint patron :
WJ'ai combattu le bon c6mbat, j'ai conserv6 la foi. »
Victor, un soldat; Paul, un ap6tre; soldat et ap6tre,
chevalier et missionnaire. II 6tait pridestin6 a servir
ici-bas son Dieu et sa patrie. u 0 patrie, je t'appartiens
comme soldat, mais je suis aussi le serviteur de Dieu;
a toi ma force, a Dieu ma foi! )
Vincent de Paul le prend sous sa protection particulibre, il en fera plus tard un de ses enfants. En attendant, il commence par lui faire pratiquer les vertus
dont il a donn6 l'exemple dans ce meme village de
Pouy : la piet,, le travail, la charite.
Vincent de Paul se fit remarquer a Pouy par une
tendre piet6. Le petit Victor Dagouassat aime tant le
bon Dieu qu'il fait ses delices de la messe du matin et
qu'il y entraine son frere ainsi qu'au cat6chisme. 4 Plus
nous saurons le cathchisme, disait-il a son jumeau, et
plus-aussi nous serons sages. » II est ier d'etre enfant
de cheur et il rappellera plus tard avec complaisance
qu'il maniait l'encensoir dans 1'6glise de Pouy. Son
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6glise, lavieille 6glise, lui est chore. C'est li qu'il a fait
sa premiere communion, comme Vincent de Paul. Les
cloches surtout plaisent a son ame, et, lorsque le 28 juillet 1914, il entendit de nouveau ses chores cloches
sonner a toute volke pour sa premiere messe dans sa
paroisse natale, il crut que son coeur allait se renverser.
4 Cloches de mon bapteme, 6crit-il alors, cloches de
ma premiere communion, sonnez bien fort comme au
jour de la Fete-Dieu, lorsque !e bon Dieu se promene
par les routes du village. C'est toujours pour le Christ
que vous sonnez, puisque le pr&tre doit 6tre un autre
Jesus-Christ. - Comme Vincent de Paul, il aime Marie,
Notre-Dame de Buglose. C'est dans le mois de mai
qu'il est venu au monde; c'est dans le mois de mai,
trente et un ans plus tard, jour pour jour, qu'il rendra
le dernier soupir. Toute sa vie, il aura une d6votion
sp6ciale pour la sainte Vierge; il evoquera dans les
montagnes de la Macedoine les douces reunions qu'on
fait & Pouy, tous les jours du mois de mai, aux pieds
du ch&ne oh saint Vincent avait place une statue de la
Reine du ciel; il sera confirm6 & Notre-Dame de Buglose, le 15 avril 1899, et, en reconnaissance de la force
du Saint-Esprit dont ii fut revetu dans le sanctuaire
oiu saint Vincent cel6bra la sainte messe, il se fera plus
tard le chevalier, non pas d'une dame du monde, mais
de Notre Dame du ciel et de la terre.
II est travailleur comme saint Vincent de Paul. Jusqu'i l'age de treize ans, il mene la vie de son saint
compatriote. II garde les troupeaux, il les conduit sur
les bords de I'Adour. Ce ne sont plus les plaines mar6cageuses du temps de notre bienheureuxPere; il n'a
pas besoin des &chasses lgendaires; c'est la plaine
herbeuse, arros6e de ruisselets; c'est la barthe, dont
il opposera les charmes aux horreurs de la Mac6doine;
ce sont les pignadars, on forkts de pins, dont il aime
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la sombre beaut6; ce sont les chapes seculaires dont il
dira : 4 Je suis solide comme un chine des forets de
I'Adour ,; c'est la bruyere, a la jolie bruyere rose que
les Parisiens font pousser dans de jolis pots sur leurs
balcons, alors que dans nos landes les vaches se roulent
dessus ,; ce sont les cigales, les assourdissantes cigales, dont le cri-cri lui plait en face de Guevgueli,
parce qu'elles chantent comme celles de Pouy; ce sont
ses vaches, ses bonnes vaches, ses cheres vaches :
Broyes, Damiselles, Blankinouns, Rosettes, Rouyiques
qu'il a gardees dans son enfance. N'y a-t-il pas dans
cette insistance a parler de ses premitres occupations
comme un air de ressemblance avec l'humilite de saint
Vincent rappelant qu'il avait garde les brebis, les
pourceaux, les bestiaux, qu'il etait le fils d'un paysgn,
d'un villageois, d'un laboureur? On revit I'enfance
de M. Dagouassat a l'aide de sa correspondance si

pleine de charme et de naivete; on revoit les grenouilles qu'il massacrait dans les barthes de Pouy; les
tortues du camp retranch6 de Salonique, semblables i
celles qui sont dans les plaines de l'Adour, lui inspireront plus tard cette innocente gasconnade : 4 Nous
dressons des tortues a la chasse au lievre; bien que les
risultats ne soient pas fameux, nous avons quand m&me
mange du lievre derniirement. n Et il ajoute apres, en
fidle disciple du simple Vincent: " II faut avouer que
ce ne sont pas nos tortues qui l'ont attrap. * II ne faut
pas croire que le petit Pouyeux ne songe qu'a s'amuser : Au t6moignage de ses parents, il cachait secretement ses chers livres au fond de son beret on sous sa
blouse et pendant qu'il surveillait les bestiaux, il 6tudiait sans reliche.
Enfin, comme saint Vincent manifesta A Pony les
premiers actes d'une charit6 qui devait 6tonner le
monde, le petit Victor puisa au souvenir du mendiant
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soulag6 par Vincent et du sac de farine qui s'ouvrait
pour les malheureux une tendre compassion pour les
pauvres et un veritable bon coeur que tous sans exception lui reconnaitront; sa grande vertu sera le d6vouement pour les autres, leur faire plaisir, les aider, les
consoler, les encourager. L'histoire du sac de farine
aura une influence decisive sur sa vie. Nous la trouvons rappel6e en maints endroits de sa correspondance. II a constitu6 chez une maison de soeurs un
petit pecule acquis sur ses economies, ce sont les
trente sous de saint Vincent, il les reserve pour ses
ceuvres, ses besoins, il les augmente somme par
somme; mais il a soin d'ecrire a celle qui est constituee
la gardienne de son tresor : c Si vous htes embarrassbe devant une misere extreme de nos seigneurs les
pauvres, prenez dans le sac de farine, tout comme
saint Vincent. » Un peu plus tard, il ecrit : ( Je suis
heureux d'apprendre que vous allez au sac de farine,
puisez sans crainte. n Quelques jours avant sa mort, il
dira encore : a Ainsi done, en bonne meuniere, vous
continuez a pugnera (puiser), je ne m'y oppose pas, au
contraire. Soignez vos pauvres, en attendant que je
soigne les Malgaches. n Au milieu de ses soldats, il
sera le bon pOre de famille qui tire de son tresor des
choses nouvelles et anciennes, il leur partagera tous
les colis qui lui sont envoyes, mame ceux qu'on veut
qu'il garde pour lui tout seul, et il s'excusera en disant : a Tout est commun. Je n'ai pas besoin pour
cela de prendre pour module le sac de farine de saint
Vincent qui s'ouvrait en revenant du moulin, etc. s
Nous aurons occasion de revenir sur ce point; nous
avons voulu seulement rappeler ici l'influence exercee
sur le petit enfant de Pouy par les beaux actes de charit6 de Vincent de Paul dont le souvenir se perpetue
dans la contr6e.
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Ce n'est pas seulement des exemples de son illustre
devancier que Victor Dagouassat s'est souvenu, c'est
de tous les usages particuliers a son pays. Les courses
de Pouy! ces courses ou I'on s'amuse ; faire courir
des vaches landaises dans 1'enceinte de barrieres en
bois et oit les jeunes gens font des prodiges de saut
pour eviter la b&te : a Oh! elles sont loin, dira-t-il l~,bas sur les bords du Vardar, mais je vous assure
qu'elles sont bien vivantes dans ma m6moire de
u gouyatot ) (jeune enfant). n Pour tuer le cafard de
ses soldats, il organisera des jeux comme a Pouy, la
course au sac, la course aux grenouilles, lous karissouns (les h6rissons), lous houcerouns (les frelons). Ca
me rappelle le lundi de la Pentec6te de Pony ou I'on
fait le jeu dou hasai (du coq). Ici comme nous avons
lous kasans un peu loin, nous ne faisons pas de jeu de
massacre, mais le moment viendra, je Fespere. Ce sont
encore les champions des mangeurs de fil blanc. Parfaitement, car I'un des jeux de P&ques, c'6tait: a qui mangera le plus vite le plus long morceau de fil blanc.
Ah! que nous avons ri! Tous les jeux 6taient du
meme calibre, et cela pendant trois heures, de sorte
que vous auriez 6t6 scandalises de me voir diriger
ces r6jouissances d'enfants alors que, le matin, de la
m6me voix, je leur parlais de la resurrection de NotreSeigneur. ,
Ce sont les mets landais qui lui reviennent a la m.moire, lorsqu'il est oblig6 de se nourrir der sempiternelles conserves et des nouilles qui ont une odeur de
cambouis; alors, il pense L la mesture (faite avec le
mais) : , Quand est-ce qu'on reverra de la mesture
nageant dans une assiette de lait! ) Un autre jour, il
rapelle les recettes culinaires des cuisinieres de Pouy :
" N'est-ce pas que ca fait plaisir toutes ces vieilles
choses? n II se sert meme de la forme de certains
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giteaux du pays pour dicrire la contrie qu'il habite :
t<Figurez-vous un pastis, mais un pastis crevasse dans
tous les sens et a fond; voyez-vous s'il en faut faire
des montagnes russes dans les crevasses du pastis qui
ont souvent plus de 1oo metres de profondeur. ) II n'a
done pas oubli6 son patois et quand il rencontre un
S(pays » dans 1'arm6e d'Orient, il Lui parle dans le
sonore et image dialecte du Sud-Ouest et alors, ensemble, on proclame le pays des pins, des b&rets et du
grand soleil mille fois plus beau que 'Orient chant6
par les poites. u 0 doux pays, 0 chere Macedoine,
parfumie de shcheresse et embaumbe d'abrutissement,
avec quelle joie on te dira adieu. Ah! le reve pour
tons nos hommes, c'est de vivre en France. )
JEn attendant, il engage i prier pour les soldats de
Pouy, u pour les soldats de chez n9us, afin que-le bon
Dieu garde leurs corps et leurs ames ,.
Plus jeune, quand il n'ktait encore que clerc et qu'il
donnait son premier sermon an r6fectoire de SaintLazare, c'est toujours Pouy qu'il se repr6sente. c II
s'agit de persuader les papas et les mamans de Pouy
qu'ils doivent apprendre le cat6chisme &leurs mioches
le soir a la chandelle. Je suis sir qu'ils m'entendront
d'ici. ))
Enfin, quand on bAtira une nouvelle 6glise a Pouy, il
s'int6ressera la construction. cSaint Vincent le mirite
bien, dit-il, et les paroissiens fiddles auront au moins
un pen de goft a aller aux offices. - II demande ot on
en est; il s'enquiert des vitraux; il entonne un dithyrambe en son honneur et en celui de toutes les 6glises,
t qui auront la gloire d'etre appelees les eglises de la
grande guerre, les 6glises de la lutte pour le droit et la
justice, les 6glises de la croisade des temps modernes.
Elle n'a pas 6et martyre la sienne, mais elle participera

i la gloire de toutes celles qui protegeront la tombe des
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vaillants tomb6s sur le front, le long de la voie sacrie,
et qui formeront comme une belle couronne empourprbe, posee sur la t&te auguste.de notre mere le Doux
Pays de France. »
CHAPITRE II. -

LE BERCEAU-DE-S-INT-VINCENT-DE-PA1L

(x899-90o4)

Quis, putas,puer iste eri? Victor Dagouassat entendit
de bonne heure I'appel de Dieu au sacerdoce; quand it
6tait tout petit, il disait a ses parents : ( Vous verrez
II1
que j'irai loin, au delk de Rome- vous verrez.
n'avait de goat que pour I'etude et il voulait itudier
pour etre pretre. Ses parents s'y refuserent d'abord et,
pour le distraire de ces pens6es, ils l'employerent
exclusivement apres sa premiere communion aux divers travaux que font les enfants dans une ferme de
campagne. L'enfant persista dans son d6sir. Les
parents frappes de cette perseverance c6d&rent enfin.
Mais la question p&cuniaire allait etre un obstacle. La
Providence le leva.
Celui que M. le cure de Pouy protegait alors au
Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul manifesta le desir
de ne pas continuer ses 6tudes; le cur6 songeait A le
remplacer par un autre. ( II bhsita, parait-il, c'est
M. Dagouassat quile dit dans une lettre du 14 avril 1916,
il hbsita entre Paul D... et moi. , Et M. Dagouassat
ajoute : ( Le bon Dieu m'a pris et c'est lui qui a tout

fait, qui m'a conduit par la main a la Mission, au
sacerdoce.
C'est le 12 septembre 1899 qu'il fut reu & l'ecole
apostolique; ce jour est un de ceux qu'il garde fidelement dans son coeur: ( 12 septembre! C'est une grande
date de ma petite vie, c'est en ce jour que je fis mon
entree au Berceau, en commencant par un p+lerinage
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a Notre-Dame de Buglose; il y a eu de cela quatorze
ans, ce matin, a cinq heures et demie. n
II entrait en sixieme; tout de suite, il se fit remarquer
par une grande assiduit6 au travail, une conduite exem plaire, une grande ardeur pour le jeu, une pit6
solide, une chariti cordiale.
11 avait i coeur de profiter des lemons de ses maitres
et il s'appliqua consciencieusement a ses devoirs d'itat.
D'une intelligence un peu lente, il s'attela A la charrue,
il creusa son sillon et il s'avanga a la fajon des bceufs
de chez lui. II voulait se rendre compte des choses;
il n'6tudiait pas superficiellement; on conserve encore
an Bercean une belle carte murale de la Grice ancienne
qu'il fit pendant sa troisieme annee afin de mieux

comprendre l'histoire de ce pays ou la Providence le
destinait a vivre ses deux dernieres annees et a mourir.
Le succe-vint couronner son assiduite et ce ne fut pas
un petit mirite pour lui, car il avait dans sa classe de
brillants 6mules qui font actuellement bonne figure
dans la petite Compagnie. Tous ses anciens maitres
s'accordent Adire qu'il a 6t6 un travailleur solide. Les
lettres qu'il ecrira dans la suite attesteront les qualit6s
que son intelligence acquit ou d6veloppa au contact
des classiques; son style est clair, il coule de source,
une petite pointe d'originalit6 vient l'empecher d'etre
monotoie; le seul d6faut peut-&tre qu'on puisse lui
reprocher, c'est qu'il ripete quelquefois le m&me mot
pour exprimer une idee qui l'a frapp6 ou un sentiment
qu'il a fortement Cprouv6. RenA Bazin semble avoir
impressionn6 fortement son imagination d'enfant; il en
parle souvent dans sa correspondance : ( J'ai lu le
discours de Bazin i 1'Acadimie, ecrit-il le 5 decembre 1913; c'est splendide, sublime. Surtout, c'est toujours lui! II faudra que j'en apprenne des morceaux
par coeur. ct Savez-vous que Bazin patronne les Laza-
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ros? Jeudi dernier, il a pr6sid6 une conference d'un de
nos bons missionnaires de.Chine; dejA il lui avait ouvert
plusieurs autres portes. Vous allez voir que son prochain roman se deroulera le long de la Grande Muraille. Qu'on nous permette de citer par anticipation
une lettre qu'il 6crit le 4 juin. 1915 i son ancien professear de seconde; on se fera une idee de son style
et de ses goits litteraires.
Grand Couronne.
BIEN CHER MONSIEUR,

La grace de Notre-Seigneur soit avec nows four jamaisI
Dans le temps, le vieux temps oiu vous etiez notre maitre,
vous souvient-il que j'aimais P vous taquiner sur Bazin que
j'aimais beaucoup? Vous ai-je dit aussi qhe j'ai toujours sur
moi, dans ma musette, quatre pages de ce meme Bazin? C'est
pris dans les OberlM, devinez lesquelles?
Je les relis de temps a autre, elles m'emeuvent toujours profondiment; elles sont d'une vdrith empoignante surtout a
'heure actuelle. C'est le chant de la resurrection par les
cloches d'Alsace.
Me trouvant, en Lorraine, pour le Samedi saint, j'avais tenu
I faire sonner le Gloria dans un village sans pretre, mis le
chant des trois cloches restait sans4Echo, et quand vint le soir,
beaucoup de clochers resterent silencieux, parce qu'ils pleuraient leurs cloches brisbes ou le cur6 parti pour la grande
guerre. J'aurais voulu mieux.
J'ai 6td amplement didommagi 1'autre soir, le lundi de la
Pentec6te. Malheureusement, je ne suis pas Bazin pour dicrire
proprement ce coucher de soleil que j'ai contempl6 tout prks
de la frontiere de Lorraine, a une portee de fusil des tranch6es allemandes. Voyez.done :
Vers midi, un commandant d'infanterie avait portd la
nouvelle et Pordre suivant : II faut chanter et faire sonner
les cloches en Phonneur de 1'Italie qui marche avec nous. ,
Or, jusqu'a I'heure, le silence avait €t6 laconsigne continuelle;
chanter, c'etait se denoncer, les cloches allaient attirer une
sdrie de truculentes marmites. Rien n'y fit et ce fut d'une
beaut6 sublime.
D'un bond, des soldats grimpbrent l1-haut et les cloches
s'dbranlirent, les cloches de Lorraine mises en branle par
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des artilleurs et des fantassins de Gascogne: ceux de la Lande
y allaient A grands coups de corde, comme des sauvages, les
Bdarnais prdfdraient un rythme plus rdgulier, ceur de la
Bigorre et de la vallee de Lourdes carillonnaient doucement
improvisant de petits airs. A 400oomtres de la premiere
uanchie allemande, se dressait le dernier clocher d'une dglise
dventrie; comnient sonner? il n'y a pas de corde. A pleine
poignee, on saisit le battant qui fait mugir le bronze et immidiatement, une balle allemande vient s'aplatirsur la cloche;
nouvel essai, nouvelle riposte. Deux cordes sont requisitionznes dans ce village ivacue et bient6t nous entendons les
deux voix puissantes qui appelaient dans la vallee de la
Seille P'heure de la Revanche.
Le soleil descendait it I'horizon et les cloches chantaient
toujours; il descendait en terre de France derriere le- collines
fameuses que nous appelons le Grand Couronnd; dans le ciel,
c'itait le grand calme d'une belle journae sans nuage et sur
Ja terre tonnait la croisade libdratrice. Les canons du Boisle-Pr6tre hurlaient dans le lointain comme des molosses
furieux d'tre enchainds; et les cloches leur rdpondaient que,
un jour, toutes les chaines allaient 8tre brisdes... Le dialogue
ne s'arreta que bien tard, vers minuit, an chant de la Marseil.laise poussa dans les tranchees de premiire ligne.

Nombrevses sont les lettres semblables a celle que
nous venons de citer. Elles attestent une culture intellectuelle qui n'est pas ordinaire.
Sa conduite allait de pair avec son travail; elle fut
toujours exemplaire. II fut nomm6 pr6fet de la congregation de Saint-Louis-de-Gonzague, 6tablie chez les
moyens, et celui qui en etait alors le directeur, youlant 6prouver a. la fois le bon esprit des congr6ganistes
et l'ascendant moral qu'exerqait Victor Dagouassat
sur ses jeunes condisciples, ne proposa cette fois aucun nom pour I'election. II fit 6galement partie de la

congregation de la Tres-Sainte-Vierge, et il ne se
d6mentit pas un seul jour de sa r6gularit6, etant d'avis
que la meilleure maniere d'honorer sa bonne Mere du
ciel etait non seulement de reciter son office et de
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s'appeler son enfant, mais encore, et surtout, de pratiquer ses vertus. 11 a beau- dire dans ses lettres qu'il a
6t6 une tate brilee, que s'il n'est pas devenu tout a
fait un mauvais garnement, c'est i un de ses vieux
amis qu'il le doit; que celui-ci lui a servi d'ange a son
arrivie au Berceau, etc.; sans meconnaitre rinfluence
que ce dernier a pu avoir sur son camarade, ce que
nous pouvons affirmer, c'est qu'il faut prendre ses
expressions comme on prend celles que saint Vincent
s'applique dans son humilitb; ici encore, Victor Dagouassat s'est montr6 le modeste enfant de I'humble
M. Vincent.
Cette r6gularit6 avait pour principe une pi6t6 bien
entendue, une devotion solide. II aimait et il aimera
toute sa vie la tres sainte Vierge Marie : Notre-Dame
de Buglose, dont le sanctuaire est proche du Berceaude-Saint-Vincent-de-Paul et oi les e61ves de l'ecole
apostolique se rendent souvent, soit en promenade,
soit en p~lerinage proprement dit, a exerc6 sur son
coeur une fascination qui sera decisive sur sa vie. A
cette grande et noble Reine qui tr6ne an milieu des
Landes, a cette belle statue miraculeuse qui domine le
maitre-autel de 1'6glise de Buglose, environnee d'un
grand nombre d'ex-voto, iclairee par une douce lumitre, il offrira ses hommages des plages lointaines
de la Gr&ce; a cette chapelle des Miracles, pros de
laquelle la statue fut retrouvie, i cette Mater dolorosa
que Pon v6nire dans le parc, il recourra dans ses
peines et il engagera les autres a y recourir; il gardera fidelement pendant fa guerre la pieuse pratique du
mois de Marie, il attribuera fr6quemment a cette bonne
Mere la protection dont il est I'objet, lui et, ses
hommes; en un mot, il manifestera par ses lettres qu'il
6tait p6n6tr6 dis son enfance d'une tendre d6votion
pour la Reine des cieux.
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Ce qu'il aime le plus au Berceau apres la sainte
Vierge, c'est saint Vincent et les trois monuments qui
rappellent le grand Landais : la chapelle, la maison
de Ranquines, le chene. v Chere chapelle du Berceau,
ecrit-il en 1914, comme elle est douce, accueillante. "
En 1916, i constate qu'elle ne peut s'effacer de son
souvenir; a il revoit les places qu'il a occupees, il se
rappelle les resolutions qu'il y a prises et qui, peu a
peu, l'ont amen6 & sa vocation ,. II n'a pas oublie non
plus les beaux chants qui ont retenti a ses oreilles
d'enfant, et, plus tard, ecrivant a M. Praneuf qui a
asssoupli sa rude voix de Landais, il se recommandera
non seulement aux pri&res du Berceau, ce qui est la
formule traditionnelle, mais encore aux chants de la
chapelle et du ch&ne de saint Vincent. S'il d6niche
dans quelque village bulgare un vieil exemplaire de
chants religieux grecs, avec curieuse 6criture musicale, il essayera de le dichiffrer; n'y parvenant pas, il
aura recours a I'interprete qui declare que c'est du
grec inusit6; il montera plus haut jusqu'au prktre qui
a 6tudi6 pour devenir metropolite, lequel sera oblige
d'avouer qu'il n'en sait pas plus que lui; il fait tout
cela pour t6moigner sa reconnaissance A son ancien
maitre de chant.
C'est qu'ii a du coeur, en effet, et c'est peut-6tre ce
qu'il a de meilleur. Dans une lettre du 2 mars 1916,

il 6crit en parlant des 6lves du Berceau : a Sans
doute, nous n'avions pas d'exterieur; nos habitudes de
rude franchise choquaient parfois, mais la formation
6tait bonne, on cherchait a former le cceur. n II ne
nous appartient pas de dire si la premiere partie de
cette phrase ne serait pas une de ces pieuses calomnies
dont I'humiliti des saints se rend quelquefois coupable; saint Vincent disait de lui-meme qu'il etait un
maroufle, an rustaud; il pr6tendait que sa congrega-
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tion 6tait un ramassis de gens mal 6lev6s, etc. Si c'est
dans ce sens que M. Dagouassat a dit de lui et de ses
camarades qu'ils n'avaieqt pas d'extirieur, nous ne
voyons pas d'inconvinient a laisser passer cette expression; nous ferons remarquet simplement que, de m&me
que M. Vincent faisait bonne figure a la cour, chez les
grands, avec les dames de la Charite, ainsi M. Dagouassat a toujours fait preuve d'une politesse, d'une
reserve, d'une education, d'un exterieur, en un mot,
qui, sans etre raffini, tait ce qu'il doit etre; il fera
bien la desolation de son ordonnance parce qu'il ne
voudra pas porter des costumes de fantaisie, parce
qu'il s'habillera simplement; cela rappelle tout au plus
Ia ceinture et le chapeau de M. Vincent a la cour; mais
cela ne prouve pas qu'il n'avait pas d'exterieur.; iten
avait, et il-avait le bon, celui qui n'est pas frelat6,
hypocrite; il avait le simple, celui qui charme et celui
qui le fera estimer et aimer de tous, de ses soldats,
des officiers, des seurs, des aum6niers.
M. Dagouassat a garde du Berceau un souyenir qui
n'est pas ordinaire : 4Je vous remercie de m'avoir envoy6 une carte du cher Berceau; lz, c'est chez nous,
chez moi; c'est 1M que .'ai appris a aimer la Congregation et les Filles de la Charite; il faut dire que j'y ai
tC git6. n ( On pense souvent a tout le Berceau avec
une pointe d'attendrissement >, ecrit-il en mars rgly.
Ailleurs, il dit : a Le Berceau reste toujours pour moi
la famille.
Parmi les personnes du Berceau dont son coeur a
garde un souvenir reconnaissant, il faut placer en premier lieu son excellent sup6rieur, le tres bon M. Serpette. a Encore aujourd'hui, 6crit-il le 2 mars 1916,
alors qu'il est dans le camp retranch6 de Salonique,
la physionomie si aimante du bon P. Serpette me traversait I'esprit; en voili un pretre qui a fait aimer le
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Berceau. Les anciens 6leves du Berceau ne ressemblent
pas aux 6lives sortis des autres maisons. Ailleurs, les
anciens n'ont qu'un mot pour designer leur ancienne
maison : c'est la boite; mais, pour nous, c'est le Bercean, qui dans nos coeurs et sur nos levres reste toujours le Berceau. n
Apres le superieur, ce sont les professeurs. Voici
une phrase dblicieuse de d6licatesse qui nous montre
1'amour qu'il a gard6 pour ses maitres : ( Cette ann6e
sera pour moi 1'annie da sacerdoce et du d6part. Ma
sceur m'icrivait hier:: Surtout, ne demande pas d'aller
an loin; tu en serais bien capable. , Je te crois; mais
ils me reverront et me retrouveront dans mes confreres
du Berceau. Quelle consolation pour moi! , I1 n'y a
que les belles ames qui parlent ainsi. Aussi, quand il
revoit en Orient un de ses anciens professeurs, quelle
joie! On se rappelle ce passage d'une lettre des Annales
oi il se rejouit de retrouver a M. Laurent qui, en
sixieme, formait nos enthousiasmes en nous faisant
lire entre autres : la Chaxsox de Rolland, cette belle
page oi l'archeveque Turpin avant la bataille donnait
I'absolution aux soldats de l'empereur; mille ans apris
Roncevaux ainsi font, tous les jours d'attaque, nos aum6niers et les autres pretres du front. Le matin de la
Saint-Martin, en l'absence de l'aum6nier, j'ai recommenc &kmon tour le geste de l'archevlque Turpin et
c'est empoignant. ,
Mais nous avons mieux que ces extraits. Voici une
lettre entiere adress6e a M. Basile; elle nous fera
pinitrer bien avant dans le coeur de M. Dagoussat.
Frootiare d'Alsace-Lorraine, le a octobre 1914BIEN CHER MONSIEUR,

La grdAe de Notre-Seignear soit avec nous pour jamais!

II est bien tard! Mais c'est avec vous que je veur finir ma

-

1010

-

journ6e. Je suis de garde, ce qui me procure It grand avantage d'avoir une bougie pour moi tout seul et de l'encre, et
surtout de la tranquillite.
A cette heure-ci, je pease que vous m'aves prEpare un peu
h venir combattre par ici; je revois les grands lutteurs corn6liens, le Cid et son fils ', le vieil Horace hurlant son: t Qu'il
mourut ! , a nos generations avides de sacrifice et a tcus ceur
- comme nous - qui ont reou I'ordre de a teairjusqu'au dernier n.
Comme nos maitres nous ont prepares pour ces heures
solennelles! Tant de fois on nous a parl6 de devouement a
corps perdu, tant de fois on nous a parle de resurrection,
d'espoir, d'effort commun, tant de fois on nous a montre la
moisson qui germe dans la sueur et dans le sang!
A notre tete, nous sentons que marche la grande Lorraine,
la blanche chevalibre, la jeune Frangaise dont on nous a tant
de fois contd I'histoire. Et l'autre jour, passant devant la maison du pere de Jehanne, j'ai vu le tong de la colonne s'arreter, s'allumer et s'attendrir tes regards de tous ces braves
gens qui servent notre hiroique 75.
Oui, nous le servons, notre 75, c'est le mot consacri par le
r6glement d'artillerie, nous sommes cent soixante-dix hommes
et cent soixante-cinq chevaux
a
servir nos quatre pieces et
j'ai l'honneur et la joie de servir la quatri&me pi&ce; on dit
que je la commande. Je l'aime comme vous nous disiez que
Rolland aimait son e6pe, et je vous promets qu'il ne tombera
pas aux mains des mdcreants. II disait, lui, avant de mourir
a Oh! ma Durandal, comme tu es claire et blanche et forte! ,
Nous aussi, s'il le faut, au moment des adieux, avant de
rendre notre gant aux anges du ciel, nous saurons trouver des
mots aussi simples et aussi sublimes, des adieux de chevaliers.
Merci de nous avoir nourris d'heroisme, de grands exemples,
de grands noms et de la force du Christ. Aujourd'hui, nous
combattons, nous chantons et nous nous aimons autant que
le permet 1'humaine faiblesse, voilA de nos nouvelles.
Je ne puis ajouter: a NQus mourons n, puisque, ici, nous
sommes tous au complet, presque gros et gras, tellement
nous soigne la mere patrie. Dans le calme d'aujourd'hui, nous.
pr6parons la victoire de demain; tranquillement, h deux pas
i. Allusion & ls piEce intitule : k FQs du Cid, composte par
M. Basile.
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de la frontiere, an milieu des champs troues par les obus,
nous nous exergons aux combats de demain, nous faisons de
la manoeuvre; lorsque demain nos grands chefs nous permettront d'aller de I'avant, nous serons mieux prepares, plus dispos a r6aliser les vicilles lemons de nos chers maitres.
En Notre-Seigneur et Marie Immaculde, votre tout ddvou6.
V. DAGOUASSAT.

Un des bons souvenirs qu'il garde encore du Ber<eau, ,-ce sont les amusements joyeux, c'est la franche
gaiet6 qui pousse IU aussi, a l'ombre des platanes et
des marronniers n. Ce que M. Dagouassat ne dit pas,

c'est qu'il etait le boute-en-train de ces amusements,
le soutien le plus ferme de cette franche gaiete qui est
un des meilleurs elments de la bonne formation du
coeur. Son bon coeur le poussait a rendre service et
nous terminerons ce chapitre par Ie mot d'un domestique du Berceau qui vaut de longs pan6gyriques :
a Que de fois il m'a aide a porter l'eau au dortoir! >
disait avec attendrissement ce vieux serviteur qui venait d'apprendre sa mort.
CHaPITm

r11.
E

-

LE PETrI

ET LE GRAND SAMINAIRE

(1904-1907)

D'out vient que Victor Dagoussat, 6•lve de seconde,
ayant, semble-t-il, la vocation d'&tre enfant de. saint
Vincent, comme il le dira plus tard, n'a pas continu6
ses 6tudes au Berceau et est entri au grand s6minaire
au lieu de venir a Dax on a Paris ? Nous en avons dit
un mot dans le premier chapitre. II s'accusera plus
tard d'avoir craint les s6parations. ( VoilU ce qui me
faisait peur autrefois, lorsque j'6tais el6ve au Berceau; maintenant, la grace du bon Dieu m'a chang6
pas mal le caractere.,
Quoi qu'il en soit, le jeune Victor Dagouassat entrait en octobre 1904 au petit s6minaire d'Aire pour y
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faire sa rh6torique. Ses maitres et ses condisciples
s'accordent a dire qu'il fut un module de bon esprit,
d'amour du travail, de regularit4 et de gaiete. Les
succes vinrent couronner son labeur et, i la fin de
l'ann6e, il itait recu bachelier pour la premiere partie
latin-grec, i la facult6 de Bordeaux. Ce qu'il appelle
la q peau d'ane, ne 1'enorgueillit pas : a Merci de vos
bonnes prieres, &crit-il aux Filles de la Charit6 de
Sainte-Eulalie, a Bordeaux; c'est le bon Dieu, lui tout
seul, qui m'a emp&che d'etre coll; sans les chapelets
des soeurs de Sainte-Eulalie, je n'aurais pas 6t6 6tonn6
d'etre refuse. n
II a termin6 ses etudes secondaires -classiques; il
entre au grand seminaire; du Mas d'Aire ou est perch6
le petit s6minaire, it descend dans la vall6e oi I'Adour
longe le grand siminaire; c'est dans le grand parc qu'il
passera ses r6creations, c'est dans la belle chapelle
que vient de faire construire MgrDelannoy qu'il adressera & Dieu ses pribres ferventes; il a d'excellents professeurs dont quelques-uns auront bient6t une r6putation mondiale, comme M. le chanoine Lahitton, c6elbre
pas son livre sur la vocation.
jJ'entre au grand s6minaire avec d'excellentes
dispositions, ecrit-il Ie 26 avril i9o5; prie pour moi
tout de meme, demande au bon Dieu de faire de moi
un bon pr&tre, un pr6tre qui sache se d6vouer, se
donner tout entier ; la cause du Christ et de la France,
Ah! nous avons de quoi batailler ici dans notre pays;
le dimanche, j'etais dcoemr de ne voir plus prier; les
paysans ne savent plus ce qui se fait sur I'autel pendant la messe; c'est piti6 de voir ces jeunes gens de
mon age parler a l'eglise, bUiller, dormir; et pourtant,
ce sont de braves garcons, tres gentils avec moi; mais
ils sont A convertir. Comme je remercie le bon Dieu
de m'avoir choisi au milieu de tant d'autres, de m'avoir
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montr6 un ideal pour. lequel il me serait doux de
souffrir. n
La Providence va lui menager les occasions de cette
souffrance qu'il desire. Voici la separation des tglises
et de l'tat
qui est vot6e par les deux Chambres, promulguee par le prtsident de la R6publique.'Il ne fait
plus bon, matiriellement pailauc, d'etre pr&tre : plus
de traitement, plus de presbytire, plus d'eglise peutetre. Aussi on ne se g&ne pas a Pouy pour dire que
M. l'abbi Victor Dagonassat va quitter le m6tier de
cure qui ne rapporte plus rien; d'autant plus, dit-on,
c que, de notre village, il ne peut pas sortir de curC, c'est
,presque passe en proverbe. , M. l'abb, Dagouassat
proteste avec indignation : " L'on s'attend, i cause de
la separation, a me voir revenir d6froque. Eh! bien,
ils peuvent attendre; aujourd'hui qu'il faut souffrirpour le bon Dieu, c'est le beau temps pour etre pr&tre.
C'est beau de fairece qu'a fait Jesus; comme lui, nous
irons 'de par le monde pr&chant l'amour et la verit6 au
peuple qui souffre, parce qu'il vit de haine et de mensonge et s'il faut comme Jesus monter au Calvaire,
nous y monterons. n
L'annie se passe dans I'anxiet6; on se demande si
on ne va pas fermer le grand seminaire, c un des plus
beaux de France ,.
Danslecourantde 19o6, le nouvel ev&que, MgrTouz6,
un des quatorze consacres par le pape Pie X, vient
prendre la direction du diocese d'Aire et de Dax. Son

entr6e dans les principales villes est l'occasion de
belles manifestations. M. l'abbe Dagouassat decrit
dans ses lettres avec quel enthousiasme le nouvel eveque
est reuu A Dax, au Berceau, a Aire : , Dans cette dernitre ville, pendant plus d'une heure, j'ai suivi la voiture de Monseigneur; 1a, j'ai aval6 de la poussiere
et j'ai cri6 des: , Vive Monseigneur! si bien que
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je suis resti plusieurs jours sans pouvoir parler. ,
Pendant les vacances de 1906, I'horizon s'assombrit
de plus en plus; dans son village de Pouy, on, continue a dire qu'il ne persivirera pas, qu'il fera comme
les deux qui l'ont preced6 au Berceau : a Et moi, je
dis que non, je ne ferai pas comme les autres. Priez le
bon Dieu quand meme; j'en ai besoin; des fois, <a fait
peur d'etre pr&tre. n
On put rentrer cette ann6e & Aire; mais bient6t le
grand seminaire fut fermi, et, en attendant qu'on trouvat un autre local, les jeunes gens furent envoyes
dans leur famille. (( En quittant ma chere petite

chambre du grand seminaire; j'ai 6crit sur le mur:
a L'amour est plus fort que la haine.

Vous ne sauriez croire combien cette pensee me donne
du
coeur; on a beau nous hair, nous traquer, entasser
sur nous
les ruines de 1'Eglise de France comme pour nous
etoufer,
mais nous qui croyonsa l'amour, rien ne pourra
nous arreter,
lorsquejAous partirons de nouveau a la conquete
de. Pme
frangaise. C'est nous, les jeunes, qui sommes
les artisans de
PIavenir et cet avenir de la France sera ce que
nous le ferons.
Eh bien! si nous a~vons appris lamour A 1'ecole de
J4sus, nous
sentirons en nous la force de bitir cet ayenir,
malgrd tout ce
qui pourrait arriver. Ah! peut-etre des generations
entieres
d'ap6tres seront 4crasees avant le triomphe final,
mais A nous
sera la victoire, si nous le voulons fermement.
Vous voyez
que je n'ai pas peur; et puis, la souffrance
n'est pas du tout
un mal et enfin, comment ne pas esperer cobtre
toute esp&rance, lorsqu'on croit a 1'amour, lorsqu'on croit
a Jesus?

II retournera done au grand s6minaire 1a ofh i sera

constitu6 : a Tout ce qui se passe maintenant
est loin

d'6branler ma vocation; mes parents se gardent
bien
aussi de s'y opposer; M. le cur6 est toujours tres
bdn

pour moi; je ne parle pas du bon Dieu;
lui, il d6passe
toute mesure. ,
Le grand seminaire se rouvrit & Poyanne
: a C'est
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un vieux chateau, dit-il, qui fut achet6 par les J6suites,
lorsqu'ils furent expuls6s d'Espagne apres 1870; ils y
logeaient plus de trois cents novices jusqu'apres 1880.
II est si grand qu'une aile nous suffra amplement. ,
11 fait done ses adieux a Aire : a J'ai l'apprehension que jamais plus je ne remettrai les pieds dans
cette ville pour y finir mes 6tudes. ,
La persecution actuelle lui parait devoir 6tre plus
terrible et plus longue que celle de la Revolution et il
termine ses considerations par ces paroles prophetiques : t I1 est fort probable que, au milieu de cette
Spersecution, la banqueroute on la guerre ou les deux
ensemble vont tomber dessus. Enfin de quelque c6te
qu'on regarde, c'est la souffrance.,
C'est alors que, cherchant par oii pourrait venir le
salut de la France, il lui sembla que c'6tait par les
jeunes gens, par les diffirentes associations de jeunes
gens et, en particulier, par le Sillon. II etait en relation
avec un certain nombre d'entre eux, anciens ilkves du
college de Dax, du s6minaire du Berceau, de l'6cole
des Freres; leurs conversations, leurs lettres lui
plaisent; il les admire. II faut se rappeler que nous
sommes en 90o5-19o6; A cette 6poque, ecrit M. Dagouassat : »cPie X les a benis; le cardinal Lecot les a
encourag6s maintes fois. n Rien done n'arr&te l'enthousiasme et les espoirs de M. l'abb6 Dagouassat. Voici
quelques extraits de ses lettres qui peindront son ame
pendant cette periode :
Ces jeunes gens out donn6 leurs vies i une belle cause : ils
veulent rendre la France au Christ et cela en pratiquant
!'evangile de Jesus tous les jours et puis en usant de toute
leur influence pour amener les autres k pratiquer eux aussi
i'evangile. Ce o'est pas seulement a Bordeaux qu'il y a de ces
jeunes gens, mais aussi a Paris et dans toute ia France; en
tout, ils sopt peut-etre trente mille jeunes hommes pleins de
foi et d'enthousiasme. C'est un plaisir de les voir prier k
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Lourdes, de les entendre parler de l'amour du Christ dans les
reunions publiques, en face des socialistes et des anarchistes
attaques meme par les apaches, ils n'ont pas eu peur de verser
du sang pour Jdsus; aussi sans aucun doute ces jeunes gens
seuls, soutenus par la grace de Dieu, sauveront la France. Des
professeurs du Berceau m'oat fait connatire ce mouvement et
je dois vous avouer que si je n'avais eu devant les yeux
l'exemple de ces braves jeunesgens, ma pauvre vocation serait
bien chancelante, tandis que, maintenant, je passerais au travers du feu pour la suivre. C'est le Sillon qui me fait vivre.

Cependant, des voix discordantes se font entendre;
quelques ,evques tiennent en garde contre ce mouvement; des brochures sont imprimes pour et contre;
les professeurs de M. I'abbW Dagouassat prennent
position dans les rangs des adversaires; c'est une desillusion pour lui, c'est un d6senchantement; il ne voyait
d'espoir qu'en cela et voici que cet espoir s',vanouit;
la pauvre France est-elle condamn6e a p6rir? va-t-elle
devenir completement ath&e? C'est un souci pour son
ame d'ap6tre. Mais, avant tout, it est enfant d'obissance, fils soumis de I'Pglise, et, quand celle-ci condamnera le Sillon, il courbera Ta tete et il brilera ce
qu'il avait adore, remerciant le saint Pontife Pie X
d'avoir dit dans l'encyclique m&ue qui reprouve les
erreurs : ccNous aimons la vailante jeunesse enr6kle sous le drapean du Sillon et nous la croyons digne &
bien des 6gards d'eloge et d'adiairation. Nous aimoas
ses chefs en qui nous nous plaisons & reconnaitre des
ames 6lev6es, superieures aux passions vulgaires et
animbes du plus noble enthousiasme pour le bien. o
Voila tout a fait le portrait de M. Dagouassat.

Cependant des dotes lui viennent sur sa vocation. N'a-t-il pas abandonn6 le droit chemin en ne
suivant pas ses condisciples du Berceau? I 6crira, le
20 £fvrier 1916 : t Apres avoir quitti le Berceau, je
conmengais a latter pour ma vocation. Alors le diable
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-et le bon Dieu, sans doute aussi - m'en a fait voir
de dures; j'en avais besoin pour briser mon caractere,
car je n'etais pas monsieur commode, comme on dit i
Pouy. Je ne regrette rien de tout ce que j'ai endure. La
grace du bon Dieu m'a fait tenir bon et je suis arrive
enfin a la source des grandes joies. ))
Pour le moment, ce sont les tenebres : 4 Je n'etais
pas a ma place dans un grand s6minaire; ce milieu ne
satisfaisait pas mon ideal et j'en souffrais tellement
que j'ai failli y perdre la t&te. a
Sa cousine, Fille de la Charit6, lui parle de zele,
d'apostolat. Ces mots font vibrer son cceur de jeune
homme. Une mission a laquelle il assiste, lui fait dire:
SII me semble que ce serait la mon ideal. o
Sa sant6 est 6branl6e de ces heurts, de ces incertitudes: (Ma pauvre tete ne marche pas, comme je voudrais. Je suis bien content d'apprendre A souffrir. »
Dans une autre lettre, il dit :
Je souffre moi aussi, je suis malade aussi; ce n'est pas le
corps; qui se porte assez bien, quoique un peu affaibli par de
frequents saignements de nea; c'est le cerveau. La preparation

des exameas, le travail force de nuit I la lueur de mauvaises
lampes et aussi des souffrances morales m'ont ameai au point

quetoute etude, toute lecture parfois m'est impossible; il m'est
arrive mime de ne pouvoir dire mon chapelet et avec cela des

sortes dirritation, des crises nerveuses. Voila dejk une bonne
annie que j'ai commenc6 a sentir tout cela; mais j'ai marchi
toujourssans savoir A qui j'avais affaire et aujourd'hui, je suis
neurasthxnique en plein. C'est pourquoi M. le Sup&rieur

m'a permis de rester quelques jours chez moi au repos. Heureusement, que le service militaire arrive qui me gu6rira de
tout cela. Je ne me fais pas du tout de bile, an contraire, je
suis content que le boa Dieu me fasse souffrir, car, par moimeme, je ne sais pas me faire souffrir ou plut6f, je a'en ai pas
le courage.

C'est ainsi que s'acheve I'annie scolaire z90o :
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Dimanche prochain, 21 juillet, nous avons l'ordination et,
pour la premiere fois, je vais etre ordonneu on va me donner
la tonsure! C'est la marque qui dira a tout le monde que j'appartiens-au bon Dieu, c'est le premier 6chelon de 1'6chelle
qui me fera. monter jusqu'au sacerdoce.
Vous souvenez-vous que je suis tout a fait dans le meme cas
que P...? Lui aussi avait la tonsure et il partait an serl'ice...
pour y rester. Je me rappelle bien tous ces dttails, parce que
c'est lui qui m'a appris a servir la messe. Maisje crois que le
bon Dieu m'a donn6 une vocation un peu plus vraie que la
sienne; toutefois, son exemple reste toujours devant mes yeux
pour me dire ce que je ne dois pas faire.

II met sa vocation sous la protection de la sainte
Vierge :
Nous avons fait a pied les pelerinages de Buglose et de
Maylis. En revenant de Maylis, nous avons fait 12 kilometres
sous une pluie battantc qui n'a pas cessi une seconde; jamais,

la communautd n'a etd d'aussi bonne humeur.
Helas! cette bonne humeur va subir de rudes
assauts. Ses professeurs sont inquiets non de sa conduite qu'ils d6clarent excellente sous tous rapports
mais de sa sante, de ses tendances, de son temp&-ament ardent : J'ai quelquefois de la poudre dans le
sang n, ecrivait a cette ipoque M. Dagouassat; tout
cela rend les directeurs, perplexes, h6sitants. On se
demande si ce jeune abbe a v6ritablement la vocation, - l'idon6it6 ) pour etre appelM l~gitimement par
1',veque; enfin le conseil fut d'avis que M. Dagouassat
ne devait pas continuer ses 6tudes pour etre pr&tre.
II parait que cette decision ne fut prise qu'i une
tres faible majorit, et qu'elle souleva une veritable
tempte dans le grand s6minaire des qu'elle fut connue
des autres slininaristes.
Quoi' qu'il en soit de ces details, constatons que
M. Dagouassat n'a pas gard6 rancune aux directeurs.
de Poyanne et que d'autre part il atoujours eu l'estime
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de ses professeurs, de ses condisciples, des pr6tres
qui l'ont connu dans le diocese; aussi lorsqu'on apprit
sa mort, nul ne fut surpris de lire dans la Semaixe religieuse du diocese d'Aire et de Dax (bulletin officiel de
I'Mvech-), les lignes qui suivent :
Mort face ia 'ennemi. -A c6te de ces glorieux faits d'armes
accomplis par les membres de clerg., d'Aire et de Dax, nous
devons en signaler un autre qui, malheureusement, a codt6 la
vie a un jeune pretre de la Congregation de la Mission,
originaire dela paroisse de Saint-Vincent-de-Paul; nous youions parler de M. Dagouassat, ancien el6ve du petit et du
grand seminaire du diocese.
Nous nous faisons un devoir de reproduire lalettre ci-apresi
dont on a bien voulu nous adresser une copie. Elle nous
dispense d'entrer dans des details au sujet de la mort du
courageux officier qui, sous l'uniforme militaire, n'avait
garde d'oublier qu'il etait pretre avant tout.

Suit la lettre qui raconte les circonstances de sa
mort. La Semaine religieuse conclut ainsi :
C'est une perte sensible que la Congregation de la Mission
iprouve en la personne de M. Dagouassat; riches et abondantes itaient les moissons qu'il paraissait appel6 a recueillir
dans le champ do pere de famille; a une vive intelligence, il
unissait le coeur et le d6vouement d'un veritable ap6tre
qu'aucune fatigue n'ltait capable d'arreter. La divine Providence a juge le moment venu pour lui de jouir de l'inamissible paix et du repos eternel.
Nous prions les communautis du Berceau et de NotreDame du Pouy d'agr6er l'expression de nos sentiments de tres
respectueuse condol6ance.

CHAPITRE IV.

-

L: SERVICE MILITAIRE A TARBES

S(907-1909)

Ce fut une piriode bien douloureuse pour lui; aux
fatigues, aux tracasseries du service, A des souffrances

physiques aigues, s'ajoutait pour lui la grande souf-
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france morale de a'avoir plus l'idaal du sacerdoce

pour le soutenir. < J'Etais bien dsemparC, 6crira-t-il
plus tard; le bon Dieu m'a fait acheter et payer ma
vocation. Les deux ans de guerre m'ont parn moins

durs au point de vue fatigues physiques et morales. ,
II essaya de tromper sa douleur par une application
consciencieuse a ses nouveaux devoirs. Mais bient6t, il
tomba malade; voici comment il resume I'annie 9go8:
a Apris etre reste quarante-cinq jours a l'infirmerie,
j'ai 6t6 pris par le tourbillon de la caserne : travail,
fatigues, surmenage, manceuvres jusqu'en juillet. Les
galons m'apporterent de nouveaux soucis; puis ce
furent les grandes manoeuvres a la suite desquelles on
m'enferma au bureau, en face d'un travail 6reintant;

j'y suis rest6claquemnur

jusqu'au 25 janvier 1909.

S'il n'a pas le goCt du metier des armes, parce que
ce n'est pas sa vocation, parce qu'il n'y voit pas encore, comme il le verra dans la guerre, une noble fin
a remplir c<celle du Frangais qui d6fend sa patrie, du
chevalier qui protege les enfants et les femmes attaqu4s par les taubes, du crois6 qui lutte pour le droit et
la justice ,)(ces expressions reviendront souvent dans
sa correspondance), du moins il commence A s'affectionner a son canon, a son 75. Nous verrons plus tard
combien cette affection a grandi et est devenue presque
un culte. Pour le moment, c'est seulement I'amour de
l'ouvrier pour son instrument. Son premier coup de
canon ne s'effacera pas de sa m6moire, et le 4 septembre 1916 il ecrit :
11 y a kuit ans ce matin que ma pibce de 75 a tir6 devant
moi son premier coup de canon; j'Otais alors nouveau brigadier et les manoeuvres se faisaient entre Betharam, Oloron et
Orthez. II se trouvait que ce 14 septembre 6tait le grand jour
du pelerinage des Bearnais et je logeais mes chevaux dans la
cour du college. Je me souviensavec quelled Iicatesse je fus
soigne par ces bons professeurs.
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L'6motion de ce premier coup de canon tire k blanc contre
des troupes qui n'avaient pour nous aucune haine, au contraire, tout cela me faisait sourire ce soir que les obus donnent sur toute la ligne comme jamais ils n'ont &clati encore
en Mac6doine. *

Tels sont les faits les plus saillants de son service
militaire. On se souvient encore a Tarbes de ce jeune
artilleur, grand, la figure expressive, bien pris dans sa
taille ilancie, ayant grand air sous I'uniforme, beau
soldat, a la fois gai et skrieux, souriant et courageux,
qui, un jour, en pleine ville, se jeta a la tete d'un

cheval emballi dont la course pricipitee menacait de
causer de graves accidents.
Mais que devenait son ame et sa vocation au milieu
des ennuis du service militaire? , Le bon Dieu placa
aupris de moi des consolateurs, des conseillers, de
chaudes amities, de pr6cieuses sympathies. Grace a
tout cela le dcouragement ne vint pas. ,
Mais.il s'agissait d'orienter sa vie; suivant son habitude, il se tourna vers Marie; Tarbes n'est pas loin de
Lourdes; il s'y rend friquemment. " Je connais les
bons coins de la grotte et de labasilique et du rosaire
et du calvaire, dira-t-il en juin 1916, car j'ai fait mon
service tout a c6t. n II en parlera avec amour dans
la notice qu'il ecrivit plus tard d'un jeune pretre de
la Mission qui avait 6tt guCri a Lourdes; on sent qu'il
parle de ce qu'il.connait et de ce qu'il aime : (cI a vu
-ces malades des piscines et de la procession du saint
Sacrement, il. a surtout contempl la blanche statue de
la Vierge, il a entendu la voix des foules, voix qui
supplient devant la grotte, voix des miracul6s qui
acclament Marie, voix enthousiastes qui chantent le
Magnificat alors que les brancardiers font la chaine
autour des malades qui se l1vent de leurs civibres,
louanges grandioses qui retentissent dans le calme des
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vallies pyriniennes.
C'est done & Notre-Dame de
C
Lourdes que le brigadier Victor Dagouassat se recommande d'abord.
Puis, suivant son habitude, il a recours aux prieres
de ceux a qui il 6crit, en des termes qui ne sentent pas
le convenu et qui dinotent Ia conviction. A Je vous
demande de bien prier pour moi, car j'en ai specialemenit besoin. )
Enfin il mene la vie chretienne avec toute 1'energie
du plus fervent s6minariste. Le v6n6rable superieur du
grand s6minaire de Tarbes, M. Laurence, donne A cet
6gard les t6moignages les plus prBcis:
-M. Dagouassat venait regulibrement chaque soir au grand
siminaire, y faisait sa lecture spirituelle et sa visite
an saint Sacrement. Chaque semaine il se presentait
pour la confession et, le dimanche, lorsgue les necessit6s du service 1'avaient retenu au quartier, il venait
demander la sainte communion a midi et m6me a une
heure de l'apris-midi. Cela n'a pas 6t6 un cas isold,
mais s'est prksent6 plusieurs fois. * On jugera par la
de l'impression que produisait ce jeune soldat, de
grande allure, qui avait des idees et qui savait les
exprimer, qui se montrait 6difiant jusque dans la vie
de caserne oi il est hilas! si facile de se reltcher.
Cette impression se resume dans ce mot pittoresque
d'un s6minariste de Tarbes, alors brillant 6l1ve an
seminaire et entr6 depuis dans la Compagnie de J6sus.
- Que pensez-vousde M. Dagouassat ?.lui demandait
un jour M. Laurence, le superieur; est-il a pue pros
de votre force? - M. Dagouassat,! ripliqua le skminariste avec vivacit6, il me d6passe de cent piques. )
M. Dagouassat etait done bien pr6par6 a entendre
l'appel de Dieu qui allait lui 6tre manifest6 par son
saint directeur : II me pousse vers saint Vincent a
disait I'ancien elive du Berceau; mais saint Vincent on
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plut6t ceux qui le representaient sur terre allaient-ils
I'accepter? Son cas 6tait embarrassant. On lui dit de
r6flichir, de ne pas se presser. Plus il reflichissait,
plus il reconnaissait la main de Dieu en tout ce qui
s'6tait passe jusqu'ici : ( Je n'aurais peut-etre jamais eu
le courage de partir de ma propre volonte, pour aller
U1oit je voyais mon ideal et mon bonheur; alors le bon
Dieu emploie les grands moyens. n Dans une autre
lettre il ripete la meme chose : t Le bon Dieu a voulu
me faire expier et m'attirer a saint Vincent; car peutetre n'aurais-je pas eu assez de volont6 pour y venir
tout seul. ) Aussi a-t-il soin d'ajouter : a Priez saint
Vincent pour qu'il me rende capable de me s6parer
completement de ma famille et d'etre un des humbles
ap6tres du Maitre; priez pour ma mere et mon
pere. ,y
A cette 6poque une de ses parentes, qu'il regardait •
comme une sainte et qui se priparait a partir pour la
Chine, vint k mourir; ce fut un coup pour lui; ils
avaient convenu autrefois qu'ils prieraient 1'un pour
l'autre chaque vendredi; la derniere fois qu'elle 'avait
vu avant d'entrer au couvent, elle lui avait dit: c Au revoir au ciel'! M. Dagouassat attribue a ses prieres et a
celles d'autres ames le courage qu'il se sent de faire
toutes les separations : c Le Maitre 1'a retiree a lui, dit-il
parlant de sa cousine; peut-etre me fera-t-il partir
sa place (en Chine). Prie bien pour moi & cette intention. Si cela pouvait &tre! ) Pendant ce temps les sup6rieurs de Saint-Lazare prenaient des informations. Ils
reconnurent que si M. Dagouassat etait ardent, il 6tait
aussi sbrieux; ils acquirent la conviction que le fond
6tait d'une solidit6 & toute 6preuve et que, bien
endigu6, ce torrent de jeunesse pouvait faire de grandes
choses; d'autre part, tous les t6moignages 6taient
favorables; enfin le service militaire avait r6tabli sa
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sante. On se resolut done a l'admettre, apris avoir de
mandi les autorisations voulues.
4,Tout seal, ecrit M. Dagouassat, je ne serais jamais
arrive a Saint-Lazare. Mais le bon Dieu m'a donn6 Ie
bon M. Serpette qui a tout fait, abattu toutes les difficultis, avec l'aide du bon Dieu naturellemeat. Je ne
crie pas au miracle, mais presque- Encore une fois,
aidez-moi a remercier le bon Dieu et tons ceux qui
m'ont aid6 de leurs prieres, a
On songea d'abord a envoyer M. Dagouassat faire
son s6minaire interne a Barcelone chez nos confreres
espagnols; mais voici que le bon P. Fiat vient an Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul; il voit M. Dagouassat; il est satisfait de sa tenue, de ses r6ponses; il
entend les appreciations des professeurs du Berceau
et il d6cide que le seminaire interne se fera a Paris.
. Cette fois, c'est pour de bon, ecrit M. Dagouassat, le 23 novembre 1909; j'espire arriver a Paris,
95, rue de Sevres, vendredi matin. Mettons-nous a
genoux pour remercier le bon Dieu; c'est Lui qui a tout
fait. n

CHAPITrE V.-

PARIS. LA MAISON-MtUr. LE SEMINAIRE INTERNE
(1909-19»g)

Le a6 novembre g9og, M. Victor Dagouassat arrivait
A Paris pour commencer son s6minaire interne. II le
fit serieusement et joyeusement.
Sirieusement, il en prit toutes les obligations. Voici
le t6moignage que porte sur lui un de ses freres du
seminaire: " Notre cher fr&re Dagouassat m'est toujours
apparu comme un seminariste srieux, ayant & cceur de
se faire un temperament de missionnaire sur le modble de saint Vincent. II fut toujours consciencieux
dans I'accomplissement des rggles du seminaire. Son
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application aux exercices de pieti et aux travaux im.pos6s dbnotait un homme de devoir.
4 II me semble que notre cher frere Dagouassat
s'exerqa surtout a la pratique de I'humilit6. Dans bien
des circonstances, on pouvait deviner les efforts qu'il
faisait pour renoncer . son propre jugement, ce qui
devait lui cotter beaucoup, car il s'etait fait des convictions sur bien des points et I'on comprend qu'il
avait a ccrur de les defendre. Cependant, son amour
de 1'humilite l'invitait a la moderation dans la discussion et a Ia r6flexion propre a le faire changer d'opinion.
( Notre cherifrire Dagouassat itaitfoncierement bon,
d'une bont6 faite de d6vouement. Il consolait ceux de
ses freres qu'il voyait dans la peine. De jeunes seminaristes etrangers 6tant venus, il 6tait le plus empressi

a la tiche ingrate de les initier a notre langue et a nos
usages. )
Le -directeur du seminaire interne porte sur lui la

meme appreciation. 11 loue a sa pi6ti, sa regularit6,
son application, son caractire g6nereux, devoue,
expansif a. C'est qu'en effet si notre cher frere Dagouassat fut un sCminariste serieux, ii ne fut pas un

seminariste triste. Comme il le dit a cette 6poque,
A les Dagouassat n'ont pas I'humeur chagrine n. De

plus le bon Dieu, pour le dCdommager des peines par
lesquelles il venait de passer, prit soin encore de le
combler de consolations spirituelles qui vinrent s'ajouter a son temperament joyeux.
Un mois apres sa reception, il ecrit:
Je ne vous envoie qu'une lettre toute petite, tres courte;
mais croyez qu'elle pese plus qu'elle n'en a Pair. Elle est si
lourde de bonheur, d'affection et de joie qu'il ne faudra pas
vous 6tonner si la poste la surtaxe de quatre sous ou de huit
50US.
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Je ne m'ennuie pas, je suis heureux, heureux, heureux...
Mon bonheur a commence surtout dans la chapelle de la rue
du Bac, le jour de la fete de la Medaille miraculeuse, pendant la grand'messe chantie par Mgr I'archeveque. Devant
cet autre 4 Lourdes n que je voyais pour la premiere fois, j'ai
ete vivement impressionn6 et j'ai senti naitre en moi une
forte devotion pour la Vierge des seurs-de charite; quelle
grace que celle-l•, pour un fils de saint Vincent ... Et mon
bonheur se continue; m6me je suis trop heureux; aucune
souffrance, ni.du c6t6 de la sante, ni du c86t de mes superieurs et de mes freres, rien, rien.

Le 9 mai 191o, il est A Gentilly, maison de campagne, et il ecrit :
Vous voyez qu'on nous gate au siminaire; nous sommes
ddja presque (pas tout a fait) au troisieme ciel et voilk qu'on
veut nous refaire des poumons et des muscles avec le bon air
de Gentilly. J'avais eu mal au cceur a la Maison-Mere en
voyant les arbres rabougris, noircis, les feuilles sales comme
si on les avait trainees dans la boue. Et ici, j'ai en le bonheur
de voir du vert bien vert, des arbres qui mettent des fenilles
neuves et aussi des pins gros comme mon doigt. (Qui sait si
je ne les resinerai pas avant de m'envoler?)

Son corps est en harmonie avec son Ame et il se
porte tres bien, trop bien, dit-il.
Beaucoup de saintes et de saints, saint Vincent tout le premier, out eu des maladies toute lear vie. Helas! il n'en est pas
de meme pour moi; figurez-vous que jamais je n'ai le bonheur
d'etre malade. C'est a desesperer de tout! Et pourtant un
vieux proverbe du seminaire dit qu'on n'est pas bon seminariste si Pon n'a pas passe trois mois a ' infirmerie, et c'est
tout jute si j'y suis restd quelques minutes.

La vie d'un s6minariste n'offre pas de faits bien
saillants. De plus, la rarete de ses lettres ne nous permet pas de reconstituer les 6venements principaux de
la Maison-Mire et de Paris a cette 6poque.
II n'a rien vu des grandes inondations de janvier
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igio, a d'ailleurs, au s6minaire, nous ne savons pas
grand'chose o.
11 n'a meme pas assistA aux funerailles de la Mere
Kieffer, car le siminaire n'a pu y prendre part, faute
de place. II rapporte seulement qu'il a 6t6 tres touch6
de la notice de la Mere Kieffer et que cela lui a fait
aimer davantage la communaut6.
II s'etend un peu sur deux pelerinages qui l'ont impressionne : celui de Sainte-Genevieve a Nanterre;
celui de Notre-Dame de Chartres.
II fut oblige pendant son s6minaire de faire une
p6riode de vingt-trois jours a la caserne; ce qui lui
procura le bonheur de trois visites a Lourdes, mais ce
qui retarda 1'6mission de ses vceux.
II prononca ces derniers le 3 janvier 1912; il avait
choisi ce jour, parce que saint Vincent avait une devotion sp6ciale pour sainte Genevieve, modele, d'apris
lui, des Filles de la Charit6, patronne de Paris, une
des grandes saintes francaises et aussi, peut-ktre sur-

tout, parce que sa cousine, Fille de la Charit6, avec
laquelle il dtait et sera en correspondance suivie, s'appelait soeur Genevieve.
Nous profitons de I'occasion pour remercier cette
seur d'avoir mis a notre disposition la pr6cieuse
correspondance i I'aide de laquelle nous 6crivons cette
notice.
CHAPITRE VI
PARIS. LA MAISON-MRLE. LES iTUDES. LE SACERDOCE
(1911-1914)

Notre cher frere Dagouassat avait fait deux ann6es
de philosophie au grand s6minaire d'Aire et de
Poyanne, il entra done en theologie apres son s6minaire.
Ce qu'il fut pendant ces trois ann6es de preparation
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au sacerdoce, M. Pamir, directeur des 6tudiants pendant cette periode, a bien voulu nous le dire :,
J'ai garde le plus suave souvenir de l'ensemble de sa belle
vie d'etudiant. Je Ft'crivais rdcemment quelqu'un. Je regarde
M. Dagouassat comme letypele plus parfait que j'aie rencontre de l'itudiant de la Mission. Homnme de devoir et de regle,
toujours respectueux des Superieurs et toujoursfidele tleurs
recommandations. Homme de devouement joyeux et bon
enfant i l'Pgard de tous ses freres, toujours pret a rendre service, h se charger de quelque besogne. Son bon rire franc,
ses joyeuses reparties, ses aimables taquineries mettaient
geanralement en joie, dans les recrations, les groupes de
promeneurs doet il devenait tout natureUemeat I'ame et le
boute-en-train.
Sa piet6 etait profonde et solide; son travail etait constant
et serieux: ses aspirations d'avenir, et meme dejh ses premiersessaisde 2le, etaient tout surnaturels, tout apostoliques,
avec parfois use petite pointe d'idialisme et d'eathoasiasme
qui a'avait pourtant rien d'irr6fl6chi ai de pueril at provenait uniquement de la bont6 de son ame qui ne croyait pas
volontiers au mal chez les autres.
Nos sceurs du Cherche-Midi pourront vous dire le serieux
surnaturel avec lequel il faisait le cat6chisme aux petites
filles. De tout coeur aussi ii se donnait a la mission des
pauvres, et c'4tait toujouus avec entrain qu'il pretait son concours pour la culture du i coin de terre , de Gentilly.
Une de mes joies, a Saint-Lazare, 4tait de le nommer ange
des pretres retraitants de laville. Avec lui j'tais toujours stir
que ces Messieurs seraient agriablement distraits et difiAs
en meme temps que discrtement laiss4s dans l'ignorancc de
ce qu'ils n'avaient pas A connaitre de notre vie.

A ce tmioignage trbs antorisi de M. Pamir, joignons
quelques extraits des lettres de notre cher frere
Dagouassat.
11 semble que les tadeslui aiest demande beaucoup
de travail; il pale toujours de ses exameas conuae de
quelque chose de difficile: a Je viens de passer ua
r4de examen (i6 fevrier 1912). Je viens de finir ua
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long et p6nible examen (9 juillet 1912). On vient de
m'pplucher consciencieusement ce matin et ce soir; me
voil done tranquille du c6ti des 6tudes (7 juillet 1913).
Les etudes ont repris ily a.un mois et vous ne sauriez
croire combien nous sommes encombr6s. Sartout
lorsqu'on sent approcher le sacerdoce, on est surpris
de sa misere, de son ignorance (7 novembre 1912).
Je suis en train de farcir ma pauvre tete de (c dis-

tinguo ,, et de . nego et amplius , en vue d'une these
assez prochaine qui me donne des transes. Pauvre
latiniti de seconde... (c'est a son ancien professeur de
cette classe qu'il s'adresse), heureusement que voas
ne serez pas la! c'est alors qu'il y aura de la prose. ,
Un autre jour, il 6crit: (t Une malheureuse these de
dogme oi j'ai pas mal pataug6 bier soir m'a empech6
de vous r6pondre inmmidiatement. z
Si son intelligence 6tait lente, son travail etaitardent.
Ilallait p6niblement, mais sfrement. Pour les sermons
il est plus i son aise, m&me lorsqu'ii faut pr&cher an
rifectoire pendant que les couteaux s'abattent et que
les fourchettes se livent. 11 troave aussi le temps de
s'occuper de divers travaux littiraires en usage aux
tudes. 11 participait effectivement aax petites con-

ferences qui avaient lies les jours de cong6; il fut
an des principaux radactenrs du Souvenir, petite revue
des tudiants de la Maison-Mire; il s'adonnait avec
plaisir a cat6chisme des paaures qui fr6quentent le
fourneau du numero 97. UI ne se fait pas illusion sur
ce qu'ils sont, mais il les aime en Dieu : ( Savez-vous
comment ma seur N... appelle les pauvres dont nous
nous occupons? c Ce ( sont des gouapes! » Et s'ils

n'taient que cela, ce serait tris beau. Vous prierez
done un pen pour la riussite de notre catechisme et de
notre mission qui se terminera le dimanche de la Pas. 7 avril 1912, ii rend compte de la mission:
sion, Le
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Pendant huit jours on leur prechait deux petits sermons
a une heure de l'apres-midi. Malgrd l'exiguitf de notre salle
il y avait chaque fois plus de cent malheureux, et le dernier
jour, pres de trois cents. Mais quelle misere! Jamaisje n'avais
vu de Bohemiens - de ceux qui passent au Tuc - aussi mal
habill•s. Et beaucoup n'avaient pas de logement. Naturellement ces pauvres gens n'etaient pas des Parisiens, mais des
provinciaux qui venaient a Paris pour faire fortune. Is
avaient eu la mauvaise fortune de tomber malades ou avaient
gaspille leurs economies et alors une fois sur le pave, c'est
bien difficile de se relever. Le dimanche qui a cl6ture notre
petite mission, nous avions cent soixante pauvres a la messe
de communion dans notre salle transformee en chapelle; car
dans leur accoutrement jamais ces malheureux n'auraient osi
mettre le pied dans une 6glise et surtout y aller communier.
Comme resolution de mission, on tachait de les engager h

revenir au pays.
Pendant les vacances a Gentilly, il fait aussi le
cat6chisme : (t Je vous quitte pour apprendre le
, Notre Pere,, h de pauvres enfants a qui nous donnons des choux par nous plant4s ainsi que des navets,
oignons, pommes de terre, etc. Quelle ignorance! vous
n'en avez pas une id6e et avec cela mal habills, la
figure malpropre; sirement il y a dans le tas quelques
apaches en herbe qui oublieront bien vite nos lemons.
La derniire ann6e de thoologie, il fait le catechisme aux petites filles de Cherche-Midi, t ce qui medemande une bonne pr6paration ", dit-il dans une
lettre, et, dans une autre, il demande le secours des
prieres parce que ( en sus de mon travail ordinaire
deji si lourd, je dois faire le cat6chisme de perseverance a vingt-sept petites filles d'un ouvroir voisin,
une fois par semaine n.
Independamment de ces travaux, il s'est aussi
charg6 de la notice d'un jeune missionnaire, mort en
Chine quatre semaines apres son ordination et qu'il a
connu a la Maison-Mere. La notice est intitul6e: t St-
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sum corda, Charles Rambaud, Pr&tre de la Mission,
1886-1912. " Voici comment le Pere Fiat caracterise

le genre de cet opuscule. a Au lieu d'une notice'
proprement dite qui vous devenait fort difficile, vous
avez cru devoir vous borner A recueillir de ses 6crits
les passages qui d6peignent le mieux son Ame, en les
classant sous quelques titres bien choisis qui forment
comme la charpente de votre 6difice; vous lui faites
dire ainsi A lui-meme ce qu'il 6tait, ce qu'il pensait, ce
qu'il aimait. ) Le bon Pere Fiat se r6jouissait de
cette notice et en b6nissait l'auteur avec la tendresse
d'un p.re, car, disait-il: ( Les exemples entrainent plus
suavement et plus efficacement que les discours les
Puisse cette b6n6diction s'6tendre
plus enfiamm6s.
A la notice que notis 6crivons et lui faire produire les
uilmes fruits de grice!
Les titres bien choisis dont parle le Pere Fiat sont:
v<Amour de I'Immacul6e ,,((Amour de saint Vincent ,,
1 Amour de Notre-Seigneur n, et voici comment
M. Dagouassat presente cette division:
Le cadre nous est sugg6r6 par cette formule de saint Paul:
II nous faut bdtir un temple au Seigneur, dit 1'Ap6tre en
parlant du grand travail de sanctification chr6tienne. Or, i
mesure que 1'6criture claire, dlegante de notre cher disparu
passait sous nos regards, nous voyions grandir ce temple
qu'edifiarent ses efforts et nous avions l'impression de p6nitrer dans certaines iglises du moyen age, que rendent si accueillantes le soujrire de Notre-Dame, les reliques du patron
vinerd, et que remplit la presence du Dieu de 1'Eucharistie.
Les trois grands amours de notre ami ne forment-i!s pas
comme les trois nefs du mime sanctuaire? Pourquoi ne pas
les adopter comme les trois divisions naturelles de sa breve
notice? Elles ne briseront pas l'unit6 de son ame, de meme
que les rangdes de colonnes ne partagent nos 6glises que
pour largir leur enceinte et contenir un plus grand nombre
de fiddles.
Surstm cordal Telle est la devise qui termine les plus
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belles lettres de M. Rambaud; il en a fait la marque de ses
efforts constructeurs; cette grande pensee domine sa vie,
tout comme les fleches des clochers surmontent les cathidrales bities aux ages de foi , pour porter 'hommage de la
terre plus pris de Dieu ".
Elle terminera aussi ces modestes pages:
Sursum Corda per Caritatem et Crucem En haut les cceurs
par 1'Amour et par la Croix
i* mai x913, en la ftte de I'Ascension.

Nous avons lu cette biographie avec plaisir et edification et il nous a sembl que le cadre annonce 6tait
bien rempli et que les actions et les sentences ktaient
bien group6es. Le troisiime chapitre, en particulier,
est un beau diveloppement decette penseede M. Charles
Rambaud: W Je voudrais vivre une messe. Les saints
vceux y seraient .1'offertoire; Pordination serait la
consecration qui fait de nous d'autres christs; enfin
nous arriverions a la communion iternelle du ciel par
la mort, la mort du Missionnaire... ou plut6t par la
mort du martyr, comme le bienheureux Perboyre, sur
une croix.

-

II y avait de grands contrastes entre ces deux ames;
ce n'6tait pas le meme temperament; aussi M. Dagouassat a eu soin de remarquer que M. Rambaud p6cha
peut-etre par exces de reserve, que f'action exterieure
qu'il aurait pu avoir sur son milieu en fut diminune et
qu'un certain isolement se fit autour de lui par suite de
cette dilicatesse exag6r e. On peut dire que M. Dagorassat ne tomba jamais dans ce defaut; il attirait
les ames, loin de les tenir i distance,'et, par l~, il fit un
bien immense, car en m6me temps il savait garder,
quand il y avait lieu, la reserve qui convient, qui 6difie,
qui ouvre les cours.
Au milieu de ses 6tudes et de ses travaux, notre
cher frtre Dagouassat ne perd pas li joie qui lui est
naturelle. c Pour moi, c'est toujours la m&me chose,
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6crit-il le 16 f6vrier 1912; beaucoup de joie. , Mais
c'est une joie surnaturelle : ( Etre aime par le cceur
tres pur, immens4ment tendre et heureux de pardonner,
-par Ie coeur tout-puissant de Jesus! Et il nous est permis A notre tour de lui donner nos ames et nos vies et
de nous jeter dans ses bras, tous les jours, chaque fois
que nous le voulons. Que nous sommes heureux! ,
u Une de mes joies dans mes travaux et mes prieres,
dit-il ailleurs, c'est la pensee que rien n'est perdu de
tous les petits riens que je fais : petits ennuis, petits
efforts, petites oraisons, petits devoirs; le bon Dieu
prend tout cela, le change en graces qui s'en vont au
loin donner force, joie' consolation a ceux qui me sont
chers ou aux ames qui souffrent. n
Ce qui le r6jouit encore, c'est d'etre chantre a Ia
rue du Bac; non pas qu'il ait I'occasion de se faire
admirer, car il avoue qu'il n'a pas encore reussi a
mettre sa voix en unisson avec celle des soeurs, mais
il a la joie inestimable de prier dans la chapelle oi est
apparue la Vierge puissante. I1 6crira plus tard de
Macedoine, en 1916, a une de ses parentes qui se destinait a entreran s6minaire : c Je te souhaite d'aimer
autant que je 1'aime la douce et blanche chapelle ou
la sainte Vierge est venue. ,
Apres la chapelle de la rue du Bac, c'est Montmartre
qui semble avoir ses preferences. a Que c'est done beau
et comme on aime encore le bon Maitre. II fait bon
dans cette basilique dont toutes les pierres chantent
la penitence et la r6surrection de la France. )
La figure rayonnante de bont6 du P. Fiat a gagne
son coeur et il 6prouve pour ce saint vieillard une
vendration profonde et une affection filiale. II d6crit
avec joie toutes les f&tes que 1'on fait en son honneur :
le 12 septembre 1913, il parle du trente-cinquieme
aniveisaire de 1'election du Tres Honor6 Pere, des
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chants, des illuminations, des fleurs. « C'est nous autres
les ;tudiants qui avons fait presque tous les frais de
la fete, dit-il; le lendemain, le bon Pere qui 6tait reste
avec nous a Gentilly nous disait en sa langue originale : " C'Rtait succulent. ,
II ne manque pas de raconter tout au long la grande
fete de famille du 14 f6vrier 1914, lorsque le P. Fiat
atteignit les annies de genaralat de saint Vincent.
Notre Tres Honore Pere a 6et

trbs touche de l'affection que

ses enfants lui ont timoignee. La grand'messe de huit heures
a 6t€ splendide; c'dtait une grande priire des deux communautis r6unies; notre chapelle paraissait toute blanche avec
son grand tapis de roses, nos surplis, les cornettes et les petits
bonnets. A 1'autel brillaient quelques cadeaux offerts a notre
bon Pere:.calice et ciboire d'or venant de la ruedu Bac, dix
grand lis de bronze donn6s par les sceurs servantes de Paris,
precieux linges d'autel offerts par le Souverain Pontife, etc.
Le soir, il y avait salut la Maison-MWre de la rue du Bac;
j'ai pu y assister comme sous-diacre. A cause des amdnagements qu'on est en train defaire . la chapelle, la ceirmonie
cut lieu a la salle des retraites. AprBs le salut qui fut tres beau,
notre Tres Honore Pere se tourna yers l'assistance pour dire
son merci reconnaissant. C'itait simple, paternel, digne de
saint Vincent.

Son estime pour les Filles de la Charit6 va croissant.
II kcrit le 7 novembre 1912 : a Tout . l'heure, j'entendais une belle pensee du bienheureux Perboyre :il
esperait monter au ciel, pouss6 par les prieres des
Filles de la Charit6. De mon c6t6, je 1'ai toujours
t
mais jamais je n'ai su si bien le dire.
pensr,
L'enterrentent de notre bonne Mere Mauche m'a
U
fort touch6, c',tait splendide. Le lendemain, on vit
passer l'enterrement d'un gineral avec la troupe qui
rendait les honneurs, mais les gens disaient : * (a ne
a vaut pas celai d'hier. n
A Montmartre, il aime a contempler un des bas-re-
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liefs de I'autel de saint Vincent oi I'on voit u notre
v6nerable Mere et ses bonnes filles qu'entourent de
petits enfants ».
Un jour, il apprend que huit smurs sont parties
pour les Balkans avec deux confreres. A-t-il un vague
pressentiment qu'il ira par IA, lui aussi? C'est peu probable, car deji Madagascar fait I'objet de ses r&ves;
mais il salue ces sceurs avec admiration et il espere
qu'elles vont gu&rir des ames aussi bien que des corps,
( servir peut-etre grandement la cause catholique
aupr.s de ces nations schismatiques depuis si longtemps s6parbes de l'1glise de Rome ,.
Sa correspondance a Ie charme de rappeler les principaux evenements de la Maison-Mere; elle en est
comme le journal. Nous ne pouvons tout citer. Don-

nons encore ce qu'il 6crit, le 28 avril r193, an sujet
des fetes en I'honneur d'Ozanam.
Vous devez savoir que le 6lgat du pape, le cardinal Vannutelli est notre h6te... 1 est tres aimable, tres sympathique et
enthousiasmE de l'accueil qu'il resoit en France. Ce matin,
il a dit la sainte messe a la chapelle de la rue du Bac et j'ai
cu le bonheur d'etre du nombre des servants - porte-mitre,
car il est tres grand, encore plus que moi. - Ensuite, j'ai vu
qu'il recevait toute la communaut6 dans la salle des retraites
oh I'on avait dresse un immense tr6ne en velours rouge. Ce
midi, a notre table, il sera accompagne du cardinal Amette et
du Conseil des conferences de Saint-Vincent-de-Paul.
Que notre bienheureux Pare dolt etre content du haut dd
paradis I Et Ozanam aussi.

M. Dagouassat avait recu la tonsure au grand s6mi-

- naire de Poyanne et, malgr6 les obstacles presque insurmontables qui s'opposerent a sa vocation le lendemain de son entree dans la clericature, il etait reste
fidle a son Dominus pars hereditatismeae et calicismei.
I1 rebut les ordres mineurs le 14 juillet 1912, des
mains de Mgr Algeyer. <(Aidez-moi a me preparer a
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monter toujours plus pros de Dieu, parce que c'est si
grand que d'etre pretre. ,
11 fit le pas du sous-diaconat le i3 juillet 1913. II
ecrivait la veille de l'ordination :Tous mes condisciples sont dejt loin. Quant a moi, je vais
etre heureux, aprbs maintes tribulations, d'empoigner mon
breviaire. Cette fois, (a y est. Il est 1Pa portte de la main et,
avec la grace de Dieu, on ne me l'enlbvera pas.
On reconnait a ce langage inergique l'ardeur d'une
ame dbsireuse d'etre tout & Dieu. II semble que toutes
les apprthensions qu'on lui avait manifestoes maintes
fois a Pouy et ailleurs remontent dans sa m6moire; il
se dresse alors avec la noble fiert6 d'un chevalier qui
prend ses armes et il dbfie, a l'imitation de saint Paul,
toute cr6ature de le s6parer de Dieu.
Le plus content de tout cela, c'est encore... devinez!
M. l'abbi Duboscq (cure de Pouy) qui vient me faire le grand
honneur d'assister a l'ordination. II a eu tant de d6boires
avec ses proteges, ii s'est fait tant de mauvais sang a mon
sujet qu'il veut se payer le plaisir de me voir franchir la
barriere au dela de laquelle on ne peut plus faire demi-tour.
Ce breviaire qu'il avait eampoign4 avec tant d'6nergie et qui ne devait plus Ie quitter, la guerre allait,
semble-t-il, le lui enlever; mais il tiendra bon et nous
voyons dans ses lettres, soit en Lorraine, soit en Mac&doine, que son br6viaire est toujours son compagnon
fiddle et qu'il le recite, sinon tous les jours, ce qui lai
est materiellement impossible, du moins chaque fois
qu'il le peut.
II fut ordonn6 diacre le 20 decembre 1913, par
Mgr de Courmont, 6veque spiritin. II icrira deux ans
plus tard a un jeune diacre : a L'6vangile I chanter,
le ciboire sorti respectueusement du tabernacle, l'ostensoir port6 sur le Thabor, I'encens prksent6 a tous
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nos freres... c'est sublime tout cela. Lorsque nous
allions ensemble . la communaute, j'admirais votre
precision pour les cer6monies; cela d6notait un grand
amour et vous avez raison; d'ailleurs, on est si heureux de faire ainsi plaisir et honneur au bon Maitre.
De plus, tres rares dans nos vies errantes de missionnaires sont les ann6es oft nous pouvons pleinement
jouir des belles c6ermonies scrupuleusement liturgiques. VoilA peut-trele plus beau souvenir emport6
de la Maison-Mjre. »
Sa preparation au sacerdoce fut serieuse. On parlait un moment d'une quatrieme annee de thoologie; il
ne s'en effraye pas; ( on pourra mieux se disposer ),
6crit-il. Mais le Pape dispensa de cette quatrieme
ann6e et notre cher frire Dagouassat se pr6para a
recevoir lapratrise pour le mois de juillet 1914. Comme
il le rappellera plus tard, le mois de Marie et le mois
<du Sacrb-Coeur furent sa pr6paration prochaine au
grand jour. Marie l'avait toujours soutenu et dirig6 :
Que ce fit Notre-Dame de Buglose, Notre-Dame de
Lourdes ou Notre-Dame de la Medaille miraculeuse,
il n'avait cess, de lui confier la reussite de ses aspirations d'enfant et de jeune homme. Le Sacr6-Cceur, il
avait commencet
le connaitre et a I'aimer dans ces
reunions mensuelles de 1'archiconfr6rie de la Garde
d'honneur oii le bon P. Serpette r6unissait ses enfants
dans la maison d'e saint Vincent pour leur parler de
Iamour de Jesus-Christ; cet amour avait grandi avec
les difficult6s; il 6tait de ceux qui aiment veritablement le Maitre; on pouvait lui confier la garde des
agneaux.
C'est dans ces sentiments que, le 12 juillet 1914,
M. Dagouassat recevait l'onction sainte et devenait
pretre pour toujours. II ecrira l'ann6e suivante : ( Mon
ordination sacerdotale, des flots de bonheur et de
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grices, des fetes si belles que la terre ne peut nous les
offrir qu'une fois et que seul le Paradis nous rendra
tant de joie. ,
.La lettre par laquelle il regle tout ce qui concerne
la presence de ses parents i l'ordination eta sa premiere messe est exquise de dilicatesse et de bont.
Nous ne citerons que ces deux phrases qui peignent
bien son ame : o Sans doute, des tribunes on voit
mieux; mais mes invites prendraient trop de place et
je n'aime pas a gener les parents de mes confreres.
Le missionnaire se r6vele dans la suivante : c Aprts
l'ordination, je-verrai au parloir mes nombreux parents qui habitent Paris; c'est le moment de leur
manifester une grande affection chritienne; a tout
prix, il faut que leurs ames soient reconfortees par la
joie qui remplit nos cceurs. n
Le 19 juillet suivant, il prononca son premier panegyrique de saint Vincent de Paul,-dans la maison des
soeurs, a Arcueil. II avait conclu par le d6veloppement
de cette pense : a La souffrance est mere de la charite. » Cette idee et ce sermon reviendront souvent
dans ses lettres; il semble que c'Atait comme un &cho
de ses douleurs intimes qui n'avaient pas peu contribu6
Se6purer son ame, Ala rendre de plus en plus delicate,
charitable, devouee.
Comme M. Dagouassat est destine a l'ile lointaine
de Madagascar, on lui permet d'alltr au Berceau-deSaint-Vincent-de-Paul, a Pouy, dire une messe; il va
faire mentir le proverbe qui soutient qu'aucun pretre
ne pent sortir de Pouy. Comme I'lglise n'est pas
achevie, on fait les offices a la mairie; ce n'est pas
une chose banale, en temps de separation, de voir
li'difice municipal employ6 pour les ceremonies religieuses; mais ý Pouy, saint Vincent a fai regner
I'union sacr6e m&me avant la guerre.
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Laissons M. Dagouassat nous raconter cette messe :
A neuf heures, deja rendu au presbytire, j'entends sonner
les cloches; puis, neuf heures et demie; cnfin, a moins le
quart, 1ime mal en place, j'entre a la mairie; la salle est
grande, l'autel est contre une cheminre qui disparait sous les
ornements, la croix remplace un buste de bonne femme; a
c6t6, c'est la sacristie ou sont empiles les anciens meubles de
la vieille Eglise; c'est l1 que je commence a m'habiller, tout
environne de pauvreti, mais songeant que, en Malgachie,
jamais je n'aurai mieux.
Les enfants, les femmes, les hommes commencent a arriver;
ils regardent avec itonnement ces deux grands enfants de
chceur qui m'aident A m'habiller; ils s'appellent M. Duboscq
(cure de Pouy) et M. Robert (superieur du Berceau). J'entre;je
sens qu'on me mange des yeux; 1'eau binite que je leur jette
ne leur fait pas baisser la tate : ils veulent voir.
Pendant que M. Duboscq et M. Robert me rdpondaient au
commencement de la messe, j'avais envie presque de me
cacher : est-il possible que moi qui suis reste pendant si
longtemps leur enfant de choeur...? Et alors, bien bas je recite
mon Confiteor, devant le saint Sacrement expose, en union
avec le congres eucharistique de Lourdes.
Apres le chant de F1'vangile, je me tourne vers mes chers
compatriotes; la salle est bien pleine, autant d'hommes que
de femmes, et pourtant M. le cure n'arien annonci dimanche
dernier et le foin est 1 qui attend. Le maire y est. Mais je
regarde par-dessus les tetes pour ne pas utre distrait ou
trouble et j'articule de mon mieux; je leur dis tout drabord
de grands.u mercis , et je sens que ga prend, tout le monde
ecoute, j'apergois meme une bonne sour qui tire nne on deux
fois son mouchoir; puis, je commence k leur expliqner que
je suis heureux, tres heureux de donner ma vie aux pauvres.
Juste a ce moment, je vois un bebE s'agiter et crier de sa plus
belle voix : , Papal Papa!... n C'etait mon petit neveu Robert qui venait d'apercevoir mon frere Leon; les autres
enfants commencent a rire, a tourner la t&te, tout le monde
est en I'air. Sur un geste de M. le curd, Maria, toute confuse,
s'empresse de sortir-et je poursuis dans l'attention et le
silence le plus complet. Je dEveloppe la devise de saint Vincent : Pour montrer aux pauvres le chemin du bonheur, le
bon Dieu m'a envoyE; en tro-s exemples bien simples, je leur
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montre que ie pretre donne le bonheur, parce qu'il donne:
i° aux malheureux I'espirance du ciel; a2 aux pecheurs le
pardon; 3.* tous les hommes le bon Dieu. Le troisieme
exemple etait tout simplement le r6cit un pen arrange de la
joie que manifesterent quatre s(eurs qui partaient pour le
Pdrou, lorsque nous leur annonCgmes que, sur la Guadeloupe,
tons les jours ou a peu pres, eiles auraient un pretre qui lear
donnerait le bon Dieu.
Durant le reste de la messe, outre les morceaux gregoriens
ordinaires, on chanta trois beaux cantiques ou motets, de tres
bon gout et bien executes; d'ailleurs, nos chantres, Prosper
Courtieu et Alexis Sorbette, ont EtE dresses par M. Praneuf.
L'Angelus de la fin etait rEserv€ I la superbevoix de basse de
mon frire Jean-Baptiste. J'oubliais de dire que mon petit
servant etait mon petit nev.eu Vincent, et pendant les Dominus wobiscum, j'entrevoyais a la porte P'nniforme de mon brave
homme de phre, les figures emues de ma mire, de sa sceur
Marie, etc.
J'espere que, ainsi que je venais de le leur dire, its n'ont pas
eu peur de prier Notre-Seigneur, -descendu sur 1'autel a ma
voix de jeune pretre; de mon c6tE, j'ai ditla messe pour la
paroisse, pour les vivants et pour ntos chers, bien chers
defunts.
A 1a sortie, j'ai-salu pas mal de monde, tous Etaient contents. J'ai m6me fait pleurer une bonne vieille, Rosine, la
mbre de Laviguasse : t Et bonjour Rose, comment allezvous? - Oh! vous me connaissez encore? , Arrive & la maison, Prosper me fit joliment rire pour m'expliquer pourquo
on etait content : tout le monde avait compris le sermon.
Le lendemain lundi, M. Robert a voulu que je dise la messe
de communautd du Berceau, i six heures; comme-j'etais heureux de distribuer la sainte communion a toutes ces braves
sceurs, aux orphelines, aux petits orphelins et Eleves de ftlcole
apostolique

La visite d'adieu itait faite; il se disposait a partir
pour Madagascar, lorsque, tout a coup, le tocsin se
fait entendre A Pouy et dans les villages environnants.
Ce n'6tait pas un incendie ordinaire qui venait de
s'allumer, c'6tait I'embrasement de presque tous les
peuples, c'ktait la guerre.
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I1 6crivait le 12 septembre 1913, un an avant son
ordination : c Un jeune missionnaire me disait ces
jours-ci : a Le lendemain de notre premiere messe,
(, nous commencons a monter au Calvaire. , Et M. Dagouassat ajoutait : t C'est dur, le calvaire du pretre,
fait comme celui de J6sus de souffrances et d'humiliations. II faut que je me prepare a cela. Le bon Dieu
m'y aidera.

'

I1 allait commencer un calvaire auquel il ne s'etait
pas attendu. Ce n'etait pas la vie et la mort du missionnaire i Madagascar qui lui 6tait pr6par6e par la
Providence; c'etait la vie du missionnaire au milieu
des armies, dans les combats, la vie d'un chevalier
ap6tre, la mort glorieuse d'un officier qui descendra
dans la tombe, recouvert des plis du drapeau tricolore, la poitrine ornee de la croix de la Legion d'honneur, avec tous les honneurs militaires dus au brave
qui meurt sur le champ d'honneur pour la d6fense de
sa patrie.
(A suivre.)

NOS

DEFUNTS

MISSIONNAIRES
23. Dagouassat (Victor), pr&tre, d6c6d6 le xo mai 1917,

31 ans d'age 7 de vocation.
24. Jaladieu (C-lestin), pr&tre, d6c6de le 2 juin 1917,

LTcheng-ting-Fou (Chine Sept); 39, I"25. Meurisse (Charles), pretre, d6c6d le 12 juin 1917,
a la Maison-Mere (France); 86, 51.

26. P6rbs (Jean-Marie), pr&tre, dec6de en juin 1917,
a Ki-ngan-Fou (Chine M6r.); 62, 40.
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27. Contoz (Prudent), pretre, d6c6di le 18 juin 1917,
au Berceau (France); 70, 38.

28. Amon (Georges), coadjuteur, d&c6d& en aout 1914,
en Autriche; 58, 32.
29. Fuschlberger (Jean), coadjuteur, d6c6dI le 3 janvier 1917, a Constantinople (Turquie); 39, 12.

3o Neschmach (Thomas), coadjuteur, d&c&6d le i umai
1917, a Graz (Autriche); 82, 53.

31. Canellas (Michel), pretre, decide en juin 1917, a
Puno (Pirou); 40, 24.

32. Salvatore (Raphael), coadjuteur, deced6 le 2 juillet 1917, a Lecce (Italie); 89, 63.
33. Koenenberg (Joseph), pretre, d6ced6 le
1917, a Germantown. (tats-Unis); 37, 17.

g1 juin

34. Guefl (Raymond), pretre, d6ced6 le 7 avril 1917,
a Santiago de Cuba (Antilles); 80, 59.
35. Baroflieff (Nicolas), clerc, d6cid6 le 27 juillet 1917,
A Dax (France); 26, 2.
NOS CHIeRES S(EURS
Maria Cortes, Maison Centrale de Madrid; 46, 9.
Vincenza Somma, Maison Centrale de Naples; 76, 51.
Marie Ricard, Providence de Revel; 73, 5o.
Jeanne Desmet, Maison de Charit4 de Montolieu; 3i, 9.
Justine Saint-Albin, H6pital de Montmirail; 89, 67.
Marie de Meester, Maison de CharitE de Susteren; 65, 37.
Flore Baudry, Maison de Charite de Anberchicourt; 84, 6r.
Agnes Gussac, Maison de Charit4 de Saint-Quentin; 72, 49.
Concepcion Aymat, Hospice de Manille (Iles-Philippines);
77, 53.

Maria Perez, College de Manille (Iles-Philippines); 40, 19.
Sophie Novak, Maison Centrale de Culm (Pologne); o, z-mois.

Ladislas Winkler, Hopital de Posen (Pologne); 25, 2 ans.
HEI6ne Kraszewska, H6pital de WIoclawek (Pologne);29, io.
Sophie Korbik, Asile Ali6n6sde Kulparkow (Pologne) ;6, 38.
Frantoise Sochon, Hospice de Saint-Georges de Lisle ; 3o, 8.
Marie Wasson, d~6cide
nople; 46, 23. ,

&

1'H8pital francais de Constanti-
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Celddomia Garcia, Maison de convalescence de Madrid;
76, 5o.
Carmen Moya, Maison Centrale de Madrid; 83, 58.
Ana Canellas, College de Saragosse; So, 24.
Jeanne Dore, H6pital Saint-Michel, a Paris; 22, 3 mois.
Hermance Darlin, Providence Sainte-Marie, a Paris; 84, 48.
Angela Sanchez, Asile de Saint-Leon (Espagne); 58, 36.
Marie Riquet, Hospice de Belleme; 87, 6o.
Marie Valadier, Maison de Chariti de Clichy; 44, i9.

Marie Garridy, Orphelinat de San-Francisco (ltats-Unis);
79, 53.
Marie Manchevelle, Orphelinat d'Agde; 74, 51,
Juldana Chatard, Maison Centrale d'Emmittsburg; 84, 60.
Marie Durand, Maison de Charite de Saint-Michel (Algirie);
84, 59.
Maria Castresana, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 23, 5.
Marie Rebetez, Maison de Charit6 de Clichy; 79, 54.
Marie Jullian, Maison de Charite de Nimes; 66, 38.
Marie Bousquet, Maison de Chariti de Barcelone; 83, 59.
Juana Elicegui, H6pital de Jaen (Espagne); 71, 49Louise Enjalbal, Maison Saint-Vincent de 1'Hay; 67, 45.
Philomene Vescia, Maison de Charitd de Piedimonte (Italie);
6o, 40.

Flore Watine, Maison de Charite de la Villette, a Paris;
68, 47.
Ellen Taaffe, Asile des alienes de Baltimore (Etats-Unis);
54, 29.
Duval, Maison de l'Immaculie-Conception de Peking; 37, 15,
Henriette Tasso, Misericorde de Milan; 62, 41.
Victorine Daveau, H6pital Saint-Andr6 de Bordeaux; 79, Sr.
Angelique Lhuissier, Hospice de Grisolles; 8a, 57.
Lucie Quarrd, Hospice d'Onreto (Italie); 6r, 37.
Anne Colas, Maison Saint-Jean-Baptiste de Marseille; 66, 39.
Marie Scornaux, Maison de Charit6 de La Genevraye; 6i, 40.
Crispina Zapata, Hpital d'Orense (Espagne); 83, 62.
Maria Roda, Asile de Campo de Valencia; 2a, i.
Angile Cosso, H6pital de Saluces (Italie); 83, 6o.
Giuseppina Lelli, lustitut d'Anckne (Italie); 55, 33.
Luisa Sbrolli, H6pital d'Orvieto (Italic); 63, 32.
Italia Ricci, Maison Saint-Nicolas de Florence (Italie); 34, 7.
Maria Prete, Asile de Ripatransone; 84, 6o.
Cicile Marcel, Maison Saint-Vincent de l'Hay; 86, 62.
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Marie Deschamps, Maison de Chariti de Monsac; 75, 55.
Marie Larigaldie, Maison Principale, A Paris; 64, 39.
Louise Viannay, Maison de Charite de Montolieu; 42, 15.
Laurence Truin, Maison de Chariti de Montolieu; 28, 8.
Marie Oury, Hospice de Dison (Belgique); 75, 53.
Marie Drevon, Maison de Charite de Lavaveix; 38, z12
Lucie Squesi, Misiricorde de Montemagno VItalie); 45, 29.
Telesfora Churruca, Asile des alien6s de Leganes (Espagne);
43, 21.

Maria Montaner, II6pital de Valmaseda; 74, 54.
Dolores Xazuba, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 60, 36.
Eduarda Brabo, H6pital de Bilbao; 45, 21.
Giorgina Taliacarne, H6pital de Turin; 6o, 28.
Marie Cabibel, Maison de Charite de Clichy; 72, 54.
Emiliana Mufoz, Hospice de Santiago (Chili); 32, 9.
Marie Garrido, Lazaret de Pifo (lquateur); 4-5,
24.
Marie Quiet, Maison de Charite de Saint-Chamond- 7J, 4I.
Victorine Langlais, H6tel-Dieu de Valenciennes; So, 27.
Maria Lavergne, Maisot de Charite de Montolieu; 61, 40.
Maria Traversa, Albergo de Naples; 72, 41.
Marie Jaoul, Maison de Charit6 de Mnotolieu; 77, 5i.
Jeanne Malatesta, Maison Centrale de SieBae; 77, 42.
Sophie Fr6my, Hospice de Billons; 76, 24.
Adelaide Demattia, Asile de Cagliari (Italie); 71, 47.
Marie Regad, Dispensaire de Nice; 42, 15.
Mdlanie Francois, Maison de-Chariti de Roubaix; 78, 59.
Antoinette Bordes, H6pital de Santiago (Chili); 87, 68.
Marie Salendres, Maison Centrale de Turin; 69, 47.
Jeanne Sapino, Maison Centrale de Turin; 38, zo.
Adeline Tonda, HBpital de Libourne; 69, 49.
Louise Fournier, Maison de Charit6 de Langres; 47, 22.
Cl1mence Dienne, Hospice Comtesse de Lille; 76,53.
Marie Van Praet, Hopital de Gand; 53, 29.
Marie Coste, Maison de Charite de Bercy, A Paris; 86,63.
Mathilde Martin, Hospice Greffulhe, a Levallois; 35, 13.
Sarah Hagerty, H6pital dela Charit4 de la Nouvelle-Orleans ;
70, 43.
Marie Caseneuve, Hospice de Moutiers-Saint-Jean; 87, 67.
Marie Gauthier, Maison de Chariti de Montreuil; 79, 61.
Pilar Jiz, College de Cebir (lies Philippines); 52, 29.
Filomena Pages,-Asile des alienes de Valencia (Espagne);
63, 37.
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Ernestine Chevallier, Providence de Smyrne; 79, 58.
Marie Cucurny, H6pital de Lima; 48, 21.
Cecile Sorgoni, Maison Centrale de Turin; 72, 45.
Marie Tournier, Fourneau de Tunis; 63, 42.
Balbine Przywedzka, H6pital de Maryampol (Pologne';
63, 38.
Catherine Orlandini, Institut de Tarente (Italie); 65, 37.
Jeanne Montanier, Hospice de Saint-Macaire; 66, 39.
Angela Martinez, Maison Sainte-Isabelle de Madrid; 29. 7.
Maria Cerini, Maison Centrale de Sienne; 59, 29.
Felisa Artajona, H6pital de Palencia (Espagne); 54, 3o.
Marie Chiniara, Misdricorde de Damas; 5i, 28.
Cecile Lecornez, Misdricorde de Tiipoli; 70, 48.
Julia Sol, Dispensaire de Madrid; 41, 20.

Berthe Sourmey, Maison de Charite de Saint-Michel (Algerie);
55, 33.
Anne Alligros, Maison de Charit6 de Dugny; 55, 35..
Marie Horellou, Maison Centrale de Naples; 42, 13.

Jeanne Bouloux, Hospice de Monclar; 79, 61.
Marie Fripo, Asile del Campo de Buenos-Ayres; 39, 22.
Jeanne Monferrand, Asile de La Teppe; 60, 38.
Catherine Chanut, Institut des aveugles de Berck; 77, 57.
Clotilde Monel, Maison de Saint-Denis-du-Saint-Sacrement,
a Paris ;6 9 , 41.
Marie Jouandou, Asile Saint-Luc de Pau; 67, 42,
Marie Delhez, Maison Centrale d'Ans (Belgique); 48, 17.
Maria Pefia, H6pital de Villanueva (Espagne); 26, 6.
Marie Roig, Asile Saint-Jean-Baptiste de Barcelone; 59, 33.
Marie Moissinac, Maison Principale, a Paris; 48, 26..
Marie Chesnel, Maison de Charite de La Rochelle; 79, 53.
Louise belvoye, Maison de Charite de Saint-Alban; 43, 22.
Rosalie Gonzalez, tcole de Jerez (Espagne); 44, 16.
Amdlie Doni, Maison Centrale de Turin; 73, 38.
Claudine Tamet, H6pital de Pont-Saint-Esprit; 82, 62.
Marie Irrmann, Maison de Charitd de Farafangana; 37, 17.
Genevieve Corsi, Maison Centrale de Sienne; 39, S8.
Louise Viacroze, Maison Saint-Vincent de 'Hay; 79, 53.
Cesarea Diaz, H6pital de Huete (Espagne); 63, 43.
Philomine Carniner, H6pital de Sueca (Espagne); 6r, 3i.
SMarie Millon, -Providence Sainte-Marie, a Paris; 79. 58.
Faustina Morales, Maison San Diego deValdemoro (Espagne);
52

21
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Justina de Alcorta, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro
(Espagne);.37, I.
Anne Philippe, Maison Centrale d'Ans (Belgique); 74, 52.
Marie Schwartz, Maison de la Capelette, a Marseille; 70, 42.
Abigail Cormors, Asile des alienas de Baltimore; 54, 35.
Marie Taroz, H6pital du 2-de-Mai, a Lima; 40, 13.
Isabelle Camacho, Maison de Charit6 de Buffalo (Italie); 66, 4S.
Monica Garces, H6pital de Carthagene; 26,3.
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